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I. INTRODUCTION
Globalization has changed the way global society addresses common
and global problems. While there is much talk about aiming at sustainable
development, there are no real clear definitions of sustainable development
and the term remains susceptible to much misuse. Globalization is defined
in the literature in many different ways. It refers to the economic, social,
financial, legal, communication and technological revolutions taking place
and "rather than mere random encounters, globalization refers to these
entrenched and enduring patterns of world-wide connectedness."' Held and
* Joyeeta Gupta is a professor on climate change policy and laws at the Vrije Universiteit
Amsterdam and is Professor on Policy and Law on Water Resources and the Environment at the
UNESCO-IHE Institute for Water Education, Delft. This paper has been written in the context of two
projects - the project on Inter-governmental and private environmental regimes and compatibility with
good governance, rule of law and sustainable development - financed by the Netherlands Organization
for Scientific Research (contract 452-02-031) and the EU financed project on Sustainability Labeling
and Certification (Contract No. EVGI-CT-2000-0003 1).
1. ANNE METrE KJAER, GOVERNANCE (2004).
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McGrew argue that it encapsulates the notion that action taken in one place
can have impacts elsewhere, that time and space are compressed through
instant communication, that there is increasing interdependence as societies
are dependent on each other because of the systems that link them, that we
live in a shrinking world as countries appear to be much closer to each
other, and that there is global integration.2
The rapid process of globalization is leading explicitly and implicitly
to major changes in the way we manage our problems. These changes are
leading academics and politicians to talk more in terms of governance, than
in the limited terms of international law. Governance refers to the
purposeful process of managing societal resources through institutions,
from the family to international institutions.
Governance takes place in the context of global society. However,
there is considerable controversy about whether we have a global
community and society in the sense that the same legal values at national
level are also operational at the international level. For those inspired by
Hobbes, there is no global society, only global anarchy and the most
powerful prevail.3 For others, we are inching gradually forward towards a
rule based international society that shares some basic common norms and
values and that is held together by solidarity.
4
Whether we live in global anarchy or in a global society, we are
dealing with global problems. While to the uninitiated it might seem fairly
innocuous to talk about global problems, this term too is politically charged.
The theoretical battle in the context of international law has been staged
with respect to the concept of the common heritage of humankind. A
parallel battle has been played out in the economics field in relation to the
issue of what public goods are.5  Within the political sciences, the
discussion has taken a different approach and scientists argue that problems
are socially constructed and hence there is no objective definition of a
problem. 6 In the North-South context, there is considerable controversy
about what global problems are, with many arguing that only when
2. See David Held & Anthony McGrew, The Great Globalization Debate: An Introduction,
in THE GLOBAL TRANSFORMATIONS READER: AN INTRODUCTION TO THE GLOBALIZATION DEBATE 1
(David Held & Anthony McGrew eds., 2000).
3. ROBERT KAGAN, OF PARADISE AND POWER: AMERICA AND EUROPE IN THE NEW WORLD
ORDER 3 (2003).
4. See id. at 3-5.
5. See generally PROVIDING GLOBAL PUBLIC GOODS: MANAGING GLOBALIZATION (Inge
Kaul et al. eds., 2003).
6. See, e.g., David Held, What Hope for the Future?: Learning the Lessons of the Past, 9
IND. J. OF GLOBAL LEGAL STUD. 381 (2002); see also Detlev Vagts & Martti Koskenniemi, Book
Review, 87 AM. J. INT'L L. 160 (1993) (reviewing PHILIP ALLOTIr, EUNOMIA. NEW ORDER FOR A NEW
WORLD (Oxford Univ. Press, 1990)).
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problems may have negative impacts on the North are they labeled as global
problems.7
In order to deal with this complex of global problems, ranging from
social through economic to environmental, the concept of sustainable
development has been adopted by scientists and politicians alike.
Sustainable development is defined as progress "that meets the needs of the
present without compromising the ability of future generations to meet their
own needs."8  It is a process of change "in which the exploitation of
resources, the direction of investments, the orientation of technological
development, and institutional change are all in harmony and enhance both
current and future potential to meet human needs and aspirations." 9 The
Brundtland Commission further states that sustainable development calls
for citizen participation in decision making, a self-reliant and sustained
economic system that generates surpluses, a social context in which social
problems can be dealt with, a system in which production processes are
compatible with the existing resource base and its conservation, a
sustainable international trade and finance system and an administrative
system that learns from past mistakes. ° The Rio Declaration defines
sustainable development as "[t]he right to development must be fulfilled so
as to equitably meet developmental and environmental needs of present and
future generations."'1 Courts are reluctant to see more in this idea than a
concept, 12 even though some judges see the concept as being an
"inescapable logical necessity."' 3 The concept has become very respectable
since the World Summit on Sustainable Development held in 2002 focused
all its energies on it.14  Environmental and trade organizations and
7. See, e.g., ANIL AGARWAL, ET AL., THE COMM'N ON DEVELOPING COUNTRIES AND
GLOBAL CHANGE, FOR EARTH'S SAKE: A REPORT FROM THE COMMISSION ON DEVELOPING COUNTRIES
AND GLOBAL CHANGE 25-26 (1992). See also THE SOUTH COMM'N, THE CHALLENGE TO THE SOUTH:
THE REPORT OF THE SOUTH COMMISSION (1990).
8. WORLD COMM'N ON ENV'T & DEV., OUR COMMON FUTURE: WORLD COMMISSION ON
ENVIRONMENT AND DEVELOPMENT 43 (1988).
9. See id. at 46.
10. See id. at 65.
It. Rio Declaration on Environment and Development, June 14, 1992, principle 3, U.N. Doc.
A/CONF.151/26/Rev.1, 31 1.L.M. 874, 877. See also Report on the United Nations Conference on
Environment and Development, June 3-14, 2002, Annex I, U.N. Doc. A/CONF. I51/26/REV.l.
12. See, e.g., Gabcikovo-Nagymaros Project (Hung. v. Slovk.), 1997 I.C.J. 7 (Sept. 25).
13. See id. at 95 (separate opinion of Judge Weeramantry).
14. See Hans Christian Bugge & Lawrence Watters, Interview, A Perspective on Sustainable
Development after Johannesburg on the Fifteenth Anniversary of our Common Future: An Interview
with Gro Harlem Brundtland, 15 GEO. INT'L ENVTL. L. REV. 359 (2003).
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agreements deal with it. 15  The European Union has also adopted
sustainable development as an operative goal in many of its legal and policy
documents. 16 While for some the concept of sustainable development is a
single goal, 17 for others it contains a body of principles.18 The International
Law Association foresees the emergence of an international law of
sustainable development, which includes seven critical principles.'
9
Against this background, this article highlights the key elements of
new forms of governance, by referring to the new actors in governance, the
shifts in the locus of governance, and the changing rules in traditional forms
of governance. In doing so, it highlights the changing influence of non-
state actors in policymaking (see Part II). It then argues that there are five
types of governance relationships. It briefly examines the situation with
respect to the issues of governance on climate change, water and sustainable
development. These examples illustrate the different ways in which non-
state actors are participating and changing governance dynamics in specific
fields (see Part III). It then goes on to examine the special challenges
emerging in the area of sustainability labeling and certification where non-
state actors have in effect carved out an area of governance all for
themselves and this has led to a series of legal questions in a number of
areas of law (see Part IV). The paper concludes by drawing some
15. See Melinda L. Kimble, Public-Private Partnerships: A Tool for Sustainable
Development?, 2003 A.L.I. - A.B.A. C.L.E. 121, 125-29.
16. See, e.g., Council Directive 2004/8/EC, 2004 O.J. (L 52) 50; Decision No. 1230/2003/EC
of the European Parliament and of the Council, 2003 O.J. (L 176) 29; Council Decision No.
1999/170/EC, 1999 O.J. (L 64) 58; Opinion of the Committee of the Regions on the Communication on
Towards a thematic strategy on the sustainable use of natural resources, 2004 O.J. (C 121) 47;
Communication from the Commission to the Council and the European Parliament - The World Summit
on Sustainable Development one year on: implementing our commitments SEC(2003) 14710E,
COM(2003) 829 final; Communication from the Commission to the Council and the European
Parliament - 2003 Environment Policy Review - Consolidating the environmental pillar of sustainable
development, COM(2003) 745 final; Resolution on a new strategy for agriculture in arctic regions, 1999
O.J. (C 175) 27; Opinion of the Economic and Social Committee on the 'Proposal for a European
Parliament and Council Decision on the review of the European Community Programme of policy and
action in relation to the environment and sustainable development 'Towards sustainability," 1996 O.J.
(C 212) 1.
17. See, e.g., Sumudu Atapattu, Sustainable Development, Myth or Reality?: A Survey of
Sustainable Development Under International Law and Sri Lankan Law, 14 GEO. INT'L ENVTL. L. REV.
265,280-81 (2001).
18. See, e.g., Dr. Ranee Khooshie Lal Panjabi, From Stockholm to Rio: A Comparison of the
Declaratory Principles of International Environmental Law, 21 DENv. J. INT'L L. & POL'Y 215, (1993).
19. INT'L LAW ASS'N., NEW DELHI DECLARATION OF PRINCIPLES OF INTERNATIONAL LAW
RELATING TO SUSTAINABLE DEVELOPMENT (2002) [hereinafter NEW DELHI DECLARATION]. The New
Delhi Declaration was later brought to the attention of the United Nations at the World Summit on
Sustainable Development held in Johannesburg, South Africa from August 26, 2002 to September 4,
2002. World Summit on Sustainable Development, UN Doc. A/CONF 199/8 (2002). A more detailed
exploration of the concept was undertaken in INTERNATIONAL LAW AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT:
PRINCIPLES AND PRACTICE (Nico Schrijver & Friedl Weiss eds., 2004).
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conclusions about how non-state actors are shaping the new developments
in international law.
II. NEW FORMS OF GOVERNANCE
A. Introduction
At the international level, we are now witnessing new forms of
governance. There is a rise of new actors in the process of governance (see
II.B), there is a shift in the locus of governance to new arenas (see section
II.C), and existing rules in traditional governance arenas are changing (see
IID).
B. New Actors in Governance
Although realists tend to argue that only states are critical in
determining policies at international level, liberal institutionalists argue that
non-state actors have a decided influence in the international arena.20 The
participation of non-state actors in international governance is not new. The
history can be traced back to about 200 years.21 What is new is the fast
evolving way in which these actors are influencing the governance
processes.
Environmental non-governmental organizations (ENGOs) and social
movements have progressed from small-scale bodies to either grass-roots
movements or global organizations focusing on protecting a specific en-
vironmental resource and representing the interests of their constituency.
ENGOs can be federations of international and national organizations, 22 or
have universal/hybrid membership, 23 have intercontinental memberships,
24
have regional membership,25  or be internationally-oriented national
20. See generally Joseph M. Grieco, Anarchy and the Limits of Cooperation: A Realist
Critique of the Newest Liberal Institutionalism, in INTERNATIONAL RULES: APPROACHES FROM
INTERNATIONAL LAW AND INTERNATIONAL RELATIONS 147 (Robert J. Beck et al. eds., 1996).
21. See Steve Chanovitz, Two Centuries of Participation: NGOs and International
Governance, 18 MICH. J. INT'L L. 183, 190-91 (1997).
22. For example, this would include groups like Greenpeace (http://www.greenpeace.org),
Friends of the Earth (http://www.foei.org), World Wide Fund for Nature (WWF)
(http://www.panda.org), and the Environment Liaison Centre International (http://www.elci.org).
23. See, e.g., International Union for the Conservation of Nature, a/k/a The World
Conservation Union, at http://www.iuncn.org (last visited Mar. 14, 2005).
24. See, e.g., Birdlife International, at http://www.birdlife.net (last visited Mar. 14, 2005);
Wetlands International, at http://www.wetlands.org (last visited Mar. 14, 2005).
25. See, e.g., African Wildlife Foundation, at http://www.awf.org (last visited Mar. 14, 2005);
European Environmental Bureau, at http://www.eeb.org (last visited Mar. 14, 2005).
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groups26.27 They have often worked in international networks such as the
Pesticide Action Network (PAN), Basel Action Network (BAN), and the
Climate Action Network (CAN). Ideologically, they may be conservative
such as The World Conservation Union (IUCN) to extreme left wing groups
28
such as Earth First. Their tools include neutral news bulletins, position
papers, regional assessments, support to national delegations by partici-
pating in them, or advising them, or by monitoring the implementation,29
and by organizing demonstrations. Indirectly they influence global gover-
nance through writing books, publishing journals, participating in confer-
ences, advertisements, and media coverage. 30  These bodies assess,
assimilate, and synthesize the information generated and try to ensure trans-
parency in the governance process. Some conventions even result from the
pressure used by non-governmental organizations (NGOs). 3' The literature
reveals a difference between Northern and Southern NGOs in terms of
issues (environment and development issues respectively), funding and
techniques.32
Another very influential actor in international governance is industry.
The chlorofluorocarbon (CFC) producers prominently participated in the
negotiations on the depletion of the ozone layer. The energy companies are
major actors in the negotiations on climate change. In general, it is large
industry or confederations of large industries that are present at negotia-
tions. The electricity and pesticide industries were present at the negotia-
tions on the long-range transboundary movement of atmospheric pollutants.
Industry participates as observers in negotiations, but their primary route of
influence is via lobbying and advocacy at the national level. They also
publish advertisements and research. They mostly represent the interests of
industry in the very rich countries.
26. See, e.g., Centre for Science and Environment, at http://www.cseindia.org (last visited
Mar. 14, 2005); Sierra Club, at http://www.sierraclub.org (last visited Mar. 14, 2005).
27. See generally John McCormick, The Role of Environmental NGOs in International
Regimes, in THE GLOBAL ENVIRONMENT: INSTITUTIONS, LAW AND POLICY 52 (Norman J. Vig &
Regina S. Axelrod eds., 1999).
28. This includes the EARTH NEGOTIATIONS BULLETIN, http://www.iisd.ca/enbvollenb-
background.htm (last visited Mar. 19, 2005), published by the International Institute for Sustainable
Development.
29. One such body is the wildlife trade monitoring network, Trade Records Analysis of Flora
and Fauna in Commerce (TRAFFIC), http://www.traffic.org, which monitors the implementation of
laws at the international level.
30. McCormick, supra note 27 at 65-68.
31. See, e.g., Basel Convention on the Transboundary Movement of Hazardous Wastes and
their Disposal, Mar. 22, 1989, 1673 U.N.T.S. 125 (entered into force May 5, 1992).
32. McCormick, supra note 27, at 58-61. See generally PRATAP CHATTERJEE & MATTHIAS
FINGER, THE EARTH BROKERS: POWER, POLITICs AND WORLD DEVELOPMENT (1994).
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Gupta
A third influential actor is the scientific community. These communi-
ties are defined as professional networks that are organized around specific
issues and are seen as authoritative sources of information. In the discus-
sions on the Long-Range Transboundary Air Pollution (LRTAP) regime,
the Co-operative Programme for Monitoring and Evaluation of the Long-
range Transmission of Air Pollutants in Europe (EMEP) played a key role
in monitoring the pollutants and in providing the evidence needed to deal
with the issue, which led to the adoption of the first Sulfur Protocol.33 In
the climate negotiations, the Intergovernmental Panel on Climate Change
plays a very important part in the negotiations. 34 In the ozone depletion
regime, reports from the Global Ozone Research and Monitoring Project
and from the Coordinating Committee of the Ozone Layer (CCOL), which
was established by the United Nations Environment Programme (UNEP) in
cooperation with The World Meteorological Organization (WMO) in the
late 1970s played an important role.35 The scientific communities influence
the negotiations through their publications, the assessment reports and often
have a direct line of communication to the negotiations as they are allowed
36to report on their findings.
I see five stages in the development of NGO influence in environ-
mental treaty negotiations. 37 In the first stage, non-state actors were mostly
consulted during the negotiation process, as was allowed by the United
Nations Charter of 1945 and the Economic and Social Council's Resolution
of 1968.38 In the second stage beginning in the 1970s, non-state actors were
mostly elite observers and behind the stage managers of international
negotiations. 39 There were few prestigious organizations such as the IUCN
and these bodies were influential in actually drafting text for the Conven-
tion on the International Trade in Endangered Species, 40 and the Convention
33. See generally Protocol to the 1979 Convention on Long-Range Transboundary Air
Pollution on the Reduction of Sulphur Emissions or Their Transboundary Fluxes by at Least 30 Percent,
July 8, 1985, 1480 U.N.T.S. 215.
34. See generally Intergovernmental Panel on Climate Change, available at
http://www.ipcc.chl (last visited July 19, 2005).
35. Id.
36. See generally Joyeeta Gupta, Effectiveness of Air Pollution Treaties: The Role of
Knowledge, Power and Participation, 12 POL'Y STUD. REv. ANN. 145 (Matthijs Hisschembller et al.,
eds 2001).
37. Joyeeta Gupta, The Role of Non-State Actors in International Environmental Affairs, 63
ZEITSCHRIFT FOR AUSLANDISCHES OFFENTLICHES RECHT UND VOLKERRECHT [HEIDELBERG J. INT'L
L.] 459, 462 (2003).
38. Id. at 462-63.
39. Id. at 463-64.
40. Id. at 463 (citing Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Flora
and Fauna (CITES), Apr. 13, 1987, 27 U.S.T. 1087, 993 U.N.T.S. 243).
2005]
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on Biological Diversity.4' In the third stage, the role of non-state actors
increased considerably.42 They became protected by international agree-
ments, empowered by them and also engaged by them to undertake
activities. In the fourth stage, non-state actors were so active that they were
possibly taking the law into their own hands and developing their own rules
on managing environmental resources.43 While a classical example of the
latter is the International Standards Organization, in recent years, this has
taken the form of sustainability labeling and certification schemes, among
others. This is discussed further in Part IV. There is an explosion in the
number of participants at international negotiations. This inevitably leads
to competition between the various groups. This competition has led in
some cases to the development of rules to identify who is eligible for
participation and hence also leads to exclusion particularly of late comers to
the field.44 In the fifth stage, there is an effort to bypass the competition
between non-state actors and state actors in the area of governance by
making non-state actors partners in governance, especially through the
opportunity of negotiating Type 2 Agreements under the World Summit on
Sustainable Development (see Part III). 45
C. Shifts in the Locus of Governance
A second major feature of the new forms of governance is the shift in
the locus of governance to other forums. These include the shift to national
and international courts, to supranational levels, to the private sector and
co-regulation, to other countries, to the river-basin level in the case of
water, and to the local level through the principle of subsidiarity. These are
briefly discussed below.
Governance is shifting from traditional arenas to the courts. This is
especially the case in the European Union, where court based governance
was not very common in the civil law countries. In the climate change
issue, United States NGOs are also litigating against the United States
46 rltvlgovernment. A relatively new and novel approach is the way the
41. Id. (citing Convention on Biological Diversity, June 5, 1992, 1760 U.N.T.S. 79, 143
(entered into force Dec. 29, 1993)).
42. Gupta, supra note 37, at 464-69.
43. Id. at 469-71.
44. See Joyeeta Gupta, Non-State Actors: Undermining or Increasing the Legitimacy and
Transparency of International Environmental Law, in GOVERNANCE AND INTERNATIONAL LEGAL
THEORY 297 (Ige F. Dekker & Wouter G. Werner eds., 2004) (detailing the role of non-state actors in
the climate change field and the competition among these actors).
45. Gupta, supra note 37, at 472-77.
46. There are lawsuits being initiated by non-state actors and municipalities versus Banks and
International investment corporations on behalf of members and citizens who may be victims of global
[Vol. 11:497
Palestinian government approached the International Court of Justice (ICJ)
to discuss the legality of the wall being built by Israel. Not being an
independent country, Palestine could not approach the court directly, and
even if it could, it is unlikely that Israel would have agreed to the jurisdic-
tion of the court. Instead, Palestine lobbied with the General Assembly and
the General Assembly requested the ICJ for an Advisory Opinion on the
issue. The ICJ brought out its advisory opinion on the wall recently.47
There is also a shift to the supranational level. This is certainly the
case for the European Union, where policymaking in a number of issue
areas is moving to supranational level. Via the process of privatization of
natural resources and basic services, governance is also shifting to the
private sector.. In the area of transport, energy and water management, key
decision making processes are moving to the private sector. One can even
argue that where implementation of international law is weak, some
countries are seeking to ensure compliance in other countries through
national regulations. An example is the Pelly Amendment in the United
States and its impact on countries in Asia. In a slightly reverse situation,
we see treaties that call on parties to allow foreign nationals the use of their
domestic courts to seek redress.48
In the area of water, we see a shift in the governance processes to the
basin level. This is because of the scientific need for fresh water in inter-
national river basins to be managed as a whole. As a result, policy-making
processes are shifting from national and international to the river basin level
(fluvial level). At the same time, in order to guarantee the implementation
of policies, we see a shift to the local level, via the principle of subsidiarity
and empowerment of non-state actors through increased opportunities for
participation in decision-making processes and through providing them
opportunities for legal redress in domestic courts of other countries.
There are three key implications emerging from the discussion above.
The first is that there are multiple forums developing simultaneously for
problem solving. The second is that the multiple shifts work to empower
the weak (as in the case of using the ICJ or foreign courts to seek redress)
but they may also dis-empower the weak (if the other party indulges in
forum shopping). The third is that some of these shifts may be mutually
warming. There is a lawsuit that has been initiated by the non-state actors against the United States
Environment Protection Agency (EPA), including another case initiated by 11 states, territories, and
NGOs versus the EPA.
47. Legal Consequences of the Construction of a Wall in the Occupied Palestinian Territory,
2004, I.C.J., 43 l.L.M. 1009 (July 9).
48. See, e.g., Convention on Access to Information, Public Participation in Decision-Making,
and Access to Justice in Environmental Matters, June 25, 1998, 2161 U.N.T.S. 447 (entered into force
Oct. 30, 2001); Southern African Development Community Revised Protocol on Shared Watercourses in
the Southern African Development Community, Aug. 7, 2000,40 I.L.M. 321.
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incompatible. For example, a shift to local people via participation may not
be compatible with a shift to privatization where power is transferred to the
private sector. Similarly, a shift to policy making at the fluvial level may
not be entirely compatible with empowering the local people to make
decisions.
D. Changing Rules in Existing Governance
At the same time, the exogenous changes are also influencing the
changes within the traditional rule making process at the international level.
I would like to discuss four points here: the concept of interactional law
making, the implicit suspension of rules of procedure to meet substantive
deadlines, the challenges posed by new problems to the implicit and explicit
assumptions of international law, and the rise of new economic oriented
principles at the cost of more legal oriented principles.
Observing the way international laws are being developed, it is becom-
ing increasingly clear that in complex environmental negotiations, decisions
are being taken continuously. Or at least the process of developing the
decision is a continuous one. In such a situation, it is no longer relevant for
countries to think they are not bound by decisions of the Conference of the
Parties, but only by those formal legal agreements that their countries have
ratified, adhered to or accepted. Brunnre and Toop6 refer to this as the
notion of interactional law making.49
Again, on the basis of observation of various negotiation processes,
what becomes immediately obvious is that the formal rules of procedure are
often suspended in order to be practical. This has led on numerous
occasions to the organization of small working groups to discuss complex
issues. Sometimes the number of working groups greatly exceeds the
number of country representatives and most often, the language is English.
Furthermore, meetings on occasion go far beyond normal working hours
and often even beyond the formal ending time of the conference. All these
imply in fact an implicit if not explicit suspension of the rules of procedure,
which can have negative impacts on delegations with limited resources both
financial and human. °
Interviews with developing country negotiators have also led me to
conclude that the developments, particularly in science and information
generation, have been so rapid that these have implied that frequently those
negotiating on behalf of the less wealthy countries often have not had the
49. See generally Jutta Brunie & Stephen J. Toope, International Law and Constructivism:
Elements of an Interactional Theory ofInternational Law, 39 COLUM J. TRANSNAT'L L. 19 (2000).
50. See Joyeeta Gupta, North-South Aspects of the Climate Change Issue: Towards a
Negotiating Theory and Strategyfor Developing Countries, 3 INT'L J. SUSTAINABLE DEV. 115 (2000).
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preparations necessary to negotiate the issue in substantive terms. 5 The
implicit assumption of treaty law that countries will send prepared negotia-
tors and that the negotiating process will be a balanced process is
challenged by these findings.52  The participation of non-state actors as
observers in these negotiations does not always serve to balance the North-
South imbalance that emerges in such situations.53 This is because the bulk
of the scientists, industrialists and NGOs present at such negotiations pri-
marily from Anglo-Saxon countries, are implicitly or explicitly influenced
by such interests. At the same time, in designing solutions for the
international negotiations, there are clear examples of countries competing
with each other to ensure that their solutions become the chosen solutions.
This ensures less regulatory change for them and hence lower implemen-
tation costs. While this is a subtle process, a more explicit process is that of
using the best practices. This in fact encourages competition. While com-
petition in theory leads to the best solutions, whether in fact these solutions
are implementable in a vast variety of local and national contexts is
disputable.54
Finally, traditional law principles such as equity are giving way to the
principle of cost-effectiveness. How can policies be addressed at lowest
economic costs, rather than at lowest socio-political cost? This has led to
the development of a number of market mechanisms to address global
environmental problems. While many of these market mechanisms are self-
enforcing in the sense that once the regulatory conditions are created, social
actors will wish to participate in them, this often comes at the cost of
traditional legal principles of human rights and justice. The use of market
mechanisms within public international law agreements inevitably leads to
contracts, which are governed by the private law of contracts and possibly
bilateral investment treaties. The impact of the interface between public
international law and commercial law is as yet unclear, but could lead to
commercial norms being upheld at the cost of other legal norms.
51. See Joyeeta Gupta, Legitimacy in the Real World: A Case Study of the Developing
Countries, Non-Governmental Organizations, and Climate Change, in THE LEGITIMACY OF
INTERNATIONAL ORGANIZATIONS 482, 496-500 (Jean-Marc Coicaud & Veijo Heiskanen eds., 2001)
(providing detailed exploration of the implicit and explicit assumptions of treaty law that are not always
observed in fact).
52. Id.
53. Id. at 500.
54. See Joyeeta Gupta, Regulatory Competition and Developing Countries and the Challenge
for Compliance-Push and Pull Measures, in MULTILATERAL GOVERNANCE OF GLOBAL
ENVIRONMENTAL CHANGE (Gerd Winter ed., Cambridge Univ. Press, forthcoming 2005) (on file with
the author) (elaborating this argument).
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III. COMBINATIONS OF GOVERNANCE PATrERNS
A. Introduction
We are not only witnessing the rise of non-state actors, shift in
decision making forums and changes in traditional decision making struc-
tures, but we are also seeing new hybrid governance patterns. Although the
literature tends to differentiate only between horizontal and vertical gover-
nance, I tend to differentiate five types of governance patterns. I have used
terms that can be portrayed graphically in order to be able to present the
information in an easily communicable manner to both scientists and
policymakers.
B. Types of Governance
There are five types of governance patterns. First, horizontal gover-
nance patterns which refer to relations between countries at the same level
of hierarchy. In other words, it refers to how municipalities relate to each
other, provinces to each other, and states to each other.
Second, vertical governance refers to the relationships between
countries across different levels of hierarchy. This looks at relationships
between municipalities, through provinces, states, supranational entities to
the global governance level. The predominant focus on horizontal and
vertical governance has been the subject of public international law.
Third, diagonal relationships examine the way in which state actors
deal with non-state actors. I refer to this as diagonal because non-state
actors are not organized in a comparable system of hierarchy. These
relationships are increasingly becoming more and more important because
with the shrinking state, responsibility for taking measures is increasingly
shifting to these non-state actors. The literature refers to this type of gover-
nance as co-regulation.
Fourth, parallel relationships refer to the initiatives taken by the non-
state actors themselves in the process of governance. This is undertaken
sometimes as a public relations measure and sometimes to pre-empt
government action. The literature refers to this as self-regulation.
Fifth, point governance refers to the increasing role of courts in
influencing policies in countries. Within the European Union, the European
Court has significant powers. But with the International Court of Justice's
advisory opinion of 9 July 2004 on the Legal Consequences of the Con-
struction of a Wall in the Occupied Palestinian Territory, we are witnessing
creative ways to access the Court, and the fact that the Court is willing to
deal with highly charged political issues." Similarly, in the area of
investment law, there have been more than 100 arbitral proceedings in the
55. Advisory Opinion No. 131, supra note 47.
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last decade and a new body of highly intrusive and often inconsistent law is
being created.56 Within a specific regime, hybrid systems of governance are
emerging. This section briefly shows how different environmental regimes
have adopted hybrid forms of governance.
C. Case Study of Climate Change
The climate change regime refers to the United Nations Framework
Convention on Climate Change 1992, and the Kyoto Protocol of 1997s.57 It
also includes decisions of the ten Conferences of the Parties that have been
held thus far. This regime has very strong horizontal relationships between
countries by virtue of the treaties. These treaties elaborate on the quantita-
tive and qualitative obligations of countries and the regularity with which
the Conference of the Parties have to meet. This keeps the pressure on the
system to incrementally develop the regime further. It has very strong
vertical relationships with the national authorities by virtue of the commit-
ments that have to be implemented at national and local level, the reporting
requirements and the strong non-compliance mechanisms being developed.
There are also multiple diagonal relationships with non-state actors. There
are formal channels of communication to the epistemic communities to
ensure that the process is informed by the best available science. Other
non-state actors are also permitted to participate in the process of negotia-
tion. Finally, non-state actors may participate in the market mechanisms
being developed by the regime. Although non-state actors may contribute
to the implementation, the non-compliance mechanism holds states
accountable if goals are not met. And since that is the case, states are
developing stringent mechanisms to control and monitor the participation of
these actors in these schemes. However, clearly once contracts are drawn
up between non-state actors and/or non-state actors and state actors, these
will be governed by the principles of private international law and possibly
by the bilateral investment treaties. One can conclude that from a design
perspective the climate change regime has a strong hybrid system of
horizontal, vertical and diagonal governance. This is not to deny that there
are leaks in the system because of the low level of commitments and the
scientific and reporting weaknesses in the regime. In addition, as men-
56. A look at the World Bank website shows that there are more than 150 arbitration
proceedings that have taken place in the last few years. World Bank Group, at
http://www.worldbank.org/icsid/cases/main.htm (last visited Mar. 14, 2005).
57. United Nations Framework Convention on Climate Change, May 9, 1992, 1771 U.N.T.S.
107, 165; Kyoto Protocol to the United Nations Framework Convention on Climate Change, Dec. 10,
1997, 37 I.L.M. 22, U.N. Doc. FCC/CP/1997/L.7/add.l. (1997). For more details on the bilateral
agreements that the United States is entering into, see Francesco Sindico & Joyeeta Gupta, Moving the
Climate Change Regime Further Through a Hydrogen Protocol, 13 REV. OF EUR. COMMUNITY & INT'L
ENVTL. L. 175 (2004).
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tioned earlier, there is some ongoing climate change related litigation in the
United States and some new court cases are expected in the Inter-American
Court of Human Rights.58 These may set judicial precedents that may
potentially influence processes in other countries and at the multilateral
level. However, apart from noting that this is happening, it is too early to
conclude what may happen with these. In addition, the climate change
regime also has a large number of unrelated initiatives; including those of
the local authorities who wish to reduce their greenhouse gas emissions and
the bilateral agreements that the United States has been entering into with
other countries on climate change and hydrogen.59
D. Case Study of Water
In the case of water, it is difficult to speak of a water regime. There is
one global treaty, the United Nations Convention on the Law of the Non-
Navigable Uses of International Watercourses, 60 which is yet to enter into
force. Thus, the global horizontal agreement is not in force. There are
some 400 water treaties between large numbers of riparians that have been
negotiated over the last two hundred years.61 Individually, each treaty is
being implemented primarily by the riparian states parties to those
agreements and the driving factor behind the effective implementation is the
reciprocity embodied in these agreements and the international river basin
commissions and organizations established by these agreements. This does
not, however, mean that there are no legal and political conflicts in these
regimes. There is thus strong horizontal and vertical governance in this
field at the river basin level. Over the years, there have been a number of
judicial decisions that have promoted various principles of law. There has
been some court jurisprudence in the field, and this jurisprudence and state
practice has provided the basis of the current law on water.
Most of the public international law agreements have not promoted the
private sector's participation in decision-making. However, through the
liberalization of markets, the private sector has increasingly become
engaged in the water sector through public private partnerships. This has to
some extent been promoted by international organizations and by inter-
national conferences on water, many of which have not been held under UN
58. See generally Inter-American Commission for Human Rights, available at
http://www.cidh.oas.org/DefaultE.htm (last visited July 19, 2005).
59. Sindico & Gupta, supra note 57.
60. Convention on the Law of the Non-Navigational Uses of International Watercourses, 17
Dec. 1996, 36 I.L.M. 700, U.N. GAOR 6th Comm., 51st Sess., U.N. Doc. A/51/869 (1997).
61. UNITED NATIONS ENV'T PROGRAMME, ATLAS OF INTERNATIONAL FRESHWATER
AGREEMENTS 2 (2002), available at
http://www.transboundarywaters.orst.edu/publications/atlas/#acrobat.
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auspices. This process of decision-making has actually followed a parallel
track to the pure legal developments, and has been driven by a top down
process of policy making on water.
With globalization, we are now witnessing a process by which many
other legal systems may also influence water governance. The develop-
ments in trade and investment law will also influence the rights of govern-
ments to govern on water issues and will determine how disputes are to be
addressed. Thus in the area of water law, we have many competing
policy/legal processes that operate horizontally, vertically, diagonally as
well as through adjudication.
E. Case Study of World Summit on Sustainable Development
In the area of sustainable development, the key global conference was
the World Summit on Sustainable Development (WSSD) which concluded
in 2002 with a policy document adopted by the participating countries
(Type 1 agreement), and with a large number of Type 2 agreements
between state and non-state actors.62 The policy agreement between
countries is not a legally binding document. Although it runs into a large
number of pages, the document does not specify who must do what and
where. It is a very weak policy document, not reflecting the systematic
nature of Agenda 21 adopted ten years previously.63 The horizontal agree-
ment is thus weak. This anticipated weakness led the organizers of the
WSSD to seek new partnerships with non-state actors. This led to the
adoption of Type 2 agreements, which allow social actors to make partner-
ships with each other to achieve the specific goals that they themselves
wish to commit to. There are many of these diagonal agreements. How-
ever, there are no vertical agreements to verify compliance. Nor is there a
clear relationship between the weak horizontal agreement and the
enormously varying diagonal agreements except to the extent that in general
the Type.2 initiatives are expected to contribute to the Type 1 goals.
The above case studies have shown three different roles for non-state
actors in specific regimes. In the climate change regime, there is a clear
central treaty and non-state actors are encouraged within the regime to
undertake measures to reduce greenhouse gas emissions. There are specific
links to the science produced by non-state actors and such actors are
allowed to participate as observers in the regime. In water, the public
international water law agreements essentially specified the role of state
62. See Ulrich Beyerlin & Martin Reichard, The Johannesburg Summit: Outcome and Overall
Assessment, 63 HEIDELBERG J. INT'L L. 213 (2003) (providing for an assessment of the World Summit
on Sustainable Development).
63. United Nations Conference on Environment and Development, Agenda 21, U.N. Doc.
A/CONF.151/PC/100/Add. 1(1992).
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actors. However, the international policy processes have promoted the role
of private actors in the liberalization of water; this is being further
elaborated upon within public international law developments within the
General Agreement on Tariffs and Trade and the General Agreement on
Trade in Services." In the WSSD regime, two types of agreements were
encouraged one between states and one between state and non-state actors.
While the latter ostensibly empowers non-state actors by allowing them to
enter into agreements, the very voluntary nature of these agreements show
that it is not a well designed system and that the increasing importance of
non-state actors has come hand in hand with the decreasing political will of
state actors to actually take serious policy measures to deal with global
problems.
IV. EXAMINING SUSTAINABILITY LABELING
A. Introduction
Let us now turn to the issue of sustainability labeling and certification.
Despite the huge and growing legislation on environmental, economic,
social and human rights issues at the supranational, regional and inter-
national level, many social actors feel that this is not enough to achieve the
goal of sustainable development. ENGOs are very actively engaged in
demanding that industry "clean up its act" while, on the other hand, con-
sumers too wish increasingly to access sustainable products. All this
implies that there is a strong pull and push effect on industry and the latter
is now developing internal or sectoral strategies to cope with the pressure.
They are thus developing parallel initiatives focusing on "business
strategies and activities that meet the needs of the enterprise and its stake-
holders today while protecting, sustaining, and enhancing the human and
natural resources that will be needed in the future."6 5 Over the years, these
initiatives have evolved from schemes that dealt with labor conditions and
trade relations, through environmental schemes to 'sustainability' schemes
and today there are multiple initiatives of various sorts. The purpose of
such schemes is to influence the production process to such an extent that it
becomes sustainable or at least is perceived as sustainable.
These questions remain: How sustainable are these schemes in
meet-ing their goals? Are these schemes developed using the principles of
good governance? To what extent do these schemes give rise to conflict
64. General Agreement on Tariffs and Trade, Oct. 30, 1947, 61 Stat. (5), (6), 55 U.N.T.S. 194;
General Agreement on Trade in Services, Apr. 15, 1994, Marrakesh Agreement Establishing the World
Trade Organization, Annex IB, 33 I.L.M. 44 (1994). Texts of all WTO agreements are available from
the World Trade Organization's website at http://www.wto.org.
65. See generally INT'L INST. FOR SUSTAINABLE DEV., BUSINESS STRATEGY FOR
SUSTAINABLE DEVELOPMENT: LEADERSHIP AND ACCOUNTABILITY FOR THE '90S, at 11 (1992).
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with trade rules and/or are compatible with international environmental and
social law? A project undertaken by the University of Barcelona in Spain,
the University of Bologna in Italy and the VrYe Universiteit in Amsterdam
focused on understanding the new developments in the field of sustain-
ability labeling and certification schemes in the context of sustainable
development. It aimed at providing a conceptual and theoretical elaboration
of the key issues involved, including the challenges to international law and
to facilitate the design of successful strategies to increase the positive
impacts of these schemes.66 The research focused on voluntary, not manda-
tory67 labeling schemes, based on second and third party verified claims.
68
Following an elaboration of the concept of sustainable development, the
research analyzed the legal, institutional and organizational framework
within which such schemes operate. It then undertook an inventory of the
different schemes and further elaborated on five case studies: jeans, capture
fisheries, fruit and vegetables, forestry products, and eco-tourism. The case
studies analyzed the sustainability labeling and certification schemes in
terms of their sustainability content, compatibility with international law,
market impacts, trade aspects, and good governance. The research con-
cluded by analyzing and synthesizing the results. The rest of this section
highlights some of the key results of the research and some of the case
studies undertaken are further elaborated on in this volume.
Before going further, it might be useful to understand the key steps and
terms in sustainability labeling and certification schemes. In these schemes,
the first step is the setting of standards, which includes identification of
principles underlying the scheme, and quantitative and/or qualitative stand-
ard setting. The process of setting standards includes the articulation of the
definitions of the principles embedded in the scheme and the standards and
criteria that the applicants69 and licensees ° need to comply with. Following
this, the products, services and production processes are certified. Finally,
the bodies that certify need to be accredited.
66. See SUSTAINABILITY LABELING AND CERTIFICATION (Mar Eritja Campins & Marcial
Pons, eds., 2004) (publishing the research).
67. This includes for example, energy labeling schemes for electrical appliances of the
European Union.
68. In contrast, first party claims are those made by the producer himself without independent
verification.
69. An applicant is a legal entity applying for a label or certificate for a product or range of
products.
70. A licensee is an applicant to which a label or certificate has been awarded.
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B. Key Issues in Sustainability Labeling
For the purpose of the project we concluded that sustainability issues
that were potentially relevant to sustainability labeling included ecological
(which includes environmental and biodiversity related aspects), social
(human health, human rights, labor conditions and animal welfare) and
economic aspects (mostly trade related issues). We felt that in adopting
such schemes it was important that parties paid attention to the principles of
good governance, which include legitimacy, transparency, participation,
accountability, effectiveness and coherence. 71 Against these preliminary
definitions, we examined if the emerging labeling and certification schemes
can be seen as sustainable by producers and consumers, or against some
universal standards, whether these schemes are compatible with inter-
national law or not, whether these schemes have a potential distorting
impact on markets and may influence North-South relations, and the extent
to which such schemes are developed on the basis of the principles of good
governance.
In the inventory of such schemes, the research showed that state and
non-state actors are actively engaged in developing multi-sector schemes
(such as environmental schemes, fair trade schemes, organic schemes and
integrated production schemes) as well as a range of sector specific
schemes focusing on clothes, textiles and footwear, marine and fish life,
food and beverages and tourism. The environmental schemes are mostly
public or semi-public schemes and often undertaken within the context of a
private international umbrella organization; the fair trade schemes are
mostly fully private, the organic schemes are mainly private although the
involvement of the public sector is increasing, while the integrated
production schemes are mainly private. The sectoral schemes are mainly
private although often there are relevant public international regulatory
frameworks such as the Food and Agricultural Organization's initiatives on
responsible fisheries and the UN Convention on the Law of the Sea.72 An
attempt to score the sustainability of these different schemes shows that fair
trade schemes and organic schemes score relatively high.73 On the basis of
the preliminary inventory, five sectors were chosen and within these
sectors, specific schemes were selected (Fair trade schemes: Kuyuchi
jeans; Fisheries-capture fisheries: Marine Stewardship Council; etc.). Of
these schemes, the Kuyuchi jeans scheme scored very high in terms of its
sustainability content, while the International Foundation for Organic
71. Joop De Boer et al., The Conceptual Framework, in SUSTAINABILITY LABELING AND
CERTIFICATION, supra note 66, at 39-48.
72. Nicolien Van Der Grijp & Luke Brander, Multi-Sector and Sector Specific Schemes, in
SUSTAINABILITY LABELING AND CERTIFICATION, supra note 66, at 86-87.
73 Id. at 88.
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Agriculture Movements (IFOAM) scheme on fruits and vegetables and the
Forest Stewardship Council scheme also scored fairly well.74
In examining the international legal context, the project concluded that
there are several international conventions on environmental and biodiver-
sity related issues, on labor and human rights issues and on trade related
issues and these conventions set the boundary conditions within which such
schemes may be undertaken. Where the labeling and certification schemes
adopt the standards incorporated in these negotiated agreements, in
principle there should be no problems in terms of compatibility with
international law. However, sometimes, it is the private sector standards
that become so influential that they are later incorporated into international
agreements. For example, the organic standards adopted by the IFOAM
were later used in the guidelines developed by the Codex Alimentarius
Commission and the European Union legislation on organic agriculture.75
While these schemes may in general be seen as compatible with inter-
national law because of their voluntary nature, the existing trade rules do
call for a balance between regulatory autonomy and social justice and for
ensuring that such schemes do not become a disguised barrier to trade.
Those schemes that only list product characteristics or product related
PPMs (Process and Production Methods) can be seen as consistent with
World Trade Organization rules. Voluntary schemes are likely to be more
compatible with World Trade Organization (WTO) rules. More compre-
hensive schemes and schemes where public authorities play a role may
conflict with WTO rules in the future.
The analysis reveals three types of controversies. The first is in
relation to the adequacy of the standards being developed. The competing
schemes use different standards developed through vastly different
processes and the way the information is communicated to the consumer
does not really allow for informed choices. Whether these standards really
achieve the sustainable development goals embodied in them is also
sometimes questionable. The second is the issue of market success. The
rise of these schemes clearly indicates that there is a perceived demand and
consumers are willing to buy these products. However, the research also
indicates that for the moment these schemes remain niche schemes and
have yet to become popular.
The third issue is the trade impacts on developing countries. Many of
these schemes purport to protect social and environmental goals in these
countries. For example, the development of such schemes may lead
purchasers to move from producer to producer to find someone that meets
their standards. However, many developing country producers are small-
74. Van Der Grijp & Brander, supra note 72, at 75.
75. Id. at 76.
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scale operators that cannot easily either know or meet these standards. Fair
trade schemes actually try to deal with this part of the problem by helping
these producers meet the standards required. Other schemes help to enforce
international law agreements and standards and thereby serve to reinforce
international law as well as protect the local people and their environment.
Some farmers in the developing countries are already extensively benefiting
from their participation in, for example, certified organic food and
vegetable production. In some Latin American countries garment producers
are benefiting through their participation in the Kuyuchi jeans scheme.
However, there is a very real threat in terms of barriers to trade. In the
global trading system, many developing countries are only allowed to sell a
certain quota of products to some Western countries. The adoption of
formal and informal certification and labeling schemes may further limit the
opportunities for export. An indirect trade barrier arises when small
producers without much access to capital or knowledge are unable to easily
adapt to the changing standards in Western countries and (especially when
there is a proliferation of such schemes) to the different standards adopted
in different countries. Another problem is that most of these schemes are
developed in the West with very little participation from developing
country producers and/or developing country stakeholders. As such, these
schemes rarely take into account the actual situation pertaining to the
production process, and may run the risk of applying standards that do not
serve to address the purported goal. All these may lead developing country
producers to face new market access problems. "[L]abeling and
certification schemes could thus give rise to trade barriers for the poorest
countries where professionalisation of production is least developed and
could lead to the further marginalization of the most vulnerable groups, the
workers in the informal sector. ''76  The only way one can address this
problem is by enhancing the legitimacy of these schemes by ensuring that
they are developed through processes that are characterized by good
governance. Through the application of such good governance principles, it
may be possible to achieve balance between autonomy to market actors and
social justice principles. At the same time, the case studies did not reveal
an existing serious problem of diminished market access as a result of these
schemes primarily because of their niche character.77
76. Id. at 82 (citing Kuik and Van der Woerd).
77. When one looks at whether such schemes are compatible with trade law, one needs in
particular to look at the provisions of the General Agreement on Tariffs and Trade and subsequently the
World Trade Organization and the new Technical Barriers to Trade Agreement and its Code of Good
Conduct. This is an issue that has many legal uncertainties. However, despite the uncertainties, one can
argue that the sustainability labeling schemes may become subject to the provisions of the Technical
Barriers to Trade Agreement.
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V. CHALLENGES TO INTERNATIONAL LAW
This paper has argued that globalization has changed the processes by
which governance is being exercised to address key global environmental
and developmental problems. Globalization has not only revolutionized
communication technology, both for the media and the civil society in such
a way that knowledge and information (including disinformation) can travel
all over the globe within a matter of seconds to all kinds of recipients,
including, unintended recipients. This has empowered civil society to
become both, a key actor in global governance and to push for measures
worldwide to address perceived problems. Governance is no longer limited
to those formally in power with a ticket to fly to a UN Conference.
Governance has become open to those stakeholders who decide that they
will harness the communication technology to influence global policy. The
role of global civil society in stopping progression on the Multilateral
Agreement on Investments is a case in point.
As a result there is a shift in the locus of power from state-centered
decision making (except perhaps in cases of high politics) to supranational
and lower governmental bodies, to courts, to the press and to civil society.
Not only that, within the traditional sphere of liberal inter-governmentalism
and intergovernmental negotiations, there are rapid developments taking
place like the development of interactional law, which will catch many
senior and conservative lawyers with surprise, while the rise of initiatives to
involve the private sector in environmental treaties might lead to an uneasy
marriage between public and private international law.
In the process, new governance interactions are visible. The case
studies of water, climate change and the WSSD show the permutations and
combinations of the interactions that are taking place. Against this
background, the issue of sustainability labeling and certification schemes
initiated by non-state actors has been discussed. This goes far beyond the
traditional types of schemes and is -a parallel form of governance that
attempts to challenge traditional inter-governmentalism, justifying this
attack on the grounds of purity of motive of protecting humans and the
environment. The question is: Is this to be a short-lived trend that cannot
hold up in a court of law if it turns out to conflict with existing trade law?
Or, is this a sign of things to come?
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I. INTRODUCTION AND METHODOLOGY
This article presents and compares data collected in Argentina and the
United States during each country's initial experience with court-connected
mediation. An analysis of these data yields a case study on the beginning of
two mandatory mediation experiences at the national level that will prove
useful to countries contemplating the adoption of mediation laws or the
reformation of existing ones.
Mediation, one of various "Alternative Dispute Resolution" (ADR)
practices, has long been employed in societies around the world. In many
countries today, ADR practices represent an alternative to litigation and,
more generally, to adversarial ideology. Yet, this truism is coming into
question. In the last twenty-five years, mediation has become a mainstream
practice in the United States and, more recently, in Latin America, and in
many cases is the first mode of dispute processing to be applied.
In the period between 1990 and 1999, Argentina and the United States
began their experience with court-connected mediation and achieved not-
able results. Comparing these initial experiences is essential to gaining a
clear view of what problems and advantages stem from the particular con-
tours of each country's approach to court-connected mediation. In addition
to insights derived from this comparison, however, this article uncovers
surprising facts about the practical effects of mandatory mediation. For
example, the data on settlement rates and administrative costs suggest that
the courts-that is, the government-in each country save money through
the operation of the mandatory mediation laws, but that this benefit to the
courts comes at a financial and temporal cost to the majority of disputants.
The comparison undertaken in this article is functionalist in that it
notes that mediation, although different in each country, serves similar
purposes in each. But the primary, proclaimed function of a thing is often
-and mediation is no exception-just one of many other functions.
Accordingly, the comparison undertaken here is wide-reaching. It begins
by analyzing mediation on paper-the rationales for mandatory mediation
and the laws that provide for its institutionalization. Then, the analysis
turns to mediation's effects in practice. This Article concludes with a dis-
cussion of larger issues affected by mediation, such as market liberalization
and power dynamics between social classes. Consequently, the variables
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compared fall on varying levels of abstraction, starting with each law's
purpose and textual characteristics, passing through their direct effects, and
finishing with macro change.
There are two points of departure for this comparison:' a tangible
legal development common to both countries and an ideal or abstraction,
also common to both countries, which motivated this development and
continues to draw support for it. With regard to the former, both countries
have passed federal laws that authorize mandatory mediation for a variety
of cases. With regard to the latter, proponents of the laws and of mediation
in both countries have made broad claims regarding its virtues, claims that
elucidate particular views of efficiency and legal culture.
A key difference between the two countries lies in the fact that
mediation developed organically within the United States, but only via
transplantation in Argentina. Thus, in Argentina, complexity arises not
only from the presence of a challenge to the litigation paradigm, but also
from the fact that this challenge emanated from abroad. The challenge
posed by mediation to the litigation paradigm is, however, the primary
phenomenon to be analyzed. Although mediation was transplanted to
Argentina, the larger and more profound transplant is that which has been
effected upon the court system. A consensual and participatory dispute
processing mechanism was implemented alongside its older, more authori-
tative brother. The purpose of this comparison is to elucidate not only the
immediate effects of mediation, but also the greater significance and
unintended consequences of its implementation in two very different
countries.
The research leading up to this Article consisted of both fieldwork and
a review of pre-existing data. I gathered data on mediation practice in the
Argentine Federal Capital, Buenos Aires,2 during a six-month field study in
1998-1999, the time period during which the initial data set on the media-
tion laws was emerging.3  During this time, I conducted thirty semi-
structured interviews with lawyers, social scientists, Ministry of Justice
I. These form the tertium comparationis for my study. See John C. Reitz, How to Do
Comparative Law, 46 AM. J. COMP. L. 617, 622 (1998) (discussing the importance of a common point of
departure).
2. Until very recently, almost all mediation activity in Argentina was concentrated in the
Federal Capital of Buenos Aires, a city with three million inhabitants. The name "Buenos Aires"
sometimes includes the urban area that contains an additional 8 million people immediately beyond the
Federal Capital's limit. For the purposes of this article, "Buenos Aires" refers only to the Federal
Capital and its three million people.
3. This research was made possible by a fellowship awarded to me by the Thomas J. Watson
Foundation, which enabled me to investigate first-hand the use of consensual dispute resolution
practices in Argentina, Ecuador, and Costa Rica.
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personnel, and mediators and observed 20 court-mandated mediations in
Buenos Aires. All translations of Argentine legal texts and commentary are
my own.4 For data on mediation practice in the United States, I have relied
mostly on studies conducted by RAND.5 My analysis of the data from
these studies is, however, original.
II. MEDIATION DESIGN: QUESTIONS OF THEORY
AND INITIAL IMPLEMENTATION
From the standpoint of legal transplant postulates, 6 the great irony of
mediation is that it is not intended to "accord with the dominant ideology in
host countries.",7  Rather, it is intended to change the dominant ideology
responsible for a population's propensity to litigate. The mediation institu-
tion in both countries encourages bargaining among' parties to a lawsuit
with the express goal of achieving settlement without incurring the financial
and temporal costs associated with litigation. When exported to a country
without mediation experience, however, a double change occurs: first, a
change in legal procedure resulting from the mere fact of a transplant and,
second, deeper changes promoted by the operation of the new law. This
trajectory towards deeper change transcends the immediate importance of
the new mediation procedures.
A. Mediation in Theory
It is said that legal culture "encompasses the epistemological assump-
tions regarding rationality, efficiency, and merit" and that these assump-
tions are "historically conditioned and deeply rooted ... influenc[ing] the
4. This task has not been difficult, since a highly technical vocabulary is employed in the
legal texts. Still, I have tried to minimize the risks associated with wholly literal translations. See
MARGOT ASTROV, AMERICAN INDIAN PROSE AND POETRY 5 (Capricorn books 1962). ("Wholly literal
translations would do little justice to the original .... In some way or other the translator has to
translate not only the actual words of a myth, tale, or a song, but also the cultural matrix of which the
verbal document to be translated is an organic part." Id.)
5. RAND Corporation, at http://www.rand.org/index.html (last visited May 23, 2005).
6. It is unclear, contrary to Esin Oricio's assertion, that "transplant" is an inaccurate term,
since the "transplanted institution continues to live on in its old habitat as well as having been moved to
a new one .. " Esin Oricii, Law as Transposition, 51 INT'L & COMP. L.Q. 205, 205 (2002). One can
clip and transplant a section of a spider plant in a new locale without the original plant ceasing to exist.
Cf. id.
7. John Gillespie, Transplanted Company Law: An Ideological and Cultural Analysis of
Market-Entry in Vietnam, 51 INT'L & COMP. L.Q. 641, 645 (2002) (describing one of the "working
postulates" synthesized from Otto Kahn-Freund: "Legal Ideology: Transplanted laws should accord
with the dominant ideology in host countries").
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way bureaucrats and judges use law to find reality."8 Although apparent in
this quotation, it should be specified that legal culture encompasses and
conditions a society's notion(s) of justice. Mediation theory explicitly
challenges these notions in Argentina and the United States.
Mediation has a relatively stable, agreed-upon meaning in both
countries studied.9 It is considered a consensual dispute resolution practice
in which a third-party with some claim to neutrality facilitates the negotia-
tion, and perhaps resolution, of an issue between two or more parties.
Mediation is considered less adversarial than litigation since-unlike
litigation-no assumption is made that the parties cannot come to a
mutually agreeable solution. Admittedly, mediations are often adversarial
in flavor, but at the very least mediation does not posit a zero-sum game, as
does litigation where it can generally be said that someone wins and
someone loses. Indeed, mediators encourage parties to communicate,
understand each other's interests, and work together to solve a shared
problem; however, deals may also be reached in an adversarial fashion
through 'hard bargaining.' In either case, it is agreed that mediation proce-
dures are "far less structured and more flexible than those of courts and of
arbitration."' 0  Thus, parties can exert great control over the mediation
process and 'take ownership' of their dispute.
Similarly, mediation is considered consensual, since the mediator can-
not bind the parties to a particular result. In fact, the parties must agree to a
resolution before it can be adopted and become binding. This feature
distinguishes mediation from adjudication or arbitration where the third
party, here a judge or arbitrator, issues a ruling that the parties must
8. Id. at 645.
9. Argentine and U.S. writers agree on the definition of mediation. Regarding the former, see
ENRIQUE M. FALC6N, MEDIACI6N OBLIGATORIA EN LA LEY 24.573 [OBLIGATORY MEDIATION IN THE
LAW 24.573], at 9-18 (Abeledo-Perrot 1996) (citing "voluntariness" as among the "elemental rules of
mediation" and noting the general definition of mediation to be "a non-adversarial proceeding in which
a neutral third party without power over the parties cooperatively helps the parties to find the point of
harmony in the conflict"); JUAN PEDRO COLEIRO & JORGE A. ROJAS, MEDIACI6N OBLIGATORIA Y
AUDIENCIA PRELIMINAR [OBLIGATORY MEDIATION AND THE PRELIMINARY AUDIENCE] 10-11
(Rubinzal & Culzoni 1998) ("mediation is a type of negotiation in which a third party does not offer
solutions; rather, the mediator works with the parties' interests [as opposed to positions] so that the
parties can consensually and voluntarily reach an agreement"). Regarding the latter, see, e.g., SARAH R.
COLE ET AL., MEDIATION: LAW, POLICY, PRACTICE § 1:1 (West 2003) ("Mediators are 'third parties,'
not otherwise involved in a controversy, who assist disputing parties in their negotiations ... mediation
[can be distinguished from other dispute resolution processes] by the consensual character of its
disposition .... Although sometimes the parties are compelled to participate in mediation and may be
pressured toward settlement, any party nonetheless may choose not to settle and may pursue other
remedies").
10. COLE ET AL., supra note 9, at§ 1:1.
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follow." Although parties may be forced by law to appear at the mediation
session, they cannot-at least in theory-be forced to reach a resolution. It
is the requirement of participating in the session that renders such mediation
obligatory. Finally, several different schools of mediation exist, including:
directive (where the mediator pushes towards settlement and often suggests
or evaluates ideas for settlement); facilitative (where the mediator tries to
maintain the communication flow and build a relationship between the
parties, but is neutral regarding settlement); and transformative (where the
mediator attempts to help parties become empowered and more empathetic,
thereby transforming the conflict into an opportunity for personal growth). 12
The context in which mediation occurs and the incentives operating in
that context will determine what type of mediation is practiced. This
practice is not an objective act, since people's perceptions of the act shape
the meaning the act acquires. In this regard, a historical note on each
country is required to elucidate the cultural starting point and political
process from which mediation has been institutionalized.
B. Mediation in Context: History and the Transplantation Process
Mediation in the United States, as a formal legal practice on the federal
level, was first implemented by Congress in 1898 to address conflicts
between organized labor and management. 3 Several federal agencies were
created to address such disputes throughout the first half of the twentieth
century, contemporaneous with varied state initiatives applying mediation
to non-labor issues.14 Throughout the entire twentieth century, mediation
manifested in many forms and contexts, including conciliation in domestic
relations courts, 5 mediation of civil rights disputes, community mediation,
and finally in the federal courts starting in the 1970s.1
6
1t. This statement is made for simplicity's sake. It is true, of course, that arbitration can be
custom designed in any way that does not violate an applicable law, meaning that some arbitrations may
contain rules that may limit the discretion of the arbitrator to a certain universe of outcomes agreed to in
advance by the parties. If an arbitrator's decision is non-binding, however, then the process ceases to be
arbitration and becomes a form of third party evaluation, a distinct type of dispute resolution.
12. See, e.g., ROBERT A. BARUCH BUSH & JOSEPH P. FOLGER, THE PROMISE OF MEDIATION
(Jossey-Bass Publishers 1994).
13. COLE ET AL., supra note 9, at § 5:1-5:4.
14. Id. at § 5:1.
15. Conciliation is identical to mediation, except that the mediator is generally considered to
play a more active role in suggesting outcomes. See id at § 1:1.
16. See id. at § 5:1-5:2 (discussing each of these developments); Judge Dorothy Wright
Nelson, ADR in the Federal Courts-One Judge's Perspective: Issues and Challenges Facing Judges,
Lawyers, Court Administrators, and the Public, 17 OHIO ST. J. ON DISP. RESOL. 1 (2001) (describing the
early stages of federal court ADR).
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Argentina did not experiment with mediation throughout the twentieth
century. Rather, it experimented with radically different forms of govern-
ment. A conflict between social models raged, as radically different
administrations, including those of moderate administrations, Juan
Domingo Per6n, and the various military coups, looked to institute models
of government consistent with their views. 17 Basic juxtapositions in this
period were those constructed (and tested) between military versus civilian
rule, non-violent versus violent methods of social change, and socialist
versus capitalist models for structuring society. The most recent military
dictatorship, which reigned from 1976-1983, attempted to put an end to
these debates and to establish an orderly state of affairs where absolute
power abided in the hands of a few military generals. This power found
expression in the "dirty war," which levied the disappearance and murder of
roughly 20,000-30,000 Argentines, and the torture and political persecution
of countless more.'
8
When military rule ended in 1983, the tides of globalization washed
over Argentina and modernization of the legal system entered the political
agenda. In the period between 1987 and 1989, only five years after the
return of democracy, news of alternative dispute resolution in the United
States began to enter Argentina via academic journals.
Beginning around 1990, Argentine lawyers and judges traveled to the
United States to receive training in mediation and import it to their country.
A steady stream of United States mediation experts, most of whom praising
mediation's utility for reducing court case loads, began to flow into Buenos
Aires. Numerous training sessions were carried out and from all of this
emerged the first pool of local experts, almost all of whom were lawyers
with a court-connected vision for mediation's future. The Argentine federal
government expressed a strong interest in mediation, as did the Agency for
International Development (AID). Money came in and the National
Argentine Mediation Plan was set in motion in Buenos Aires with the intent
of institutionalizing mediation. The Ministry of Justice sponsored training
sessions within its affiliated public and private institutions in which no one
besides lawyers and psychologists were allowed to participate and created a
list of official mediators, the only ones permitted to mediate. Approxi-
mately four thousand people were trained as mediators and this constituted
a business opportunity for both lawyers and newly emerged training
17. See generally LUIS ALBERTO ROMERO, BREVE HISTORIA CONTEMPORANEA DE
ARGENTINA [A BRIEF CONTEMPORARY HISTORY OF ARGENTINA] (Fondo de Cultura Econ6mica [Econ.
Culture Fund] 1994).
18. See KENNETH T. RIVERA, ARGENTINA: ISSUES, HISTORY, BIBLIOGRAPHY 48 (Nova Sci.
Publishers 2002).
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institutes.' 9 In 1993, a two-year trial period went into effect during which
ten courts referred select cases to mediation. The Ministry of Justice
recorded a settlement rate of approximately fifty percent and realized that
mediation could indeed decrease the case flow.
Profound dissimilarities present themselves on all fronts in these brief
comments on each country's history with dispute resolution. The largest
difference relates to the social history of instability and the still recent
killing of tens of thousands of people in Argentina.2 ° Violence and social
unrest occupy the opposite end of the spectrum from mediation and other
non-violent, conciliatory modes of social change. As a participative
process that gives decision-making powers to citizens, mediation contrasts
starkly with the political and psychological rubble of military rule. An
unstable history with little citizen control over daily affairs raises the
potential for path dependency that would make the participatory and con-
sensual mediation process incongruous, even outside of the legal sphere.
Two further dissimilarities derive from legal history, and concern the
relative speeds with which mediation developed in each country and the
nature of that development-organic in one country via transplantation in
the other. Mediation developed organically in the United States, cul-
minating in general federal laws after seventy years of experience, whereas
Argentine mediation crossed the distance between non-existence and
significant institutionalization in roughly five years. Aside from the host of
issues this raises for the capacity of legal institutions to support it and
citizens to engage in it, mediation's arrival on the wings of a foreign power
triggers concerns about imperialism and self-determination. As legal
reform in Argentina has often been coordinated through multilateral
financial institutions, such as the World Bank and the AID, it is associated
with controversial "neo-liberal" economic policies.2' Valid concerns in this
area are discussed in Section V. For now, it should be noted that mandatory
mediation in Argentina is far more imposing and sudden than its United
States counterpart and that this raises concerns over path dependency and a
19. Interview with Miguel Gaya, arbitrator, mediator and member of the Confederaci6n
Econ6mica de Argentina [Economic Confederation of Argentina] (Oct., 1998).
20. Although the United States of course has an extremely bloody history (consider the
Revolution, the Civil War, the Native American genocide, and Hiroshima) it has not directed its military
force inward in recent times and has never killed 25,000 of its own citizens, except in civil warfare,
which must be distinguished from military rule and torture chambers. Those killed in Argentina were
every-day people of an anti-fascist ideology and perhaps some connection to social organizing.
21. See generally DANIEL MUCHNIK, ARGENTINA MODELO: DE LA FURIA A LA RESIGNAC16N:
ECONOMtA Y POLITICA ENTRE 1973 Y 1998 (CUADERNOS ARGENTINOS) [ARGENTINIAN MODEL: FROM
THE FURY TO RESIGNATION: ECONOMY AND POLITICS BETWEEN 1973 AND 1998 (ARGENTINE
NOTEBOOKS)] (Manantial 1998) (detailing the historical sentiments regarding economic and political
changes from 1973 to 1998).
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corresponding hesitancy or inability to engage in consensual, participatory
conflict resolution modes. As the following Section illustrates, however,
Argentina's laws mandate mediation in a more categorical fashion than the
equivalent laws in the United States. This can be seen as a logical choice
by legislators, in light of the population's relative unpreparedness to choose
mediation voluntarily.
III. MEDIATION AS INSTITUTIONALIZED BY FEDERAL LAW
A. The Laws and Their Rationales
In 1990, the United States Congress passed the Civil Justice Reform
Act ("CJRA").22 It states that each United States District Court "shall
consider . . . principles and guidelines of litigation management and cost
and delay reduction," 23 and allows the District Courts ". . . to refer
appropriate cases to alternative dispute resolution programs ... including
mediation., 24 Congress made several findings justifying the law:
1) [C]ost and delay in civil litigation in any United States district
court must be addressed in ... both civil and criminal matters;
and,
2) [T]he courts, the litigants, the litigants' attorneys, and the
Congress and the executive branch, share responsibility for cost
and delay in civil litigation and its impact on access to the courts,
adjudication of cases on the merits, and the ability of the civil
justice system to provide proper and timely judicial relief for
aggrieved parties; and,
3) [S]olutions... must include.., contributions by the courts,
the litigants, the litigants' attorneys .... 25
In short time, the United States Congress passed the Alternative
Dispute Resolution Act of 1998 ("ADR Act"),26 making a series of findings
and ordering each District Court to authorize the use of alternative dispute
resolution processes. Congress asserted that:
[A]ltemative dispute resolution . . . has the potential to pro-
vide.., greater satisfaction of the parties, innovative methods of
resolving disputes, and greater efficiency in achieving settlements
22. Civil Justice Reform Act of 1990, Pub. L. No. 101-650 § 101, 104 Stat. 5089 (1990).
23. Civil Justice Reform Act § 473(a).
24. Civil Justice Reform Act § 473(a)(6).
25. Civil Justice Reform Act § 102(1-3).
26. Alternative Dispute Resolution Act of 1998, Pub. L. No. 105-315 § 1, 112 Stat. 2993
(1998).
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•.. [and] certain forms of alternative dispute resolution... may
have potential to reduce the large backlog of cases now pending
in some Federal courts throughout the United States, ... allowing
the courts to process their .. cases more efficiently.
27
Congress concluded that "mediation had shown special promise and should
be considered, in particular, for inclusion in each district's ADR pro-
gram."
28
In 1995, the Argentine Legislature enacted the "Mediation and
Conciliation Law," 29 which requires almost all types of litigants in the
Federal Capital of Buenos Aires to attend mediation. Among the greatest
official rationales for the passage of this law were:
1) The exorbitant quantity of cases that, in continual increase,
threaten to collapse the legal system; and,
2) To change the litigious culture; and,
3) The inability of the state to provide justice.
The law states in article 1 that mandatory mediation will "promote
direct communication between the parts for the extra-judicial solution of the
controversy."
31
The following year, the Argentine Legislature put into effect the
"Obligatory Labor Conciliation Instance Law" 32 in the Federal Capital, this
time to mandate mediation for labor and employment disputes.33
Both countries have premised their mediation laws on the need to
relieve the negative effects of high caseloads on the courts. The United
States laws specifically reference high costs and delays and that ADR can
27. Alternative Dispute Resolution Act § 2(1-3).
28. Alternative Dispute Resolution Act § 2(3) ("the continued growth of Federal appellate
court-annexed mediation programs suggests that this form of alternative dispute resolution can be
equally effective in resolving disputes in the Federal trial courts; therefore, the district courts should
consider including mediation in their local alternative dispute resolution programs").
29. Ley de Mediaci6n y Conciliaci6n [Mediation and Conciliation Law], Law No. 24.573,
Oct. 25, 1995, [28258] Boletin Oficial [B.O.] 1 (Arg.).
30. See SENATOR BRANDA, LA LEY, ANTECEDENTES PARLAMENTARIOS [THE LAW,
PARLIAMENTARY ANTECEDENTS] 259, 267 (1995) (the third rationale is attributed to Representatives
Duraflona and Vedia; id. at 315), cited in FALCON, supra note 9, at 13.
31. Mediation and Conciliation Law, art. I.
32. Ley de Instancia Obligatoria de Conciliaci6n Laboral [Obligatory Labor Conciliation
Law], Law No. 24.635, Apr. 26, 1996, [28387] B.O. I (Arg.).
33. The difference between mediation and conciliation is theoretical. It is thought that the
conciliator has greater leeway than a mediator to suggest solutions and apply pressure to the parties. See
COLEIRO & ROJAS, supra note 9.
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solve these problems. Only the Argentine rationale refers to the goal of
changing legal culture, while only the second United States law claims
substantive advantages to ADR, those that go beyond its efficiency-such
as party satisfaction and innovations. Finally, the first United States law
explicitly assigns responsibility for the courts' problems to the other two
branches of government, as well as to the parties and their lawyers. Still,
each country's rationales are substantially similar.
B. Institutionalization-Degrees of Compulsion and Centralization
Both Argentine laws mandate categorical attendance at mediation.
Article 1 of the mediation law states that mediation "of obligatory character
• . .[shall] precede all adjudication." 34 Article two excludes various types
of cases from the law's reach,35 including claims controlled by the Ministry
of Labor.36 Such claims involve labor disputes that are subject to the broad
scope of the conciliation law: "All individual or group claims involving a
conflict of law within the jurisdiction of the National Labor Commission,
prior to being filed as a lawsuit, are obligated to pass before the
administrative agency created by this law."3 7 Thus, mediation is mandatory
and applies to most types of civil cases.
In the United States, the ADR Act does not mandate mediation, but
rather requires that District Courts offer ADR: "Each United States district
court shall authorize, [not "mandate"] by local rule adopted under section
2071(a), the use of alternative dispute resolution processes in all civil
actions.,,38 Each of the ninety-four District Courts, however, may mandate
mediation via their local rules.39 The Law further authorizes each Court to
exempt "specific cases or categories of cases in which use of alternative
dispute resolution would not be appropriate," but requires that they consult
a member of the bar including the United States attorney for their district.
40
Thus, most everything is left to the District Courts' discretion, except
34. Mediation and Conciliation Law, art. 1.
35. Among the cases per se excluded are: criminal; divorce, separation, and other family-
related proceedings; those in which the state or any of its decentralized entities is a party; habeas corpus
and other challenges to the legality of detention; and inheritance claims. Mediation and Conciliation
Law, art. 2.
36. Mediation and Conciliation Law, art. 2 (1-10).
37. Obligatory Labor Conciliation Law, art. 1. The agency in question, the Obligatory Labor
Conciliation Service, is named in article 4.
38. Alternative Dispute Resolution Act § 3(b).
39. Alternative Dispute Resolution Act § 4(a) ("Any district court that elects to require the use
of alternative dispute resolution in certain cases may do so only with respect to mediation, early neutral
evaluation, and, if the parties consent, arbitration").
40. Alternative Dispute Resolution Act § 4(b).
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whether or not they offer ADR at the outset. Over half of all districts
offered mediation prior to 1998, 4' indicating that the ADR Act may have
relatively little effect on mediation beyond that already obtained by the
CJRA. As of 1999, "mediation programs [were] the most.., frequently
authorized ADR program. Nearly eighty district courts have authorized or
established at least one court-wide ADR program.,4 2  The level of
compulsion placed on litigants, therefore, depends on the local rules in each
district.
Accordingly, four districts that employ mediation will be examined-
the Southern District of New York ("NY"), Eastern District of Pennsylvania
("PA"), Western District of Oklahoma ("OK"), and Southern District of
Texas ("TX"). At the time, PA mandated mediation categorically, while the
other three districts allowed for mandatory referrals with varying degrees of
input from the judge assigned to the case, the parties, and an ADR
administrator. This sample produces data on a mix of mediation program
types, which increases its representativeness.43 These programs may have
been modified since 1996, when the data were finalized. Nevertheless, the
data remain useful for analyzing the beginning of mandatory mediation in
the United States and the scope of local variations under the applicable
federal laws.
Half of all civil cases filed in PA are randomly selected for mediation,
with a number of exceptions.44 One exception includes any case that a
judge determines to be unsuitable for mediation.45 In NY, mandatory
referral to mediation is permitted in cases involving no issue besides
liability for damages.46 The judge and a staff attorney review the case and
discuss mediation with the parties during an initial conference.47 Parties
41. See ELIZABETH PLAPINGER & DONNA STIENSTRA, FED. JUD. CTR. [FJC], ADR AND
SETTLEMENT IN THE FEDERAL DISTRICT COURTS: A SOURCEBOOK FOR JUDGES & LAWYERS 4 (1996), a
joint project of the Federal Judicial Center and the CPR Institute for Dispute Resolution, available at
http://www.fjc.gov/public/home.nsf/autoframe?openform&urlr=pages/556&url-l=index.
42. New Law Authorizes ADR In All District Courts, 31 THE THIRD BRANCH, No. 2, Feb.
1999, at http://www.uscourts.gov/ttb/feb99ttb/newlaw.htmi.
43. Although the precise ratio of mandatory to optional mediation in all the districts is
unknown, it is known that both types exist. Accordingly, the sample I have selected is more
representative of court-connected mediation in the United States than an all-voluntary or all-mandatory
sample. The data are dated, however, having been collected from 1992 to 1995. More recent statistical
data concerning the use of mediation by district courts could not be found.
44. See PLAPINGER & STIENSTRA, supra note 41 at 241 (detailing types of cases excluded from
mediation, including "Social Security cases, cases in which a prisoner is a party ... asbestos cases, or
any case a judge determines is not suitable for mediation").
45. Id.




may make an ad hoc appeal to the court for exclusion from mediation.48
Such an appeal is unnecessary in the OK program where, despite mandatory
referral power, referrals typically require the consent of all parties.49 This
consent can be given at the pretrial scheduling conference where the judge,
ADR administrator and counsel "discuss whether mediation is appropriate
for the case. 5° In TX, lawyers on both sides are required to discuss ADR
with their clients and each other before the initial scheduling conference. 5'
Parties then inform the court of the results of this discussion, at which time
the assigning judge may require that the case be mediated.52 Parties are
permitted to request a referral to mediation.53
1. Is mediation still part of "Alternative" Dispute Resolution?
Both countries' federal laws are fundamentally similar, in that they
formally institutionalize mediation into the justice system and allow for
mandatory attendance. Mediation now operates alongside litigation as a
mechanism through which the state resolves the conflicts brought by its
citizens. A kind of mixed judicial system now exists in Argentina and the
United States. Accordingly, mediation hardly deserves to be included in the
ADR grouping due to the inaccuracy of the word "alternative" as applied to
it. It is now an alternative only in the sense that it is used instead of some-
thing else, not because its usage takes the conflict to an informal domain
outside the realm of state power. Moreover, in Buenos Aires and those
United States districts mandating mediation, it is not "alternative" at all, but
rather the dominant mode of dispute processing for many types of cases.
Accordingly, for those cases selected for mediation, litigation now plays the
role of an alternative dispute resolution mechanism.
Despite mediation's dominance, a sliding scale of compulsion is
evident in the various case selection processes employed. The first type of
rule can be termed 'mediation by legislative fiat.' Argentina has established
a categorically obligatory rule that leaves no discretion to judges, parties, or
administrators. 54  The second-most compulsory rule presumes that
mediation will occur, but allows for opt-out by the judge and can be termed
'presumption with judicial opt-out.' In this sense, the PA rule comes close
to Argentina's degree of across-the-board compulsion, but allows the
48. Id.
49. PLAPINGER & STIENSTRA, supra note 41, at 234.
50. Id.
51. Id. at 271.
52. Id.
53. Id.
54. Part of its categorical nature lies in specifying ex ante which cases shall not be mediated.
2005]
ILSA Journal of Int'l & Comparative Law
assigned judge to remove a case at her own discretion. Finally, the
mediation procedures in NY, OK, and TX establish a rule of "consultation
before mediation," yet all districts maintain mandatory referral power.
Thus, each district consults with the parties and their attorneys regarding
the suitability of their case for mediation, but may in the end require media-
tion, despite objections. If, in practice, judges in NY, OK, and TX routinely
mandated mediation over objections by the parties and their lawyers, the
resulting rule might be labeled "mediation by judicial fiat," rather than
consultative. The various rules differ most in terms of the degree to which
they allow the parties and their lawyers to influence the type of process to
which their cases will be subjected. Those that allow for greatest party
input are the most consensual, and, non-trivially, maintain greatest consis-
tency with mediation theory.
2. On the likelihood of cultural acceptance
The establishment of a mixed system via compulsion raises concerns
over fairness, justice, and popular perception. These concerns are least
acute in the United States where mediation has not only a long history, but
also a decentralized implementation process that allows for input by parties
and lawyers. At the very least, parties have a chance to be heard in three of
the four sampled United States programs before mediation is mandated for
their case. But in Argentina, where the legal and social culture can be
expected to be least accustomed to or, in the worst of cases, least
welcoming of mediation, parties have no chance to be heard. This is essen-
tially a catch-twenty-two, in that not having a chance to be heard is in fact
consistent with Argentine legal culture. Still, the fact that mediation is of
foreign pedigree and was established with significant input from foreign
experts and multilateral financial institutions bodes against acceptance by
Argentine social culture, in which foreign influence is almost universally
thought to be self-interested and historically unjust.55 Additionally,
Argentines distrust their own elites who, as a social class, are infamously
corrupt.
5 6
55. See, e.g., EDUARDO GALEANO, LAS VENAS ABIERTAS DE AMIRICA LATINA [THE OPEN
VEINS OF LATIN AMERICA] (1974). During the recent economic collapse in Argentina, even members of
the World Bank and International Monetary Fund [IMF] decried their institutions' application of
standard recipes without care for local conditions.
56. This statement would be a proper subject of "judicial notice," as there are few more
obvious elements of Argentine culture. For example, mere mention of Carlos Menem, who served as
President during the 1990s, will trigger the word "robber" in almost every local response. Moreover,
that response would be technically correct. See, e.g., Uki Goni, Menem Bows Out of Race for Top Job,
GUARDIAN UNLIMITED, May 15, 2003, at
http://www.guardian.co.uk/argentina/story/O,l 1439,956213,00.html (describing the current president's
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That notwithstanding, Gladys Alvarez and Elena Highton, two judges
instrumental in the importation of mediation from the United States and the
design of the mediation law, predicted that mediation's virtues would breed
acceptance in the populace: "[W]hen the people of Argentina comprehend
what mediation is . . . [evidently] it will no longer be necessary for
mediation to be obligatory; rather it will be voluntary., 57 The same idea
was espoused by a significant figure behind mediation in the United States:
"'I believe there is a clear distinction between coercion into mediation and
coercion in mediation .. .[T]he former, in my view, is .. .a temporary
solution for the problem created by the fact that when people use mediation,
they are very pleased with it ... but because our system is so court-and
adjudication-oriented, people do not know about the benefits of mediation
and hence do not use it enough voluntarily.'" 5 8 The comments of influential
mediation advocates from both countries evince a faith in the process of
mediation itself, in its value and the likelihood that people in each country
will perceive that value. Thus, both arguments take a paternalistic form,
advocating not only the desirability of top-down legal change, but also the
inevitability that people will come to their senses once forced to behave in
the desired fashion.
The following Section evaluates whether either type of rationale for
mandatory mediation-principally, efficiency and changing legal culture-
are achieved in practice. Further, the use of numerical data allows for a
view of what other effects are achieved.
IV. MEDIATION IN PRACTICE: INCENTIVES AND THEIR CONSEQUENCES
Both countries' laws were intended to ease court dockets and promote
efficiency in dispute processing. This Section shows that both countries
have achieved these objectives in a narrow sense. They have diverted a
significant number of cases from the adjudicatory path. However, effi-
ciency is an insufficiently disaggregated concept. Any definition of effi-
ciency contains implicit assumptions. Accordingly, it must be asked, "For
whom is the law efficient?" and "For what specific purpose (or values) is
the law efficient?" This Section shows that mediation changes the balance
of power between disputants and is efficient for the courts. What follows is
a commentary on what type of efficiency is achieved, how it is achieved,
statement that "big business ... had 'devastated' the country under Mr. Menem's corrupt 10-year
presidency...").
57. Elena I. Highton & Gladys S. dvarez, Mdtodos RAD-La Mediaci6n Obligatoria en la
Ley 24.573 [ADR Methods-The Obligatory Mediation in the 24.573 Law], LBRA No. 6, at 14 (Spring
1997).
58. Frank E. Sander et al., Judicial (Mis)Use ofADR? A Debate, 27 U. TOL. L. REV. 885, 886
(1996).
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and what immediate unintended consequences flow from achieving
efficiency in this manner.
A. One Type of Efficiency-Serving the Courts
Recall the degree to which the justification for mandatory mediation in
both countries hinged almost entirely on reducing court costs and delay. 9
Though statistics are unavailable for Argentina, studies on United States
districts dispute the claim that court costs and delay were acute in the period
in which Congress made its initial findings regarding the bulging court
docket. First even as of 1990, nearly ninety-five percent of civil cases filed
in federal court settled before trial.6° Second, the number of civil and
criminal cases filed each year in federal court decreased by 36,000 from
1985 to 1993.6 Third, and most telling for legislative rationales of judicial
overcrowding, the number of cases per federal judge per year has declined
62even more sharply in the same period, moving from 476 to 354. The
decrease in the number of trials per judge has also been significant, falling
from the upper forties in the 1970s to thirty-one in 1992.63 Finally, in terms
of court delay, the "average time from filing to disposition" decreased from
nine to eight months in the same period.64
Assuming Congress was aware of these statistics, then the word
"costs" should be emphasized in assessing its support for mediation on the
basis that "costs and delay ... must be addressed., 65 Similarly, Argentine
legislative history referenced an "exorbitant quantity of cases that, in con-
tinual increase, threaten to collapse the legal system., 66  The proximate
cause of any such collapse would ultimately be monetary in nature. Other-
wise, why not hire more judges and build more courtrooms? As is shown
below, both countries' mediation laws succeed in diverting cases and saving
money for the state.
59. See Section HIA, supra.
60. Ellen J. Pollack & Edward Felsenthal, Private Civil Cases in Federal Courts Rarely Reach
Trial, WALL ST. J., June 27, 1990, at B2.




65. See Civil Justice Reform Act § 102(1).
66. See FALC6N, supra note 9, at 13 citing BRANDA, supra note 30.
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1. Settlement rates under the mediation laws
In April of 1995, the Argentine mediation law went into effect.
Between then and October of 1998, 103,421 cases were presented for
mediation at the Ministry of Justice, the regulatory authority in this
matter.67 The total number of cases mediated in this 3.5-year time period
was 69,275. Of these 69,275 cases, 29,951 (43%) reached a mediated
settlement and 39,324 (57%) did not. The larger statistic is that 29% of the
total cases diverted from the court and presented at the Ministry of Justice
were resolved in mediation (29,951 cases settled out of 103,421 pre-
sented).68 The conciliation law resulted in essentially the same settlement
rate: 31%, or 10,677 cases settled of the 34,887 mediated from 1997-
1998.69
Higher settlement rates were obtained in the United States, ranging
from 21%-60% in the four United States districts surveyed. 70  The average
of these four rates is 47%.7 1 That minority of litigants who settle in media-
tion do not appear to save money or time. In two of the four mediation
programs studied, mediation caused an increase in lawyer work hours
(twenty-five hours in one program and fifteen hours in the other) as
67. Of the total number of cases presented, 34,146 cases (33% of the total) were not mediated
due mainly to absence of the defendant (17,015 cases) and difficulty of notifying the parties of the
mediation session (9,417 cases). Other reasons for the failure of these obligatory proceedings to take
place were absence of the plaintiff (1,785 cases), decision of the plaintiff or defendant to not participate
(1,405 and 1,539 cases, respectively), and absence of legal counsel for the parties (421 cases). The
statistics up until this point come from MINISTERIO DE JUSTICIA, DIRECCION NACIONAL DE MEDIOS
ALTERNATIVOS DE RESOLUCION DE CONFLICTOS, INFORME ESTADiSTICO, MEDIACIONES OFICIALES
[MINISTRY OF JUST., NATIONAL ADMINISTRATION OF CONFLICTS RESOLUTION ALTERNATIVE MEANS,
STATIC REPORT, OFFICIAL MEDIATIONS] (no year or page numbers are listed in the document, which
was given to me during my visit to the Ministry of Justice) (on file with author).
68. Unfortunately, there is no complete information regarding disputant satisfaction with the
process or with the settlements; however, the basic consensus regarding the settlements themselves is
that they are almost entirely monetary in nature.
69. An agreement was reached in 13,519 of the total number of cases (34,887), and out of
those 13,519 agreements, 10,677 were given legal status by the Ministry of Labor. Two thousand eight
hundred and forty two of them, it seems, ignored basic legal norms. Therefore, the settlement rate for
this one year time period was 39%, but 2,842 of these were ruled illegal and thus the settlement rate was
ultimately 31%. See Acuerdos Laborales [Labor Agreements], CLARiN DIGITAL, Sept. 16, 1998, at
Economia, at http://old.clarin.com/diario/98/09/16/.
70. The i dividual settlement rates were: 21% in PA, 48% in OK, 59% in TX and 60% in NY.
See JAMES S. KAKAtIK ET AL., AN EVALUATION OF MEDIATION AND EARLY NEUTRAL EVALUATION
UNDER THE CIVIL JUSTICE REFORM ACT (Rand Corp. 1996).
71. Although significantly higher than the Argentine settlement rate, the number of cases in
the U.S. sample is significantly lower: Total cases referred to mediation in 1996 were 100 in NY, 150 in
OK, 300 in TX and 500 in PA. See id. Even if these data were extrapolated to the 3.5-year period
measured in Argentina, the numbers cannot compare to those in Argentina..
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compared with litigation. This increase was balanced out by nearly
identical decreases in the other two programs.72 In keeping with these
numbers, cases referred to mediation took, on the whole, just as much time
to resolve as did comparable cases that were litigated.73
With regard to preventing the supposedly impending collapse of the
judicial system in Argentina, mediation proved capable of resolving
roughly 40,000 cases and diverting even more that would otherwise have
gone to court. Therefore, mediation did save some time for the courts and
reduce the backlog that they are rumored to suffer. The same is evidently
true for the United States districts since they have ad hoc control over their
referral power. If they begin to experience backlog, they need only refer
more cases to mediation. The mechanism is entirely self-regulating and
discretionary.
2. High settlement rates do not imply efficiency for the parties
The figures discussed above also speak to the laws' effects on delays
and costs experienced by disputants forced to attend mediation. Despite
reducing court backlog, mediation in Argentina and the United States dis-
tricts surveyed has served to complicate the plight of 69-70% and 53%,74
respectively, of the cases that come under their jurisdiction. This signifies a
financial and temporal loss for those involved in the dispute and a general
increase in bureaucracy for most participants, especially in Argentina.
Mediation in Argentina might save time and money for the minority of
parties who settle in mediation and reduce the amount of cases heard in
court by at least that percentage (and probably more), but it does not save
time or money for the parties who mediate their disputes in the United
States districts sampled here.75 A significant portion of those cases not
settled by mediation in either country probably do not proceed to court,
since some parties exhaust their financial and temporal resources in arriving
at and participating in the mediation proceedings. Still others may yet reach
settlement after the mediation but before the court date. Such added
bureaucracy is a grave cause for concern in both countries, but especially in
Argentina where poverty is more severe than in the United States.7 6
72. Id. at 36.
73. Id. at 34.
74. These percentages refer to the cases that do not settle in mediation. The inference I draw
is weakened by the possibility that some of these cases settle as a result of mediation, but not during the
mediation session itself. Such tardy resolutions would not be reflected in the data relied upon thus far.
75. See note 79, infra.
76. Consider, for example, that 10% of those employed in Buenos Aires and Gran Buenos
Aires make 110 dollars a month, and 80% of the most recently created jobs are temporary and pay an
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3. Mediation saves money for the courts
The data show that United States courts are saving money-lots of it.
Information such as that which follows would certainly have proven persua-
sive to Argentina and would likely prove persuasive for any other country
contemplating the reception of mediation. Out of the four United States
districts surveyed, the highest total cost per case referred to mediation was
$490, a mere 3-10% of the cost of litigation per litigant, which ranges from
$5000 to $17,000. 7 7 The four districts surveyed refer an average of 360
cases per year to mediation. At the average settlement rate of 47%, 169
cases settle in mediation. Assuming average litigation costs of $10,510 per
litigant, the districts save $1,776,190 per year. In cases that do not settle
and proceed to litigation, the court presumably expends an extra $490
dollars (on top of litigation costs per case). The relevant question, then, is
how many cases referred to mediation must come to an agreement in order
for the courts to save money. Even if a mere 5% of cases settled in media-
tion, the court would save roughly $13,000 per year, despite having to pay
for mediation and litigation costs in the remaining 95% of cases. 7 8 Further-
more, some degree of attrition among cases certainly exists, given the time
and money spent in mediation. Although these calculations do not incor-
porate the cost of setting up and maintaining a mediation program, startup
costs were negligible, averaging just $33,250 (roughly equivalent to the
cost to the courts of litigation for three litigants) in the districts surveyed.
Maintenance costs are unknown, but presumably low.
Despite United States disputants' reasonable statistical odds of reach-
ing a settlement in mediation, the average time and money spent in media-
tion by the parties does not vary significantly from the average time and
money they would spend in litigation. 79 Thus, parties who do not settle in
average of 176 dollars a month. Yet, the cost of living is readily comparable to any major US city. See
Diego Schurman, Grave Situaci6n de los Carenciados: Pobres los Pobres, PAGINA 12, Jan. 11, 1999, at
3, available at http://old.paginal2web.com.ar/1999/99-01/99-01-1 lpagO3.htm (citing data from a work
by the consultant group EQUIPOS DE INVESTIGACION SOCIAL [EQUIS] [SOCIAL RESEARCH GROUPS],
ENCUESTA PERMANENTE DE HOGARES DEL INDEC DEL PRIMER TRIMESTRE DEL AO 1998 SOBRE
DISTRIBUCION NACIONAL DE INGRESOS [PERMANENT SURVEY OF INDEC HOMES OF THE FIRST
TRIMESTER OF THE YEAR 1998 ON NATIONAL DISTRIBUTION OF INCOME], on national distribution of
income).
77. KAKALIK ET AL., supra note 70, at 39.
78. Five percent of 360 is 18. Avoiding litigation costs in 18 cases translates to a savings of
$180,360 (subtract the cost of litigating those cases - $189,180 - from the cost of mediating them -
$8,820). The cost of mediating the remaining 342 cases is $167,580. $180,360 - $167,580 = about
$13,000 (close enough for my purposes).
79. KAKALIK ET AL., supra note 70, at 34-36 (comparing the median days to disposition and
average lawyer hours in cases mediated in PA, OK, TX, and NY with comparison cases litigated in the
same districts).
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mediation and proceed to litigation expend roughly twice as many financial
and temporal resources as parties who proceed directly to litigation. Some
parties, however, can be expected not to litigate even though they did not
reach an agreement in mediation. Thus, it is economically rational for
United States courts to require mediation as long as the settlement rate plus
the attrition rate add up to at least four or five percent of total cases on the
docket.
If one assumes that the primary goals of the mediation laws are to save
time and reduce backlog, as reflected in the legislative histories, then we
can say that obligatory mediation has been efficient for the courts' pur-
poses. If one assumes, however, that the courts exist to ensure high quality,
efficient justice for the citizens they serve, then the conclusion is not quite
so clear. However, the fact that agreements were not reached in the
majority of cases does not necessarily signify that the process itself did not
help the disputants to understand each other and facilitate a future
resolution to their conflict. Yet, studies suggest this is unlikely.80 In sum,
we are left to ponder the ways in which courts and parties have competing
interests, and to ask whether the optimal balance between those competing
interests has been struck.
4. Courts and parties as actors with juxtaposed interests
The United States calculation exposes the inherent economic tension
between courts and disputants, since a system in which 95% of litigants had
to attempt mediation before gaining access to litigation would impose a
disproportionate temporal and financial burden on litigants. The reality is
of course less disastrous than this, given the forty-seven percent settlement
rate. Given the economic calculus above, however, one must intuit
tremendous good faith to the courts to believe that they would only select
for mediation cases that are likely to benefit from it. The courts' economic
incentives would bode for indiscriminate and plentiful referrals to media-
tion. Argentina's categorical laws exemplify such a scheme.
Even if all cases referred to mediation reached a settlement, however,
this says nothing of the satisfaction of non-economic values-such as, the
quality of justice received, the maintenance of free will, or presence of
externalities, positive or negative, not incorporated into the economic
calculation. These non-economic values surface through an examination of
the mechanisms that produce high settlement rates in both countries.
80. See infra Section IV (B).
[Vol. 11:519
Kuhner
B. Achieving High Settlement Rates
Although the courts in both countries save money even if relatively
few cases are settled, they presumably intend to save as much money as
possible. Their savings increase, of course, in direct proportion to the
number of cases that settle in mediation.
1. Mediator incentives-neutrality lost
In Argentina, the payment schedule governing mediator compensation
provides a powerful incentive for directive mediation-that is, for mediator
behavior aimed at producing a settlement between the parties. The pay
scale for mediators depends both on the amount of money involved and on
whether the parties reach a settlement.8 In the case of settlement, the
82parties split the costs and must pay the mediator at the mediation session.
If the parties do not reach an agreement, the mediator, in order to receive
her pay, must wait until the trial concludes and then present herself to
receive payment from the losing party, who is also responsible for paying
both sides' lawyers fees.83 Mediators may receive a nominal compensation
of fifteen dollars from a special fund established under the law.84 Once the
conflict is resolved through litigation, the mediator has the responsibility to
request payment for the services they rendered sometime in the potentially
distant past. Several mediators commented that they had experienced
problems collecting their fee under such circumstances. On multiple
occasions, I witnessed the mediator counsel parties reluctant to participate
in the mediation that a trial can last years and that a mediated agreement is
in their best interests for that reason alone. Questions of factual accuracy
aside, such advice must be scrutinized given the mediators' financial
interests. And thus, a question arises as to how far mediators are willing to
go to secure participation and settlement.
81. Payment schedules for mediators in the conciliation law are far more neutral. Obligatory
Labor Conciliation Law, arts. 12-13.
82. $150 in suits in which the claim is $3,000 or less, and $300 where the claim exceeds
$3,000. More recently, a third pay scale was added: $600 if the case settles for more than $6,000. See
Decreto del Presidente sobre Mediaci6n y Conciliaci6n [Presidential Decree on Mediation and
Conciliation] Decree No. 1021/95, Dec. 28, 1995, [28301] B.O. 8, at art. 26 (Arg.). That the parties
must pay the mediator at the close of a mediation session that has produced a settlement is established
by article 21.4 of the Mediation and Conciliation Law.
83. Presidential Decree on Mediation and Conciliation, art. 26; Mediation and Conciliation
Law, art. 21.3.
84. Presidential Decree on Mediation and Conciliation, arts. 26 & 28; Mediation and
Conciliation Law, art. 21.
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In the United States districts, mediator pay scales do not bode in favor
of settlement. In fact, the hourly payment scheme in OK85 and TX86 gives
mediators an incentive to prolong the mediations, but is neutral as to settle-
ment. The mediators in NY 87 and PA88 serve pro bono and, therefore, may
seek to dispose of the mediation quickly, whether through settlement or
through encouraging the parties to consider litigation. Only the former is
realistic. A reputation for settling many cases bestows great prestige on a
mediator and it is rational to assume that those who volunteer to mediate
hold favorable views of the process. Therefore, only a modest incentive for
settlement emanates from mediator pay scales in the United States courts
surveyed. Similarly, the fact that in some instances only lawyers are
permitted to mediate does not necessarily imply high pressure on the parties
to settle. 89
A greater source of settlement pressure may be exerted by judges
assigned to the cases that are referred to mediation. The American Bar
Association Model Code of Judicial Conduct states that "[a] judge should
encourage and seek to facilitate settlement, but parties should not feel
coerced into surrendering the right to have their controversy resolved by the
courts." 90 Studies and court rulings suggest that judges routinely overstep
these boundaries in shocking ways, including sanctioning parties for
"failure to settle by a deadline ... [or] make a settlement offer" and issuing
various types of admonitions during settlement talks.9' One study found
that roughly ten percent of judges responding to a survey admit to "'inter-
ven[ing] aggressively-through the use of direct pressure' in settlement. 92
Although a judicial settlement conference is a separate procedure from
mediation, this behavior should raise concerns for how judges manage cases
sent to mediation. Considering that "[c]ourt-connected mediation now
85. PLAPINGER & STIENSTRA, supra note 41, at 235-36.
86. Id. at 273.
87. ld at 200.
88. Id. at 242.
89. See Mediation and Conciliation Law, art. 16. Legal training would ostensibly cause
mediators to frame the conflict in legal, rather than psychological or other terms. It is unclear whether a
focus on legal rights and concrete facts would lead to greater settlement than a focus on underlying
issues. In any case, the mediation training received by all lawyers who become mediators might
counteract this tendency towards legalism to some extent.
90. Commentary to Canons 3A(5) & 3B(8) (2000), cited in Nancy A. Welsh, The Thinning
Vision of Self-Determination in Court-Connected Mediation: The Inevitable Price of
Institutionalization?, 6 HARv. NEGOT. L. REV. 1, 64 (2001).
91. Id. at 64-66.
92. See id. at n. 270, citing Daisy Hurst Floyd, Can the Judge Do That? - The Need for a
Clearer Judicial Role in Settlement, 26 ARIZ. ST. L.J. 45, 53-54 (1994).
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often bears 'an uncanny resemblance to the judicially-hosted settlement
conference,' 9 3 it may be viewed as having the same purpose by judges. It
would be possible, for example, before the case entered mediation for a
judge to encourage the parties to settle.
Thus, the politics of judicial expediency have led to mediation pro-
cesses biased by design---especially so in Argentina-which, in turn,
suggests that mediation's facilitative and transformative functions will be
under-represented in practice. Given their incentives, it cannot be said that
mediators in Argentina are neutral. Although not necessarily biased in
favor of one party or the other, their own financial interest necessarily
predisposes them to encouraging settlement, regardless of the terms through
which it is achieved. In the United States, only mild pressures toward
settlement are exerted by mediators, but judges may influence the process
through their relationship to parties and through the act of referring the case
to mediation. If they do not settle in mediation, parties and their lawyers
may feel that they are defying or disappointing the judge who assigned
them to mediation, and, accordingly, that their odds of prevailing in litiga-
tion decline.
Coercion into mediation is one thing; coercion in mediation is
another.94 Mandatory mediation forces the parties to sit face to face and see
whether a basis for an amicable solution exists between them. Although
this may seem superfluous, many parties to a dispute may not have taken
the time or made the effort to see if litigation is necessary. Assuming few
cultural supports for making such an effort, coercion into mediation seems a
valid exercise of legislative power-simply encouraging settlement talks,
but not requiring parties to reach an agreement. Coercion in mediation,
however, goes further. This type of coercion affects free will and may
cause parties to lose sight of their rights or goals, to undervalue the same, or
to be convinced to settle on the basis of exaggerated or false information.
This risk is heightened in situations where coercion by the mediator or
judge exists alongside external factors-such as, corruption and poverty-
that exert pressure in the same direction. Both risks are most severe in
Argentina.
2. Parties' incentives-a Faustian compromise
Does the mediation forum prove conducive to settlement because of
outside temporal or financial pressures? Are rights compromised in
exchange for expediency? This sub-section discusses Argentina almost
93. Nancy A. Welsh, Making Deals in Court-Connected Mediation: What's Justice Got to Do
With 1t?, 79 WASH. U. L.Q. 787, 796 (2001).
94. Sander et al., supra note 58.
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exclusively, since I have found no factual reports of such factors in the
US-and logically so. Since mediations are confidential and a record of the
proceedings is typically not maintained, reports of actual mediation
dynamics are scarce. Still, concern in the United States districts over such
outside pressures would be misplaced. Mediation often requires as many
lawyer hours and takes as much time as litigation. Also, court congestion is
decreasing. Parties have few incentives to settle in mediation, beyond those
inherent in being sent there by the judge and the prospect of having to
finance mediation and litigation, as opposed to just mediation. In
Argentina, however, mandatory mediations-especially in the labor and
employment context-frequently pit plaintiffs principles against their need
to survive.
Seventy-five percent of all mandatory labor mediations involve the
claim of a fired worker for indemnization by his or her employer.95 Often
times, details of illegal actions are discovered in the mediations, but are not
reflected in the written agreement that becomes public. This, according to a
prominent journalist who requested anonymity, is especially common in
cases involving corporate wrongs in the labor or environmental arena.
Workers bringing suit against companies tend to realize that they would
receive more money in court; however, they also understand that court
proceedings can be delayed years and that such a scenario prevents them
from receiving much needed compensation in the present. When faced with
this dilemma, many opt for an economic compromise: some money now is
better than more money later if one cannot afford to wait.
Cecilia Rico, a full-time mediator and labor conciliator, summed up
the strategic calculation made by employers:
The company tries to get the best deal they can. This is to say
that if they legally owe you $1000, they figure that they can get
you off their back for $300 or so. They're not interested in the
worker, law, or what the worker is legally due. Therefore, I think
that the workers should be able to unite to say that there is
injustice here.
Several cases that I observed brought to light issues of broad import-
such as, under-the-table employment, employee rights, and discrimination
-and the mediated settlements reflected this trade-off of nominal compen-
sation based on necessity, not standards. Under law, a company that
employs a worker "under the table" must pay them an additional 25% on
95. See Acuerdos Laborales, supra note 69.
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top of their indemnization.96 This additional 25%, however, only appears to
be paid when a judgment so orders. "Since the mediation precedes trial,"
Ms. Rico stated, "people usually negotiate and pay the indemnization, but
leave the extra 25% aside." This strategic calculation, present in each of the
fifteen cases I observed, appears to be a function of the additional money
and time required in order to proceed to trial.
Court backlog existed before the mandatory mediation laws. In the
labor context, it is unclear whether mandatory mediation aggravates an
existing deprivation of rights or simply makes an unjust process more
efficient. Another mediator, who spoke on the condition of anonymity,
expressed the latter view:
Before, when the law didn't exist, after a trial had been going on
for about a year, one lawyer would call the other and strike a
bargain. The employee didn't get what he or she deserved in this
process either. They would receive between 50 and 70% of what
they were due. Questions such as working conditions, safety
concerns, etc. are not and were not typically dealt with. Workers
are content just to have a job, but if they do demand better
conditions, they're the first to be let go.
These comments illustrate the different social contexts in which
mediation operates in Argentina and the United States. Although we might
surmise that mediations often settle in the United States for what would
amount to a fair estimation of a court award minus the costs of a full-blown
litigation to the plaintiff, under-the-table employment is not as much a
staple of the United States economy. In other words, though disputes arise
in both countries, I routinely observed that Argentine workers lacked the
financial ability to press forward on a claim, often lacked an attorney,
rapidly agreed to compromise their rights in order to receive in the present a
fraction of what they were legally due, and, even before being fired, had
been denied their rights to employee benefits.
It is doubtful that my observations are unrepresentative of labor
mediations as a whole. The 2,842 agreements denied legal status by the
Ministry of Labor suggests that illegality on the face of an agreement is
common. 97 However, it does not stand to reason that all illegalities will be
reflected in the written agreement. Just the opposite-most parties would
96. Ley de Empleo [Employment Law], Law No. 24.013, Dec. 5, 1991, [LI-D] A.D.L.A. 3873
(Arg.). Under-the-table employment is routine in Argentina. It allows employers to avoid certain taxes
and to forgo offering benefit packages to the employees in question.
97. See Acuerdos Laborales, supra note 69.
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be expected to obscure the illegalities, offering more favorable terms to the
opposing party if necessary to keep their misdeeds off the record.
In sum, mediation exerts some settlement pressure on disputants in
each country by design, although elevated financial pressures on the part of
mediators and parties in Argentina can be expected to add even greater
settlement pressure. Thus far, it is clear that mediation saves the courts
money and reduces their caseload; however, questions regarding mandatory
mediation's more qualitative-and, unfortunately, less measurable--effects
remain. These are examined in the following Section.
V. SOCIAL CHANGE AND MEDIATION'S MACRO CORRELATES
Mandatory mediation in the United States and Argentina belongs to an
institutional change of global proportions. These countries have altered
their dominant mode of dispute processing, placing a consensual, interest-
based newcomer alongside a compulsory rule-oriented pillar of the legal
order.98 From an apolitical legal perspective, a significant structural change
has occurred in the legal architecture. From a comparative perspective, one
observes differing social implications flowing from this changed architec-
ture. Both angles deserve attention.
A. Legal Culture Changes Mediation, Not Vice-Versa
Recall that prominent individuals, instrumental in institutionalizing
mediation or encouraging support for it, made claims about mediation's
value for parties and society, including that mediation would not need to be
mandatory for long.99 Leaving aside the possibility that parties might value
mediation for its ability to apportion quick, albeit low, monetary payments
or to avoid court delays, the question becomes whether mediation is
changing legal culture.
Although legal culture is difficult to measure, the qualitative sense in
both countries is that legal culture is co-opting mediation. A key indicator
of this is that the lawyers are more active in the mediations than the parties.
More than half of the mediators I observed treated the lawyers as primary
participants, relegating the parties to a secondary, less participatory role.
Lawyers not only held a powerful position in determining whether the
clients should accept the result of the mediation proceedings, but in addition
98. Court connected mediation has spread to most countries in Latin America and Europe.
See, e.g., ALTERNATIVE DISPUTE RESOLUTION - EUROPEAN COMMISSION, SETVLING OUT OF COURT -
DEVELOPING ALTERNATIVE METHODS TO RESOLVE CIVIL AND COMMERCIAL DISPUTES IN THE EUROPEAN
UNION, at http://europa.eu.int/comm/justice-home/fsj/civil/dispute/wai/fsjcivil-dispute-en.htm (last
visited May 23, 2005).
99. See Highton & Alvarez, supra note 57; Sander et al., supra note 58.
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they exercised influence over the character and direction of the mediations
themselves. The parties' lawyers often argued with each other incessantly
and thus framed the conflict in legalistic, antagonistic terms. In most
occasions, the mediators attempted to involve the parties by asking them
questions directly or informing their lawyers that this process was designed
to encourage party participation. However, with the exception of two cases,
the parties yielded to the lawyers either freely or under pressure. One
mediator repeatedly told me, "it's incredibly difficult to deal with interests
or any other aspect of a conflict beyond positions with the lawyers present."
My observations regarding lawyer influence receive significant support
from Argentine social scientists, including Coleiro and Rojas. They note
that "[i]t frequently happens that the lawyer, as a zealous protector of his
client, attempts to explain to the mediator the facts of the case as if he were
dealing with a lawsuit, thereby suppressing the spontaneity of his client and
the search for his true interests.'0
The same observations dominate United States research on court-
connected mediation:
Recent research suggests that this dispute resolution procedure
increasingly resembles a traditional bilateral negotiation session
between attorneys . . . . Attorneys dominate the mediation
sessions, while their clients play no or minimal roles . . .a
surprisingly small percentage of the settlements produced by
these mediation sessions are creative or even non-monetary.1
01
Thus, mediations often convert into small trials, albeit without the
presence of a judge or jury and without the possibility to set a precedent or
make the proceedings known to the outside world. An important lesson
100. COLEIRO & ROJAS, supra note 9, at 14. These authors continue on to say that "flor this
reason, Bianchi (1996, p. 162) points out that the lawyer should adapt to this new process in which there
is great potential for professional and human development ... in general lawyers are skillful in
developing a defense linked to a given solution or position, and it is possible that they will classify
alternative solutions as right or wrong, or that they will formulate options to which one can only respond
yes or no .... Mediators can reduce the antagonism by treating the lawyers as legal representatives, but
not as prime negotiators." Id.
101. Welsh, supra note 91, at 778-79, citing Deborah R. Hensler, A Research Agenda: Wat
We Need to Know About Court-Connected ADR, DiSP. RESOL. MAG., Fall 1999, at 15, 17 (observing
that anecdotal data and empirical studies "suggest that mediation of civil lawsuits in practice is
evaluative rather than facilitative, and yields distributive outcomes. In other words, court mediation is a
lot like a settlement conference."); Deborah R. Hensler, ADR Research at the Crossroads, 2000 J. DiSP.
RESOL. 71, 76 n.23 (observing that "[i]n a ... review of empirical literature examining court-ordered
mediation practices, [she] found few examples of facilitative mediation of civil damage suits" and was
"unable to identify any significant differences in case outcomes between ... courts that adopted more
facilitative mediation approaches and courts that adopted more evaluative approaches").
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emerges from Argentina and the United States for countries that wish to
adopt a type of mediation that could potentially change legal culture. If
mediation is desired to achieve any benefits besides easing the courts'
financial and caseload pressures, then mediation should be administered in
a more autonomous fashion. To gain more autonomy, several components
would be required: First, mediator pay scales should not increase if settle-
ment is reached. Second, the judge who helps select cases for mediation
should not be the same judge that presides over the case if it goes to trial.
This would prevent parties from feeling that the judge might "take his
revenge" at trial for their failure to live up to his expectations. Third, if
lawyers are to be present at mediation, then the mediator need not be a
lawyer (although it is arguable that any agreement reached should be
scrutinized for legality by an attorney associated with the court). Rights
should be protected at least at a minimum level, but lawyer mediators do
not generally protect rights. Rather, they stress a legalistic view of conflict
that may or may not be responsive to the underlying dynamics---emotional,
financial, relational, etc.-that may fuel the variety of conflicts that come to
mediation. Mediators should be skilled at facilitating communication, not
advocating the virtues of settlement. Fourth, all litigants forced to mediate
should be fully informed of their right not to settle and of the basic ways in
which mediation differs from adjudication. One of these ways is that, given
the confidentiality and non-binding nature of mediation, parties should
know that it is safe for them to take an active role in the mediation, with the
caveat that what they say can help shape the other party's litigation strategy.
There is, however, a competing hypothesis (independent from the
administrative and logistical factors alluded to in the foregoing paragraph)
that responds to the apparent reality that mediation is changing legal culture
less than legal culture is changing mediation. Inadvertently, this hypothesis
provides an answer to the curious fact of inadequate voluntary participation
in mediation, which was pondered by each country's mediation pioneers
and motivated the mandatory mediation schemes.
B. Questions About the Timing of the Remedy and the Nature of the
Disputes
In both countries, mediation is mandated only once a lawsuit has been
filed. Notwithstanding the difficulty or horror of imagining a system where
the government intervened in a dispute before that dispute was brought to
the attention of the state by the disputants, the fact that only mature disputes
are funneled into mediation deserves attention. Although the data are
lacking, it stands to reason that voluntary and meaningful participation in
mediation is unrealistic by the time attorneys have been obtained, a lawsuit
has been filed, and partisan perceptions have flourished. If any community
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mechanisms for or pressures towards settlement existed where the dispute
took place, they would have already been applied without success. The
same could be said of attempts by the parties to reach a negotiated settle-
ment, although if both societies in question are indeed quite litigious, then it
might be the case that such attempts were never made. Regardless, it is the
case that under both systems the parties gear up for a fight, only to be told
that they need to sit down and talk. It is hardly surprising that their dealings
with each other at this point would be infused with legal culture and that
mediated dialogues that occurred would lack the good faith, full participa-
tion (by the parties), and creative problem solving that one wishes to see.
There is an additional reason, however, why creative problem solving
(which mediation is said to facilitate) does not frequently occur. A great
number of the conflicts mediated in Argentina and the United States arise
out of impersonal relationships typical of an industrialized, pluralistic
society. Such conflicts often have a known settlement value-that is, there
have been many such disputes before (auto accidents, for example) and it is
known what they will settle for in court. In this sense, mandatory mediation
applies to fungible and commonplace disputes. Moreover, the lack of
repeat play among disputants in a populous and diverse society suggests
that mediation procedures administered at any point in the lifetime of the
dispute will be met with the adversarial, distributive bargaining characteris-
tic of legal culture. Creative, value-added solutions to conflict are, quite
logically, most feasible and attractive where the parties have an ongoing
relationship. Such a relationship could provide for medium and long-term
benefits from amicable resolution, as well as motivate the resolution of the
underlying factors causing the dispute so that the cost of future disputes
between these same parties could be avoided.
Significantly, the relevant authorities in both countries have failed to
address these factors and have not explained why it makes sense from the
litigants' perspective to mandate mediation. 0 2  Recall that influential
mediation advocates in each country claimed, essentially, that people
simply do not know the benefits of mediation and must therefore be forced
to use it until they (or legal culture generally) come to understand those
benefits. 0 3  The mechanism through which forcing certain litigants to
mediate would change future litigants' or, more generally, society's under-
standing of mediation's benefits was not specified. Perhaps many litigants
forced to mediate will voluntarily mediate their future disputes. Maybe
they will praise mediation's virtues to their friends and colleagues.
102. A possible exception is the Argentine Legislature's reference to the state's inability to
provide justice. See supra note 30 and accompanying text.
103. See supra notes 57 and 58 and accompanying text.
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Possibly, after accompanying their clients to mandatory mediation sessions,
lawyers will begin counseling their clients to mediate voluntarily before
filing suit. Despite all these possibilities, only one mechanism through
which mandatory mediation could change legal culture is readily apparent:
economic incentives.
As discussed above, mandatory mediation laws increase the expected
costs faced by parties for submitting their dispute for resolution by the state.
Assuming that citizens of Argentina and the United States are aware of this,
it can be said that mandatory mediation has changed the cost-benefit
calculus faced by anyone contemplating a lawsuit that would fall under the
mediation laws' purview. This altered calculus applies to potential defen-
dants as well as potential plaintiffs, since the former ought to know that if
they fail to resolve the aggrieved party's concerns they will likely be hauled
not only into court, but into mediation as well. Thus, mandatory mediation
provides incentives for increased efforts on behalf of parties to resolve
disputes prior to their entrance into the state's domain.
A strange consequence of this cost-benefit calculation is that the
economic incentive of tax payers not involved in any dispute to intervene
informally (i.e., exert community pressure towards resolution) decreases in
light of the mandatory mediation laws. This is because mandatory media-
tion laws increase the costs faced by disputants and decrease the costs of
judicial administration as a whole. If a perceived likelihood of being a
party to a dispute is widely experienced by most members of a society,
however, then it would be in the interest of all such members to strengthen
community dispute resolution mechanisms. Regardless, however, of
whether both present and future disputants would recognize their heighten-
ed economic interest in resolving disputes prior to submitting them to the
state, the question remains whether economic incentives can translate into
increased efforts at informal dispute resolution. In terms of informal
pressure to settle a dispute prior to filing a lawsuit, it is doubtful that
community members decide to intervene informally in a dispute on the
basis of how many tax dollars will be expended to fund a given dispute's
formal resolution by the state.
In terms of disputants' personal economic incentives, however, it does
follow that an increase in the direct financial costs (as well as temporal
costs) to be born by each litigant would help ensure that the parties attempt
to negotiate before submitting their conflict to the state. In this sense,
mandatory mediation may well respond to the commonly-held but quite
debatable notion that both countries have litigious cultures. What better




The final issues arising in conjunction with mandatory mediation
speak to social change and unintended consequences. These suggest special
risks associated with transplanting mandatory mediation to developing
countries.
C. On Inequality and the Effects of Legal Transplants
No transplanted component of a legal system operates in a vacuum.
Rather, it exists in a particular socio-political context. Mediation in both
countries has been shown to divert cases from the courts and to save money
for the state. Besides these primary, intended effects, researchers in the
United States have suggested that mediation's lack of evidentiary and
procedural rules puts certain types of disputants at risk. Specifically, they
have shown that women, minorities, and any individual bargaining against a
corporation tend to achieve worse outcomes than they might otherwise
achieve in court.'1 4 Professor Nader has suggested that "changes in the
handling of civil cases ... functioned to suppress the realities of class,
gender, and racial antagonisms in the United States, while affording
efficiency and often cheaper dispute resolution for business."'0 5
These risks are increased in Argentina, where ongoing market reforms
are often linked to corrupt practices, windfalls for corporations, and the
general disenchantment of the citizen body. 10 6 Mandatory mediation serves
as a component of economic and social reforms, increasing Argentina's
attractiveness to highly mobile multinational corporations. Mediation is
properly described in these terms since it stresses settlement, confiden-
tiality, and bargaining. These attributes are attractive to corporations,
which are known to value predictability in damages awards and confidenti-
ality in settlement terms. Dominant notions of fairness present in both
countries' legal cultures, on the other hand, might question whether these
values are appropriate in certain contexts, such as where a party is 'right on
the facts and right on the law' 07 -and therefore deserves better than
negotiated compromise--or where an important social principle is at stake.
104. See Trina Grillo, The Mediation Alternative: Process Dangers for Women, 100 YALE L.J.
1545, 1600-07 (1991); Laura Nader, Controlling Processes in the Practice of Law: Hierarchy and
Pacification in the Movement to Re-Form Dispute Ideology, 9 OHIO ST. J. ON DISP. RESOL. I (1993)
[hereinafter Nader, Controlling Processes in the Practice of Law]; LAURA NADER, HARMONY
IDEOLOGY: JUSTICE AND CONTROL IN A ZAPOTEC MOUNTAIN VILLAGE (Thorsons Publishers 1991).
105. Nader, Controlling Processes in the Practice of Law, supra note 104, at 5.
106. See, e.g., Jason Morgan-Foster, The Relationship of IMP Structural Adjustment Policies to
Economic, Social, and Cultural Rights: The Argentine Case Revisited, 24 MICH. J. INT'L. L. 577, 589-
91 (2003).
107. Sander et al., supra note 58, at 892 (asking whether such a person "[s]hould be forced to
run through a number of hoops to settle this case out of economic need").
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Some economically disadvantaged disputants may be amenable to
such terms, given their lack of alternatives, even if they do not receive what
they are legally due. The policy decision inherent in mandatory mediation
is that the state should make that decision for each individual plaintiff. A
suggestion emerging from this comparative analysis is that those exporting
or facilitating the introduction of mediation into new host countries should
consider the extent to which mandatory mediation could worsen existing
power imbalances and decrease already scant protections offered to mar-
ginalized groups. It would also be appropriate for legislatures considering
mandatory mediation laws to contemplate the unintended effects of
diverting cases from litigation to mediation. They might find, for example,
that mandatory mediation relegates due process or equivalent legal protec-
tions from a legal requirement to a discretionary practice. The underlying
lesson is quite simply that the viability of legal transplants needs to be
contemplated with reference to the particular social conditions of the host
country. Similarly, success stories from other countries should not be con-
sidered persuasive without reference to the same.
VI. CONCLUSION
In both Argentina and the United States, a model of mediation has
prevailed that benefits the courts and businesses, and allows disadvantaged
parties to receive some compensation sooner rather than later. No signs of
cultural rejection among disputants could be found. The primary path
dependencies noted in this paper relate to lawyers, legislators, and judges.
Lawyers behave as if mediation were litigation, thereby converting the
mediation into an adversarial settlement conference. Legislators and
judges, not particularly interested in the intangible benefits of mediation-
such as creative outcomes and party empowerment-have legislated and
administered a narrow version of mediation.
A comparative insight arises from this: Countries that institutionalize
mediation via the courts should expect significant co-option of mediation
by adversarial values.10 8 Furthermore, such countries should take care to
minimize the extent to which governmental goals further threaten the
benefits offered by mediation. The extent to which these adversarial values
and governmental goals are shared by (or provide benefits to) citizens
forced to mediate could vary widely and it is this that compromises the
integrity of the process. Accordingly, legislatures considering the passage
of mandatory mediation laws or considering what type of mediation laws to
adopt should think critically about their vision for dispute processing and
108. I am assuming here that the courts of these countries will in fact be steeped in adversarial
values. This of course is not necessarily the case.
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whether that vision accords with disputants' interests and, more generally,
their countries' fundamental concepts of justice. Assuming a well-founded
and coherent vision for dispute processing, attention must be paid to the
potential for divergence between the operation of mediation laws and the
ends those laws were intended to achieve. Here, the means have thus far
proved to be somewhat incongruous with the vision itself, and the vision, in
turn, has not been shown to be well-founded or coherent. It is for these
reasons that scrutinizing the practice of mandatory mediation in Argentina
and the United States has yielded surprising results.
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Liberty means responsibility.
That is why most men dread it.
G. Bernard Shaw.
I. PROFESSIONS AND COMPETITION: TRADITION AND MODERNITY-
REGULATORY TRADITION VERSUS LIBERALIZING TREND
Professional practice has traditionally distinguished itself for being
subject to strong regulation, characterized by containing severe restrictions
on competition between professionals. These restrictions, among which it
is necessary to emphasize limitations on fee fixation, advertising or on
associated practice, have been justified arguing that professional activity
peculiarities and, especially, their impact on essential values of general
interest make it necessary to restrict competition in order to guarantee the
quality of professional services, with the ultimate aim of protecting
consumers' interest and, in general, guarding the public interest.
In this respect, a deep and clear separation has been established
between the regulatory regime of professionals and that of business
enterprises; by having subjected the first ones to a special statute clearly
different from the one applicable to the latter ones, excluding in a radical
form the subordination of professional practice to Competition Law.
Nevertheless, in actuality, and product of a long process, the trend
goes clearly in the direction of holding professional activity entirely to the
rules of free competition. This trend has been encouraged by the idea that
the improvement of the quality of professional services is not obtained by
restricting competition, but by promoting it, since competition has precisely
among its principles objectives increasing the efficiency of markets
improving the quality of services interchanged in the same, all in the benefit
of consumers and of society in general. Nonetheless, it must be said that
the above-mentioned trend does not try to eliminate in absolute form all of
the restrictions, but only those that do not effectively serve the objective of
guaranteeing the quality of professional services.
In any case, the full application of Competition Law in professional
practice constitutes, undoubtedly, one of the most eloquent manifestations
of the convergence that is taking place between the regime of professionals
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and business enterprises. To the effects of the application of the said branch
of the legal system, this convergence has been taken to its final
consequences by having taken refuge in a wide concept of enterprise that
clearly also includes professionals.
The application of competition rules to professional activity still finds
an even greater justification, if such fits, in view of the deep transforma-
tions this activity has experimented in recent times, and that have been
translated into a strong expansion of this sector and in its increasing
influence on the economy.
This way, traditionally, professional practice has characterized itself by
constituting an intellectual activity developed in an individual, personal and
independent form in a territorial sphere of essentially local character and
directed overall at individual consumers. In actuality, this traditional
paradigm is in crisis, largely provoked by the impact of powerful trends
such as, among others, the mass-production and specialization of the
professions, the internationalization of the economy and the development of
new technologies. These trends have forced professionals to modify the
traditional forms of practice and to assume new challenges that allow them
to react to the changes.
Thus, professional practice, without ceasing to be an intellectual
activity, today tends to be carried out by using typically business organiza-
tional methods, in such a way that each time providing professional services
collectively is more frequent, often in a multidisciplinary environment in
which members of diverse professions partake, in a territorial area of
national and, also, international character and essentially directed at, more
than at individual consumers. All of the above allows affirming that the
professional sector has changed more in this latter decade than in the last
one hundred years.
II. TRANSFORMATIONS IN PROFESSIONAL PRACTICE
A. Concept of Profession
1. Traditional Paradigm of Profession
The analysis of professional activity's subjection to Competition Law
demands, as a first step, delimiting the concept of profession.' In this
1. Regarding this delimitation, in our administrative doctrine, see Fernando Sainz Moreno,
Articulo 36. Colegios Profesionales [Article 36. Professional Associations], in 3 COMENTARIOS A LAS
LEYES POLiTICAS: CONSTITUCI6N ESPAR4OLA DE 1978 [COMMENTARIES TO POLITICAL LAWS: SPANISH
CONSTITUTION OF 1978] 507, 511-32 (Editoriales de Derecho Reunidas [Reunited Laws Editorials]
1983); GASPAR ARINO ORTIZ & JOSt MARiA SouvtR6N MORENILLA, CONSTITUCION Y COLEGIOS
PROFESIONALES: UNA REFLEXI6N SOBRE LAS CORPORACIONES REPRESENTATIVAS [CONSTITUTION
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regard, it is necessary to begin by stating that this delimitation is not, by any
means, an easy task, neither from the sociological point of view, nor from
the legal point of view. In this respect, it has rightly been affirmed that the
concept of profession is a dynamic concept, not a static one.2
From the legal perspective, it must be noted that our legal system does
not contain a specific or general concept of profession. In fact, the
existence of different branches in our legal system, each with a particular
purpose, that regulate professional activity (administrative, civil, com-
mercial, tax, labor law, etc.), result in the term profession being used in our
legal system for designating multiple distinct concepts, depending on the
purpose of a specific rule.
AND PROFESSIONAL ASSOCIATIONS: A REFLECTION ON THE REPRESENTATIVE CORPORATIONS] 97-111
(Uni6n ed. 1984); JOsE MARIA SouviR6N MORENILLA, LA CONFIGURACI6N JURiDICA DE LAS
PROFESIONES TITULADAS EN ESPAfqA Y EN LA COMUNIDAD ECON6MICA EUROPEA (CEE) [THE LEGAL
CONFIGURATION OF PROFESSIONAL DEGREES EARNED IN SPAIN AND THE EUROPEAN ECONOMIC
COMMUNITY (EEC)] 23-78 (Consejo de Universidades [Universities' Council] 1988); Antonio Fanlo
Flores, Encuadre Histdrico y Constitucional. Naturaleza y Fines. La Autonomia Colegial [Historical
and Constitutional Frame. Nature and Purposes. Professional Associations' Autonomy], in LOS
COLEGIOS PROFESIONALES A LA LUZ DE LA CONSTITUCI6N [PROFESSIONAL ASSOCIATIONS IN LIGHT OF
THE CONSTITUTION] 67, 104-16 (Lorenzo Martin-Retortillo coordinator, Civitas 1996).
By its own accord, in our private law doctrine, see MARIANO YZQUIERDO TOLSADA, LA
RESPONSABILIDAD CIVIL DEL PROFESIONAL LIBERAL [THE CIVIL RESPONSIBILITY OF THE LIBERAL
PROFESSIONAL] (Hammurabi S.R.L. 1989); ANTONIO FRANCISCO DELGADO GONZALEZ, LAS
SOCIEDADES PROFESIONALES: EL EJERCICIO COMIN DE LAS PROFESIONES EN ESPA.IA: SUS ASPECTOS
ADMINISTRATIVOS, CIVILES Y TRIBUTARIOS [PROFESSIONAL CORPORATIONS: COLLECTIVE PRACTICE
OF THE PROFESSIONS IN SPAIN: THEIR ADMINISTRATIVE, CIVIL AND TRIBUTARY ASPECTS] 1-27
(Editoriales de Derecho Reunidas [Reunited Editorials of Law] 1996); AURORA CAMPINS VARGAS, LA
SOCIEDAD PROFESIONAL [THE PROFESSIONAL CORPORATION] 1 & 63-83 (Civitas 2000); MARIA
DOLORES CERVILLA GARZ6N, LA PRESTACI6N DE SERVICIOS PROFESIONALES [THE RENDERING OF
PROFESSIONAL SERVICES] 23-52 (Tirant lo Blanch 2001).
From a sociological perspective, see Maria Teresa Alonso Prez, Notas Para un Estudio
Sociol6gico y Econ6mico de las Profesiones Liberales [Notes for a Sociological and Economic Study of
the Liberal Professions], in EL EJERCICIO EN GRUPO DE PROFESIONES LIBERALES [THE PRACTICE IN
GROUPS OF LIBERAL PROFESSIONALS] 15-82 (Bemardo Moreno Quesada et al. eds., 1993); Angel J.
Gallego Morales, Profesionalizaci6n, Desprofesionalizaci6n y F6rmulas Organizativas
[Professionalization, Deprofessionalization, and Organizational Formulas], in EL EJERCICIO EN GRUPO
DE PROFESIONES LIBERALES [THE PRACTICE IN GROUPS OF LIBERAL PROFESSIONALS] 83-122
(Bemardo Moreno Quesada et al. eds., 1993).
In comparative literature, see JOCHEN TAUPITZ, DIE STANDESORDNUNGEN DER FREIEN BERUFE:
GESCHICHTLICHE ENTWICKLUNG, FUNKTIONEN, STELLUNG IM RECHTSSYSTEM [THE CONDITION OF THE
ORDER OF LIBERAL OCUPATIONS: HISTORICAL DEVELOPMENT, FUNCTIONS, AND POSITION IN THE
LEGAL SYSTEM] 11-151 (Walter De Gruyter Inc. 1991).
2. Cf Claus-Dieter Ehlermann, Concurrence et Professions Liberales: Antagonisme ou
Compatibilite? [Competition and Liberal Professions: Antagonism or Compatibility?], REVUE DU
MARCHE COMMUN ET DE L'UNION EUROPEENNE [R.M.C.U.E.] [REV. OF THE COMMON MARKET & THE
EU], No. 365, at 136, 138 (1993).
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From the sociological perspective, there is also no existence of a
unanimously accepted, specific or general concept that accurately esta-
blishes the common features of this social reality. In this regard, the Royal
Academy Dictionary defines the term "profession" as "[e]mployment,
faculty, or trade someone practices and for which he perceives a remunera-
tion."3 In this extraordinarily broad definition, profession would be synony-
mous with occupation in general. Notwithstanding, to the effects of the
present study, this wide definition does not aid in delimiting the concept of
profession, making it necessary to use a more restricted definition. In this
sequence, it is fitting to affirm that traditionally the term profession has
been identified with all activities that possess the following characteristics:
1) Intellectual activity, consistent in the application of a higher
level of knowledge to reality. This characteristic allows for
profession and occupation to be distinguished, a distinction
that is otherwise found gathered in article 35 of the Con-
stitution, establishing as a fundamental right "the freedom
to choose a profession or occupation." Thus, while profess-
sion is essentially an intellectual activity, occupation is
primarily a manual activity. In this regard, it must be
indicated that the intellectual component traditionally has
granted considerable prestige and social recognition to
professionals.
2) Independent activity, in a double sense. On one hand, the
professional or internal independence, consistent with cri-
terion discretion or freedom the professional possesses in
the development of his activity, and concretely, in the appli-
cation of his knowledge in conformity with his lex artis
(law of skill technique), as well as in the selection of the
means he considers most adequate in order to obtain the
sought after result. On the other hand, the economic or
external independence, in the sense of performance of his
own account in freedom regime or organizational auto-
nomy, lacking of any dependence or subordination link
before another entity.
3) Individual activity, in consideration of how the client
essentially selects the professional for his intuitu personae
(personal characteristics), which implies a personal and
individual execution of the requested services, the birth of a
fiduciary relationship based on confidence, and the
generation of personal responsibility.
3. DICCIONARIO DE LA REAL ACADEMIA ESPA/ROLA [SPANISH ROYAL ACADEMY
DICTIONARY] (22d ed. 2001), available at http://buscon.rae.es/diccionario/drae.htm.
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4) Altruistic activity, directed at satisfying the general interest,
more than the individual interest, motive by which the
remuneration traditionally has not been an essential element
of professions, without prejudice that evidently could exist
in reality. An eloquent manifestation of this characteristic
constitutes the fact that, while remuneration of services is
termed "price" in mercantile traffic, a term that expresses
the idea of materiality and concretion; in the professional
area the term for this concept has been coined as "fees"
which possesses a spiritual and intangible component.
5) Regulated activity and, in numerous suppositions, autore-
gulated by the actual professionals, structured often around
a professional organization that organizes the exercise of its
activity, establishing an exclusive area of performance and a
deontological code directed at safeguarding the profession's
values.
6) Local activity, the fact that providing professional services
constitutes an individual and personal activity, causes it to
generally be executed only in a territorial area limited by
local borders.
7) Generalist and unidisciplinary activity, in the sense that
professionals render, in general, all the services that are
linked to a specific profession and do so in an isolated way
with respect to the services rendered by other professions.
2. Crisis of the Traditional Paradigm
In recent times, and as it has been advanced, the traditional paradigm
of profession described above has entered a crisis because of the profound
transformations experienced by our current society. This crisis of the
professions should not be mistaken by any means as a weakening or a
decline of professional activity, since in this respect the opposite is
occurring: the number of professionals and the diversity of professions
does not stop increasing and the rendering of professional services is
presently in full summit, experiencing high growth spurts superior to those
of other economic sectors. The crisis rather refers to the erosion process
that the traits traditionally defining the classic paradigm of profession are
suffering and force a revision of this paradigm. This erosion process is
characterized by the following elements.
1) Regarding intellectual activity, although undoubtedly it
continues being one of the defining principal features of the
profession, its virtuosity has been qualified, since the
universalized access to a university education, the increase
of the university degrees, and the increasing specialization
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of work have resulted in a mass-production of professions,
blurring the previously clear separation between profess-
sional activity and other activities, particularly the distinc-
tion between professions and occupations. On the other
hand, the mentioned phenomena have reduced the enorm-
ous prestige and social recognition that has traditionally
characterized the professions.
2) In reference to the independent activity feature, although
professional or internal independence is retained in a dis-
cretionary sense in the application of lex artis, the economic
or external independence has remained blurry enough due
to the trend towards the so-called proletarization of the
professionals. By virtue of this trend, as opposed to the
classic liberal professionals, who practice by their own
accord and of independent form, every day more wage-
earning professionals are designated, who act by foreign
account under labor or civil servant regime. Therefore,
professionals of a sole client (such as the in-house lawyer)
and professionals without clients (such as the pro bono
attorney or one of an insurance company that offers legal
defense insurance) are proliferated.
3) In relation to individual activity, it must be indicated that
multiple phenomena, among which social reality sophisti-
cation, professional specialization and economic globaliza-
tion stand out, have generated the need for professionals to
associate with other professionals belonging to the same or
different profession to obtain a more efficient rendering of
services. This trend towards corporatization of professions
is leaving the traditionally individual character of profess-
sional activity on another level. In this context, the profess-
sional's personal responsibility is tinged by the presence of
a professional corporation, similar as to what happens in
professionals under labor or civil servant regimes. Parallel
to this, advancement in technologies has increased the
quantity and speed of information at users' disposal and
permits them to do without the physical barriers that
corporeal providing of services demands, which facilitates
providing services by professionals via new technologies by
means of a virtual activity, including providing professional
services within the general category of electronic trade.
4) With respect to altruistic activity, professional practice
suffers a bequeathing process that is manifested in two
ideas. On one hand, the confirmation that professional
services are susceptible to economic valuation, in spite of
relapsing on abstract or spiritual values, such as life, liberty,
or justice. And, on the other hand, the fact that profess-
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sionals develop their activity in onerous form and with
encouragement for profit and, therefore, with a private
interest, without this being incompatible with recognizing
that said activity possesses an enormous public transcen-
dences and, as a consequence, is of general interest. This
evolution reverts into a process of professional mercanti-
lization or commercialization, which is also reflected in pro-
fessionals' resort to human and material resource organi-
zational techniques increasingly similar to those business
enterprises use to develop their economic activity.
5) In reference to regulated activity, the trend towards dere-
gulation is spreading its effects on professional organiza-
tions as well, limiting and modulating their traditional com-
petencies in professional practice regulation matters.
6) As for local activity, improvements in communications and
telecommunications, as well as economic globalization,
result in professionals breaking the traditional local barriers
and developing increasingly national or international
activity, which in turn has favored the search for alliances
and strategies at national, regional, or even international
levels.
7) In reference to the generalist and unidisciplinary activity,
the trend is directed rather towards a specialized and multi-
disciplinary activity, since our civilization's increasing
social, economic and legal complexity causes citizens to
have increasingly sophisticated problems, at the same time
that they are more informed and protected by consumer law,
which makes them each time more demanding. This
complex demand of professional services forces profess-
sionals to specialize and collaborate with other profess-
sionals in multidisciplinary structures.
These transformations do not imply the professional's absolute dis-
figuration. The professions essentially continue being an intellectual
activity and subjected to regulation. What occurs is these characteristics are
tinged. The new circumstances are translated in the appearance of a hetero-
geneous reality of professionals before the traditional homogeneity. The
individual, independent, generalist and unidisciplinary professional model
does not have to disappear. What happens is that different models arise.
Concretely, a professional model that works in a collective, specialized and
multidisciplinary environment. Law must respond to new challenges this
new social reality poses, facilitating the necessary legal structures to
practice professions in a form in accordance with the current situation. In
good part, putting forth these structures demands, as will be shown later on,
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the elimination of some of the competition restrictions currently imposed on
professional activity.
B. Professional Regulation
1. Competition Regulation and Restrictions
In repetition, one of the principal characteristics of the regulation of
professions is the establishment of severe restrictions to free competition
among professionals. In most cases, Professional Associations impose
these restrictions, exercising their power to regulate the professions, though
some of them are established directly by the legislator. In other cases, in
turn, they are not gathered in a legislative or professional norm, but rather
they originate in the practice or conduct of a professional organization, a
professionals' group or, even, from an individual professional.
In any case, it is interesting to emphasize there exists an enormous
variety of possible restrictions to competition, which can be grouped into
two big categories, depending on which of the following two free enterprise
principle manifestations are affected: access or entry freedom, by virtue of
which every person has the right to freely fulfill an economic activity; and
practice freedom, according to which any person has the right to develop
said economic activity in the conditions he or she considers appropriate.
1) Professional activity access restrictions, by means of which
access or entry freedom is limited to the furnishing of
certain professional services, demanding fulfillment of
predetermined requirements, motive for which economic
literature calls them "entry barriers."
2) Professional activity practice restrictions, by virtue of
which practice freedom is limited establishing specific con-
ditions for furnishing predetermined professional services,
essentially gathered in deontological codes of conduct,
whose supervision and control is attributed to Professional
Associations via the exercise of disciplinary powers.
Among the restrictions relative to professional activity access, it is
worth mentioning the following:
1) Demand for degrees, by way that certain professional
activities can only be realized by those who confirm to
possess the necessary knowledge for it, through the
obtainment of the corresponding academic degree;
2) Obligatory professional admittance as a necessary requisite
to be able to practice a certain professional activity;
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3) Entrance tests implementation that credit the possession of
certain professional knowledge, as prior requisite to be able
to become a member of an association, being at the same
time a prior requisite to be able to practice a professional
activity;
4) Practice periods implementation that credit the possession
of a certain level of professional experience, also as prior
requisite to be able to become a member of an association,
being at the same time a prior requisite to be able to practice
a professional activity;
5) The establishment of numerus clausus (limits), through
which is limited the number of candidates who can accede
to the profession;
6) The fulfillment of specific requirements for becoming a
member of an association, such as paying membership fees,
obtaining civil liability insurance or joining a social
prevision mutuality;
7) The fulfillment of specific requirements after becoming a
member of an association, such as the imposition of test
completions as a mechanism of continued education
directed at guaranteeing the continued necessary knowledge
to develop a specific professional activity;
8) The establishment of the designated activity reserve, which
consists in exclusive assignment to the members of a
specific profession the furnishing of a few predetermined
professional services, preventing therefore any other
profession from providing those services;
9) Prohibition of creating Professional Associations, pre-
venting thus the existence of diverse Associations with
powers in the same territorial area.
As for the restrictions relative to professional activity practice, the
following must be outlined:
1) The limitation of uninhibited fee fixation, which certainly
constitutes one of the most serious restrictions, given the
importance that price possesses in a market economy,
4
being able to adopt this restriction in multiple forms, direct
or indirect, among which fits to mention the following ones:
4. Regarding the importance of price as one of the basic elements for the formulation of offer
and demand, see FELIPE PALAU RAMiREZ, DESCUENTOS PROMOCIONALES: UN ANALISIS DESDE EL
DERECHO CONTRA LA COMPETENCIA DESLEAL Y LA NORMATIVA DE ORDENACION DEL COMERCIO
[PROMOTIONAL DISCOUNTS: AN ANALYSES FROM THE UNFAIR COMPETITION LAW AND THE RULES OF
COMMERCE REGULATION] 89-104 (Marcial Pons ed., Idelco 1998).
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a) The collective fee fixation, be they fixed, maximums,
minimums or, inclusive, orientative;
b) The exigency of professional projects' visas, whose
discharge is conditioned to the fulfillment of associa-
tion fee rules (typical restriction of technical profess-
sions such as architects, riggers and engineers);
c) The obligatory fee collection through the Professional
Association (also a typical restriction of the above-
mentioned technical professions);
d) The exigency of permissions or authorizations to
substitute a professional, conditioned to the prior
satisfaction of fees earned by the professional who had
previously assumed the professional contract (typical
restriction of the legal profession, but also existent in
some technical professions);
e) The The prohibition offixing fees depending on the
result, as occurs for example in the legal profession
with the so-called contingency fee (fee payment to the
professional is done after the proceedings' success),
by virtue of which fees are fixed as a percentage of the
value of the object of the professional contract;
f) The imposition of economic considerations by the
Professional Associations, different from membership
fees, for providing services or fulfilling certain acts,
such as the obligatory fee collection in the architect's
case or the official acceptance of the authority creden-
tials of an attorney in the attorney's case;
g) The prohibition of the payment of economic co-
nsiderations to third parties for referring clients to a
professional;
2) Advertising restrictions, either directly prohibiting the use
of advertising media, or restricting this possibility, sub-
mitting it to essence or form requirements, such as prior
authorization or content limitations, or the dispersion or size
of the advertising media;
3) Associated practice restrictions, limiting the organizational
structures available to practice the profession collectively,
either directly prohibiting this possibility, or restricting it by
limiting the number of associated professionals, the associa-
tion entities, the requisites to be a partner or a director
therein, the multidisciplinary grouping of members of
different professions or the participation of non profess-
sionals as partners or directors of the association entity;
4) The imposition of territorial restrictions, consistent in limit-
ing the circulation freedom of services, restricting the
activity of an associated member in a territory different to
the one of membership demanding, the (double) association
membership in the place of performance, the payment of
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economic considerations, and/or the completion of admini-
strative procedures in authoritative or communicative form.
It is necessary to warn that the restrictions to access and practice have
been the object of a different valuation on behalf of authorities in control of
the competition. This way, said authorities generally value access restric-
tions in a more permissive way, tending to admit them, in consideration that
in principle they are justified by possessing a direct relation with the need to
guarantee the quality of professional services. The typical example is the
degree requirement, whose basic function is, precisely, to credit the
existence of the knowledge that permits the guarantee of the quality of such
services. On the other hand, the competition authorities have generally
shown a more belligerent attitude towards the restrictions on professional
practice, by making it more difficult to justify their existence for the sake of
guaranteeing the quality of the professional activity, especially in relation
with all the above-mentioned restrictions, directly or indirectly, to the
uninhibited fee fixation.
2. Trend Towards Deregulation
Such as has also been pointed out, professional activity has been
experiencing in recent times a deregulation or liberalization process. This
process is situated in the context of a general trend towards the deregulation
of economic activity. This trend originated in the United States during the
sixties' decade, when the first critical reviews on excess public intervention
in the economy began to arise. In this context, the University of Chicago
economists began analyzing this phenomenon under the theory of prices
prism, to refute the traditional doctrine that assumed public intervention in
the economy was justified by the need to protect the general interest.' Yet,
to the contrary, the conclusion they came to is that public intervention often
constituted an instrument to transfer wealth to regulated undertakings via
organized pressure groups, in exchange for economic contributions to
politicians who conducted the denominated "capture" of the regulator by
the regulated undertakings. The need to find a solution to the seventies'
crisis finally imposed the adoption of a liberalizing policy based on
deregulation.
5. Regarding the deregulation phenomenon, see the classical work of George J. Stigler, The
Theory of Economic Regulation, 2 BELL J. OF ECON. & MGMT. SCI. 3 (1971).
Between us, see Jose EUGENIO SORIANO GARCiA, DESREGULACI6N, PRIVATIZACION Y DERECHO
ADMINISTRATIVO [DEREGULATION, PRIVATIZATION, AND ADMINISTRATIVE LAW] 1-61 (Publicaciones
del Real Colegio de Espafia [Spain Royal C. Publ'n] 1993); Amadeo Petitb6 Juan, Desregular para
Competir y Ganar Eficiencia [Deregulate to Compete and Gain Efficiency], GACETA JURIDICA DE LA
COMPETENCIA Y DE LA UE [GJ] [JURID. J. OF COMPETITION & THE EU], 1999, No. 200, at 31-4 1.
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In this regard, it is suitable to distinguish between deregulation and
liberalization. In this regard, it has been affirmed that
liberalization policy should not be confused with deregulation,
understood in a wide sense, that is, as policy tending to the
elimination of rules that organize a sector or the disappearance of
the State's intervention in the economy. Liberalization means, on
the contrary, limiting or reducing the State's normative interven-
tion to what should be its true function: on one hand, the guar-
dianship of the public interest, for example, the safety, health, or
well-being of the citizens; in this regard rules of administrative
policy, security, inspection and technical control, environmental
protection, etc., and no one proposes their derogation. And, on
the other hand, competition control, a task to which are obligated
all Public Administrations and which must not be left in hands of
affected economic operators.
6
For this reason, liberalization, unlike what is understood in stricto sensu
(strict sense) for deregulation, does not imply the absolute suppression of
economic regulation, but rather a neo-regulation or re-regulation of the
same.
7
The concrete terms in which this trend towards regulation has
projected itself on the professional sector constitute the central subject of
chapters three and four of the present study, referring to the international
and national arenas, respectively. For now it is sufficient to state that this
projection has not been produced pacifically, due to the enormous tension
existing between the extensive regulatory tradition and the powerful
liberalization trend.
6. Cf Ricardo Alonso Soto, Competencia y Desregulaci6n Econ6mica: los Informes del
Tribunal de Defensa de la Competencia sobre la Liberalizaci6n de los Servicios [Competition and
Economic Deregulation: the Competition Defense Court Reports on the Liberalization of Services], in I
ESTUDIOS JuRiDicos EN HOMENAJE AL PROFESOR AURELIO MENENDEZ [LEGAL STUDIES IN HOMAGE TO
PROFESSOR AURELIO MENENDEZ] 653, 658-59 (Juan Luis Iglesias Prada coordinator, Civitas 1996); see
also TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA [TDC] [COMPETITION DEFENSE COURT], LA
COMPETENCIA EN ESPAf4A: BALANCE Y NUEVAS PROPUESTAS [COMPETITION IN SPAIN: BALANCE AND
NEW PROPOSALS] (1995), available at http://www.tdcompetencia.es/frames.asp?menu=5.
7. Cf SORIANO GARCiA, supra note 5, at 9-13 & 57-60.
2005]
ILSA Journal of Int'l & Comparative Law
III. EVOLUTION IN THE INTERNATIONAL ARENA
A. Supranational Organizations
1. Organization for Economic Co-operation and Development (OECD)
In 1985, the OECD's Committee on Competition Law and Policy
presented a Report titled Competition Policy and the Professions This
report concluded that in the majority of countries professions were not sub-
ject to competition rules and, in consequence, recommended to the States to
eliminate existing restrictions regarding access, price, advertising and
association structure, with the aim that "exceptions of competition Laws not
go beyond what is necessary and only serve to reach public interest aims." 9
Regarding access, it recommended that access systems be objective
and equitable, and that policies be created that would afford foreign profess-
sionals the right to provide their services in both temporary and permanent
fashion. With regard to advertising, it suggested the adoption of measure-
ments to assure that consumers be afforded sufficient information to choose
between different professionals. In reference to fees, it recommended that
the mandatory tariff fixations be submitted to review to avoid diversion
from the price setting freedom principle. In relation to professional cor-
porations, it emphasized that the use of new business structures to provide
professional services could allow for a greater efficiency.
In the latest years, the OECD has insisted on the need to reduce
restrictions to the rendering of professional services, as the Conferences and
Round Tables celebrated on this issue in 1995, 1996, 1997 and 1999
demonstrate. As a consequence of these Conferences and Round Tables,
the Committee on Competition Law and Policy has elaborated diverse
Reports, among which stand out the following two: Report on Regulatory
Reform: Chapter 3, Regulatory Reform and Professional Business Ser-
vices, of 1997; and Competition in Professional Services, of 2000.20
It is indicated in the above-mentioned Reports that, although the
concrete details vary according to the corresponding country, all of the
8. ORGANIZATION FOR ECONOMIC CO-OPERATION AND DEVELOPMENT [OECD],
COMPETITION POLICY AND THE PROFESSIONS (1985).
9. Id.
10. The documentation relative to the OECD's activities in this subject may be consulted at
http://www.oecd.org/daf/clp (last visited Apr. 10, 2005).
OECD, REPORT ON REGULATORY REFORM. VOLUME I: SECTORAL STUDIES 117 et seq. (1997)
[hereinafter REGULATORY REFORM REPORT]; OECD DIRECTORATE FOR FIN., FISCAL & ENTER. AFF.
[DAF], COMM. ON COMPETITION L. & POL'Y, COMPETITION IN PROFESSIONAL SERVICES, DAF Doc.
DAFFE/CLP(2000)2 (Feb. 23, 2000), available at http://www.oecd.org/dataoecd/35/4/1920231.pdf
[hereinafter COMPETITION IN PROFESSIONAL SERVICES].
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OECD countries regulate certain professional activities, either directly or by
delegating normative legal authority to the professional organizations.
Likewise, in many of these countries the fact that regulation of professions
produces the effect of restricting free competition in the professional
services market, resulting in the rise of their prices, reducing their variety
and limiting innovation, is of special concern. In particular, professional
organizations' use of the normative legal authority they are delegated to
develop competition restrictive practices is worrisome. In this regard, it is
observed that in New Zealand it has been proposed to create an autonomous
entity whose purpose would be to supervise the norm approved by the
attorneys' professional association (New Zealand Law Society" ) . In view
of the previous, the Committee has proposed the following recommenda-
tions:
1) An activity must only be exclusively reserved to a pro-
fession when there exists no other less restrictive competi-
tion mechanism to guarantee the quality of professional
services. In the event that there exists no other remedy but
to reserve an activity to a profession, the access require-
ments to the same must not be disproportionate with respect
to the qualities necessary to adequately develop the corre-
sponding activity. Along this line, when the aptitudes
necessary for providing different services differ substan-
tially, new professions must be created with different access
requirements.
2) The regulation of professions must center on protecting
smaller consumers, since larger consumers, such as large
corporations, are in the position to assess the quality of
professional services.
3) The restrictions on competition between members of a
profession must be eliminated. These restrictions include
agreements directed at determining the price, dividing the
markets, increasing the access requirements, or limiting
advertising. Likewise, the recognition of other countries'
professional degrees must be promoted, eliminating nation-
ality and residency requirements.
4) Professional organizations must not possess exclusive
authority in deciding the access requirements, mutual recog-
nition, or delimiting activities exclusively reserved.
5) Competition between professional organizations must be
promoted, provided mechanisms are established to assure
that the access requirements to a profession do not reduce
11. NEW ZEALAND LAW SOCIETY, at http://www.nz-lawsoc.org.nz/hmaboutus.asp (last visited
Mar. 31,2005).
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the aptitudes required to practice the corresponding profess-
sional activity.
Likewise, the Committee recognizes the progress that has taken place
in this matter and this is manifested in that nowadays almost all the OECD
states promote the competition of professional services and, with a few
exceptions, the competition law applies to the professional sector. In spite
of it, an emphasize exists that changes in this sector are still slow partly due
to the higher benefits that the professions obtain from the restrictions to
competition and to the resistance of professional organizations to
liberalization.
2. World Trade Organization (WTO)
The WTO is, as known, a supranational organization created in 1994
after the commercial negotiations developed in the Uruguay Round, at the
core of the General Agreement on Tariffs and Trade (GATT), with the
purpose to facilitate international cooperation on commercial and economic
relations. 12  The extraordinary growth of furnishing services in the
international arena and the interest to open the national service markets
enticed the United States, the largest exporter of services at a worldwide
level, to propose and finally obtain, in spite of some developing states'
strong reticence, the incorporation of services among the objects subject of
the international cooperation. This is the origin of the adoption, incident
with the WTO's creation, of the General Agreement on Trade in Services
(GATS), 13 by virtue of which WTO members States pledged to initiate a
process of multilateral negotiation, supervised by the WTO, with the
purpose to design a frame of principles and rules directed towards
liberalizing the so called trade in services.
1 4
12. WTO, What is the WTO?, at http://www.wto.org/english/thewto_e/whatise/whatise.htm
(last visited Mar. 4, 2005); WTO, GATT and the Goods Council, at
http://www.wto.org/english/tratope/gate/gatt e.htm (last visited Mar. 4, 2005). Spain ratified the
agreement by which the WTO is established on December 30, 1994. Instrumento de Ratificaci6n del
Acuerdo por el que se establece la Organizaci6n Mundial del Comercio y del Acuerdo sobre
Contrataci6n Publica, Hechos en Marrakech el 15 de abril de 1994 [Ratification Instrument of the Treaty
which establishes the WTO and the Agreement on Public Contracting, Actions in Marrakech Apr. 15,
1994], (Boletin Oficial del Estado [B.O.E.] [Official Bulletin of the State] 1995, 20) (Spain).
13. WTO, GATS - Fact and Fiction, at
http://www.wto.org/english/tratope/serv_e/gats-factfiction e.htm (last visited Mar. 4, 2005).
14. WTO, Services Trade, at http://www.wto.org/english/tratop_e/serv-e/serv e.htm (last
visited Mar. 4, 2005). Regarding the liberalization of services of international commerce, see MANUEL
L6PEZ ESCUDERO, EL COMERCIO INTERNACIONAL DE SERViCIos DESPUtS DE LA RONDA URUGUAY
[INTERNATIONAL COMMERCE OF SERVICES AFTER THE URUGUAY ROUND] (Tecnos 1996); RiCARDO
GARCiA LWPEZ, LA LIBERALIZACION DEL COMERCIO DE SERV1CIOS EN LA OMC: UNA PERSPECTIVA
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Among the services object of the above-mentioned Agreement are
included professional services, among which those of law and audit are
expressly mentioned. This circumstance presumes to compare profess-
sionals to other economic operators who provide services and can clearly be
classified as business enterprises, in relation to which they perform in
mercantile areas, such as banking, insurance, telecommunications, trans-
port, etc. 15 To this effect, a Work Group was created in the heart of the
WTO with the task to analyze professional services. This Work Group has
already begun to study the law and audit services sector.
Parallel to what the GATT does in commodity trade matters, the
GATS proposes to liberalize international services trade by eliminating
unnecessary barriers such as, among others, import prohibitions or restric-
tions and the imposition of surcharges or fiscal charges. In the professional
services area, it is worth mentioning the barriers consisting in the exigency
of nationality, residency and degree or local university education require-
ments. In order to eliminate these barriers, the GATS predicts the introduc-
tion of diverse principles, among which stand out those that intend to avoid
discrimination of foreign services providers in lieu of nationals and,
concretely, the beginning of a national treatment, of a most favored nation
and of free market access. In the realm of professional services, the GATS
embraces the mutual recognition of degrees principle, by virtue of which
Member States will recognize professional degrees obtained in one of the
named States. Nevertheless, this principle possesses a very weak base,
since it allows the States to individually establish degree recognition
criteria. In spite of the previous, the Agreement foresees the possibility of
multilaterally adopting common international standards in matters of
professional degrees' recognition and professional practice.
EUROPEA [THE LIBERALIZATION OF THE COMMERCE OF SERVICES IN THE WTO: A EUROPEAN
PERSPECTIVE] (Tirant lo Blanch, 2000). In this subject matter, it is necessary to point out that, unlike the
General Agreement on Trade in Services [GATS], the European Community Treaty reserved the term
"commerce" to mercantile commerce. Regarding this matter and its legal and political implications, see
GARcIA L6PEZ, supra, at 152-53.
15. On the international liberalization of professional services and, particularly, legal services,
see John Toulmin Q.C., Commentary, A Worldwide Common Code of Professional Ethics, 15 FORDHAM
INT'L L.J. 673 (1992); Kenneth S. Kilirnik, Lawyers Abroad: New Rules for Practice in a Global
Economy, 12 DICK. J. INT'L L. 269 (1994); Spencer A. Sherman, Yankee Go Home: What's Left for
Lawyers After the GATT Debacle, 14 CAL. LAW. 65 (1994); Michael J. Chapman & Paul J. Tauber,
Liberalizing International Trade in Legal Services: A Proposal for an Annex on Legal Services Under
the General Agreement on Trade in Services, 16 MICH. J. INT'L L. 941 (1995); Mary E. Footer, The
International Regulation of Trade in Services Following Completion of the Uruguay Round, 29 INT'L
LAW. 453 (1995); Mara M. Burr, Will the General Agreement on Trade in Services Result in
International Standards for Lawyers and Access to the World Market?, 20 HAMLNE L. REV. 667
(1997).
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The importance of this international liberalization of professions,
though still in a very incipient phase, takes root in that it also supposes a
liberalization of the professions in the national arena, because it facilitates
the elimination of competition restrictions of national character and the
establishment of common competition policies.
6
3. European Community
The impact Community law has had exposing the professional sector
to free competition has been demonstrated essentially in two areas: the
professionals' movement freedom of in the community market and, more
recently, the application of Community Competition law to them.'7 Though
it is true that, in principle, these two areas have directly influenced
competition in the community market, and not the national markets of each
Member State, it must be recognized that Community law has exercised
considerable "indirect" influence on the latter's markets, to such a degree it
has incited the States to advance in the direction of applying competition
rules to professionals in their respective internal markets. Concretely, as
stated by Mario Monti, the former Commissioner responsible for
competition policy, the European Commission intends its action to serve as
a catalyst of the reforms the states must accomplish regarding this matter.
Before analyzing the two mentioned areas separately, it is necessary to
state it has been particularly since the nineties when policies, as well as
community legislation and jurisprudence, have given a major impulse to the
16. Cf Jestis Olavaria & Javier Viciano, Profesiones liberales y Derecho de la Competencia:
Cronica de la situacion [Liberal Professions and Competition Law: Cronicle of the situation], Derecho
Privado y Constituci6n [Private Law and Constitution] , 1997, No. 11, at 201-348, esp. 244-45.
Regarding the interaction between competition policy and international commerce, see Miguel Montafia
Mora, La OMC y el Derecho de la Competencia: iHacia un Derecho de la Competencia Mundial?
[The WTO and Competition Law: Towards Worldwide Competition Law?], GJ, 1999, No. 200, at 67-
80.
17. In this respect, see Ehlermann, supra note 2; Maria-Jos6 Bicho, Professions lib4rales:
aspects essentiels de I 'action de la Commission en matihre d'application des rdgles de concurrence
[Liberal Professions: Essential Aspects of the Commissions Actions in Matters Concerning the
Application of Competition Rules], COMPETITION POL'Y NEWSLETTER, No. 2, at 24 (1999); Maria-Jose
Bicho, Concurrence dans les professions lib~rales: quels avantages pour le consommateur?
(Competition of the liberal professions: what advantages for the consumer?], Speech before the
European Commission at the Journre europrenne de la concurrence [European Day of Competition],
Lisbon (June 9, 2000), available at
http://europa.eu.int/comm/competition/speeches/text/sp2000_017_fr.pdf; Alexander Schaub,
Europisches Wettbewerbsrecht und anwaltliches Berufsrecht [European Competition Law and Lawyer
Professional Law], anlal31ich des Parlamentarischen Abends des Deutschen Anwaltsvereins [at the
Occasion of the Parliamentary evening of the German lawyer association] (Sept. 26, 2001), available at
http://europa.eu.int/comm/competition/speeches/text/sp200_lOl 7de.pdf; Olavarria & Viciano, supra
note 16, at 229-43.
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application of competition rules to professionals and, therefore, have
influenced national legal systems more powerfully.
a. Professionals' Movement Freedom
By virtue of the European Community Treaty,' 8 professionals enjoy
movement freedom (article 3.1.c) and, as a complement of the previous,
establishment freedoms (articles 43-48, former articles 52-58) and to
provide services in any Member State (articles 49-55, former articles 59-
66).'9 In theory, recognition of professionals' movement freedom supposed
a substantial competition increase in the community professional services
market. Nevertheless, in practice the force of this freedom was observed to
18. The mentions made to this Treaty are referred to by the resulting new numeration of the
Treaty of Amsterdam, ratified by Spain by means of the Organic Law No. 9/1998 of Dec. 16, 1998.
TREATY OF AMSTERDAM AMENDING THE TREATY ON EUROPEAN UNION, THE TREATIES ESTABLISHING
THE EUROPEAN COMMUNITIES AND CERTAIN RELATED ACTS, Oct. 2, 1997, O.J. (C 340) 1 (1997)
[hereinafter TREATY OF AMSTERDAM]; Ley Orginica [Organic Law] 9/1998, of Dec. 16 (B.O.E. 1998,
301) (Spain).
19. Regarding professionals' movement freedom, see Nemesio Vara De Paz, La libertad de
establecimiento y la libre prestaci6n de servicios [Establishment Freedom and the Uninhibited
Rendering of Services], REVISTA DE DERECHO MERCANTIL [RDM] [COMMERCIAL L. REV.], No. 159, at
457-521 (1981); SANTIAGO MU1FJOZ MACHADO ET AL., LA LIBERTAD DE EJERCICIO DE LA PROFESI6N Y
EL PROBLEMA DE LAS ATRIBUCIONES DE LOS TECNICOS TITULADOS [THE FREEDOM OF PROFESSIONAL
PRACTICE AND THE PROBLEM OF THE ATrRIBUTIONS OF QUALIFIED TECHNICAL PROFESSIONALS] 177-
205 (Instituto de Estudios de Administraci6n Local [Inst. of Local Admin. Stud.] 1983); 1. Borrajo
Iniesta, Las libertades de establecimiento y de servicios en el Tratado de Roma [The Liberties of
Establishment and of Services in the Treaty of Rome], in 2 TRATADO DE DERECHO COMUNITARIO
EUROPEO: ESTUDIO SISTEMATICO DESDE EL DERECHO ESPAiOL [TREATY OF EUROPEAN COMMUNITY
LAW: A SYSTEMATIC STUDY FROM SPAIN'S LAWS] 190-200 (Eduardo Garcia de Enterria et al. dirs.,
Civitas 1986); MARIANO BAENA DEL ALCAZAR, LA LIBRE CIRCULACI6N DE PROFESIONALES Y SU
INCIDENCIA EN ESPA.IA (EJERCICIO DE PROFESIONES TITULADAS Y PLANES DE ESTUDIO)
[PROFESSIONALS' MOVEMENT FREEDOM AND ITS INCIDENCE IN SPAIN (PROFESSIONAL PRACTICE &
STUDY CURRICULUMS)] (Ministerio de Educaci6n y Ciencia, Consejo de Universidades [MEC] [Educ.
& Sci. Dep't, Universities' Council] 1987); MARIANO BAENA DEL ALCAZAR, EUROPA Y LAS
PROFESIONES LIBERALES [EUROPE AND THE LIBERAL PROFESSIONS] (1989); SOUVIR6N MORENILLA,
supra note 11, at 181-274; LIBRE CIRCULACI6N DE PROFESIONALES LIBERALES EN LA CEE
[MOVEMENT FREEDOM OF LIBERAL PROFESSIONS IN THE EEC] (Justino F. Duque Dominguez
coordinator, Lex Nova 1991); ANDREU OLESTI RAYO, LA LIBRE CIRCULACI6N DE LOS PROFESIONALES
LIBERALES EN LA C.E.E. [MOVEMENT FREEDOM OF LIBERAL PROFESSIONS IN THE E.E.C.] (Promociones
y Publicaciones Universitarias [PPU] [Univ. Promotions & Publ'ns] 1992); LUIS FERNANDEZ DE LA
GANADARA & ALFONSO-LUIS CALVO CARAVACA, DERECHO MERCANTIL INTERNACIONAL: ESTUDIOS
SOBRE DERECHO COMUN1TARIO Y DEL COMERCIO INTERNACIONAL [INTERNATIONAL TRADE LAW:
STUDIES ON COMMUNITY LAW AND INTERNATIONAL COMMERCE] 17-126 (Tecnos 2d ed. 1995); Juan
Francisco Mestre Delgado, Libertad de Establecimiento y Libre Prestaci6n de Servicios Profesionales
en la Uni6n Europea [Establishment Freedom and Uninhibited Rendering of Professional Services in
the European Union], DERECHO PRIVADO Y CONSTITUCI6N [DPC] [PRIVATE LAW & CONST.], No. 11,
at 131-55 (1997); Olavarria & Viciano, supra note 16, at 230-31.
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be notably hindered by the subsistence of considerable access barriers,
manifested in the exigency of nationality and domicile requirements in the
receiving State, as well as in the diversity of access conditions and the
exercise of professional activities.
In this context, in the mid seventies the European Community's Court
of Justice (ECJ), in setting judgments in the Reyners20 and Binsbergen 21
cases, expressly indicated that, independent of the absence of legal rules
derived in the Treaty's development, it possesses a direct effect when it
recognizes professionals have a right to establish themselves and provide
their services in any Member State under the same conditions as natives of
the receiving State, without requiring them to acquire nationality and
domicile in the latter State. In applying these rights, the Court declared, in
the Reyners case, the invalidity of the national rules requiring professionals
of other members States to possess the receiving State's nationality as an
access requisite to the profession in said State;22 and, in the Binsbergen
case, the incompatibility with Community law of national rules consisting
of imposing residency in the receiving State to national professionals of
said State and legally competent in the profession in accordance with said
State's discipline, but with residence in another.23
Notwithstanding the previous jurisprudence, the practical virtuosity of
professionals' movement freedom continued being hindered by diverse
access and professional practice conditions. With the aim of eliminating
these restrictions, on December 18, 1961, the Council approved a general
program for suppressing restrictions to establishment freedom. In the
program's framework, the Council adopted a series of sectarian Directives
for the mutual recognition of professional degrees.24
20. Case 2-74, Jean Reyners v. Belgian State, 1974 E.C.R. 631.
21. Case 33-74, Johannes Henricus Maria van Binsbergen v. Bestuur van de
Bedrijfsvereniging voor de Metaalnijverheid, 1974 E.C.R. 1299.
22. Reyners was a Dutch citizen who, in spite of having obtained a Belgium law degree, was
denied the right to practice in Belgium because he was not a Belgian citizen.
23. In this case, the legal practice was denied to a Dutch lawyer for having moved his
residence from a Member State where he was admitted into practice to another where he was not.
24. This way, for example, Council Directive 77/249/EEC, 1977 O.J. (L 78) 17, directed at
facilitating the effective practice by lawyers of freedom to provide services, incorporated via Real
Decreto [R.D.] [Royal Decree] 607/1986 of Mar. 21 (B.O.E. 1986, 78) (Spain); Council Directive
67/43/EEC, 1967 J.O. (10) 140 relative to establishment freedom and freedom of providing services for
non wage-eaming activities included in the real-estate business sector, incorporated via R.D. 1464/1988
of Dec. 2 (B.O.E. 1988, 294) (Spain); Council Directive 78/1026/EEC, 1978 O.J. (L 1026) 1 and
Directive 81/1057/EEC, 1981 O.J. (L 385) 25, relative to the mutual recognition of diplomas,
certificates and other veterinarian degrees, and Council Directive 78/1027/EEC, 1978 O.J. (L 362) 7, on
coordination of legislative, regulative and administrative dispositions relating to veterinarians' activities,
incorporated via R.D. 331/1989 of Mar. 17 (B.O.E. 1989, 81) (Spain); Council Directive 85/384/EEC,
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Later, the Council approved a general system of mutual degree
recognition, through the adoption of Directive 89/48/EEC, of the Council,
of December 21, 1988, relative to a general system of recognition of higher
education degrees that sanction professional trainings of a three years
minimum duration. 25 This Directive has been subsequently complemented
by the Directive 92/51/EEC, of the Council, of June 18, 1992, relative to a
second general system of recognition of professional trainings.26 The 1989
Directive, which has been incorporated into the Spanish order via Royal
Decree 1665/1991, of October 25 and the Ministerial Order of April 30,
1996, covers all the degrees not included in the sectarian Directives
referring to superior advancement educations with a three years minimum
duration, and allows professionals of a Member State to practice their
profession in any other Member State after having passed an exam or
having fulfilled the advancement complements eventually demanded by the
1985 O.J. (L 223) 15, Council Directive 85/614/EEC, 1985 O.J. (L 376) 1, and Council Directive
86/17/EEC, 1986 O.J. (L 27) 71, relative to the mutual recognition of diplomas, certificates and other
degrees in the architecture sector, including measures tending to facilitate the effective right to
establishment and freedom of providing services, incorporated via R.D. 1081/1989 of Aug. 28 (B.O.E.
1989, 214) (Spain); Council Directive 85/433/EEC, 1985 O.J. (L 253) 37, and Council Directive
85/584/EEC, 1985 O.J. (L 372) 42; relative to the mutual recognition of diplomas, certificates and titles
ofpharmaceutics, including measures tending to facilitate the effective right to establishment for certain
pharmaceutical activities, and the Council Directive 85/432/EEC, 1985 O.J. (L 253) 34, and Council
Directive 85/584/EEC, supra, on coordination of legislative, regulative and administrative dispositions
for certain pharmaceutical activities, incorporated via R.D. 1667/1989 of Dec. 22 (B.O.E. 1989, 4)
(Spain); Council Directive 75/362/EEC, 1975 O.J. (L 167) 1, Council Directive 81/1057/EEC, supra,
and Council Directive 82/76/EEC, 1982 O.J. (L 43) 21 relative to the mutual recognition of diplomas,
certificates and degrees of medicine, and the Council Directive 75/363/EEC, 1975 O.J. (L 167) 14, and
Council Directive 82/76/EEC, supra, on coordination of the legislative, regulative and administrative
dispositions relative to medical activities, incorporated via R.D. 1691/1989 of Dec. 29 (B.O.E. 1989, 13)
(Spain); Council Directive 78/686/EEC, 1978 O.J. (L 233) 1, Council Directive 78/687/EEC, 1978 O.J.
(L 233) 10, Council Directive 81/1057/EEC, supra, Council Directive 89/594/EEC, 1989 O.J. (L 341)
19, and Council Directive 90/658/EEC, 1990 O.J. (L 353) 73, relative to the mutual recognition of
diplomas, certificates and other dentistry degrees, including measures destined to facilitate the effective
practice of right to establishment and freedom of providing corresponding services within the
community area, incorporated via R.D. 675/1992 of June 19 (B.O.E. 1992, 178) (Spain).
25. Council Directive 89/49/EEC for Council recommendation of 21 December 1988
concerning nationals of Member States who hold a diploma conferred in a third State, 1989 O.J. (L 19)
24. In this respect, see A. Carnamelutti, L 'Europe des professions libgrales: la reconnaissance
mutuelle des dipl6mes d'enseignement suprieur [The Europe of Liberal Professions: the mutual
recognition of diplomas of higher education], REVUE DU MARCHE UNIQUE EUROPEEN [R.M.U.E.]
[UNIQUE EUROPEAN MARKET REV.], No. 1, at 23-46 (1991).
26. Council Directive 92/51/EEC of 18 June 1992 on a second general system for the
recognition of professional education and training to supplement Directive 89/48/EEC, 1992 O.J. (L
209) 25.
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receiving State. 27 This Directive is based, thus, on the mutual confidence
between the members States and on the supposed equivalence of their
professionals' advancement levels.
In actuality, and in the Project SLIM's framework, of Simplification of
the Market Interior's Legislation, a Parliament and Council Directive
Proposal is being discussed, by which the Council Directives 89/48/EEC
and 92/51/EEC are modified, as well as sectarian Directives relative to the
nurse responsible for general citizens, dentist, veterinarian, matron,
architect, pharmacist and doctor professions.28
A step forward in eliminating obstacles to professionals' movement
freedom is constituted by the automatic degree recognition system, in which
the recognition stops being determined by exam completions or supple-
mentary practice periods. An example of this system, though referred
exclusively to the legal profession, is the Directive 98/5/EC, of the
European Parliament and the Council, of February 16, 1998, destined to
facilitate an attorney's permanent professional practice in a Member State
different from the one where the degree has been obtained.29
An early precedent of this community norm is constituted in the
Council Directive 77/249/EEC, of March 22, 1977, directed at facilitating
the effective practice of attorneys' freedom of providing services,3° that has
been incorporated in Spain via the Royal Decree 607/1986, of March 21,
and in benefit of which community attorneys can provide their services with
a degree originating in any Member State, though only in the occasional
practice regime, not permanent.
More ambitious than the latter, Directive 98/5/EC, that has been
incorporated in Spain via Royal Decree 936/2001, of August 3, recognizes
community attorneys have, essentially, two rights, referring to the
permanent legal practice in a Member State different from the one where
the degree has been obtained: on one hand, the right to practice with the
27. R.D. 1665/1991 of Oct. 25 (B.O.E. 1991, 280) (Spain); Orden de 30 de abril de 1996 por
la que se desarrolla el R.D. 1665/1991, de 25 de octubre, en lo que afecta a las profesiones de abogado y
procurador [Order of Apr. 30, 1996 by which the R.D. 1665/1991, of Oct. 25, is developed in what it
affects the lawyer and barrister professions] (B.O.E. 1996, 112) (Spain).
28. See Rafael Pellicier, Directiva que modifica los sistemas de reconocimiento de las
calificaciones profesionales [Directive that modifies the systems that recognize the qualifications of
professionals], UNION PROFESIONAL [UP] [PROFESSIONAL UNION]?, No. 66, at 13 (2001); Directive
92/5 1/EEC, supra note 26.
29. Directive 98/5/EC of the European Parliament and of the Council of 16 February 1998 to
facilitate practice of the profession of lawyer on a permanent basis in a Member State other than that in
which the qualification was obtained, 1998 O.J. (L 77) 36.
30. Council Directive 77/249/EEC, supra note 24.
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degree of origin; and, on the other hand, the right to acquire attorney status
in the receiving State.
3 1
Parallel to the approval of the mentioned Directives, the ECJ has been
considered to be opposite to community norm, for weakening the profess-
sionals' movement freedom, some of the competition restrictions gathered
in the national legal systems. 2
Along this line, the Judgment of July 12, 1984,33 considered incom-
patible with Community law the so-called "cabinet unit" requisite, grouped
in the French norm, in virtue of which it is possible to have only one
principal attorney's office opened to the public or, inclusive, secondary
offices, but all of which must always be inside the territorial limits of the
"grand instance" Courts. According to the Court, establishment freedom
means that all professionals, without abandoning their office, may open a
new one in another Member State. This was confirmed anew in the
Judgment of May 20, 1992, 34 in relation with account auditors; and in that
of June 16, 1992, 35 in relation with doctors. It was indicated in the latter,
additionally, that so-called "clinic unit" requirement is not justified by the
attention to the patient, given that the proximity between doctor and patient
is not continuously necessary. More recently, the Judgment of January 18,
2001, declared that subordinating the enrollment in the dentists' Associa-
tion and, therefore, their professional practice, to the requirement to reside
in the territorial area allotted to the Professional Association in which they
31. In as much as it refers to the first right, its exercise requires the attorney's inscription
before the receiving State's competent authority (art. 3), who will then be able to develop in such State
the same professional activities as the attorneys who practice with the diploma of said State and,
particularly, to give legal advice in legal matters of the originating State, Community Law, International
Law and the receiving State's Law (art. 5.1). Notwithstanding, the Directive does not recognize
unconditionally the right to practice with the originating diploma, since it authorizes the Member States
to limit this right establishing some restrictions as, for example, demanding that the attorneys who
intend to perform before jurisdictional entities do it concertedly with an attorney of the receiving State
(art. 5.3). Directive 98/5/EC, supra note 29.
In as much as it refers to the right to acquire attorney status in the receiving State, the Directive
dispenses of the aptitude test established by the Directive 89/48/EEC of professional degree recognition,
substituting this requisite for a period of legal practice in the receiving State with the diploma from the
originating State, for which is necessary the justification of an effective and consistent activity before
the receiving State's competent authority, with a minimal three year duration, in the receiving State in its
State Law ambit, including Community Law (art. 10). Council Directive 89/48/EEC, 1989 O.J. (L 19)
16.
R.D. 936/2001 of Aug. 3 (B.O.E. 2001, 186) (Spain).
32. See Olavarria & Viciano, supra note 16, at 232-33.
33. Case 107/83, Ordre des Advocats au Barreau de Paris v. Onno Klopp, 1984 E.C.R. 2971.
34. Case 106/91, Claus Ramrath v. Ministre de la Justice, and l'nstitut des rdviseurs
d'entreprises, 1992 E.C.R. 1-3351.
35. Case 351/90, Commission v. Grand Duchy of Luxembourg, 1992 E.C.R. 1-3945.
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seek to register, such as occurs in Italy, constitutes a restriction to the
worker's establishment and movement freedom, to the extent that such
requirement prevents dentists established or resident in another Member
State from opening another office or practicing their activity on their own in
the first State's territory.36 This same judgment established that a national
norm that exclusively reserves the right to maintain their enrollment in the
Association to dentists that are nationals of the Member State in case they
relocate their residence to another European Community Member State is
discriminatory because of the nationality requirement, contrary to the
Treaty provisions.
The Judgment of July 25, 1991,37 rejected as disproportionate the
exclusive reservation of industrial property agents' activity to certain
professionals. In this same approach, but in relation with pharmacists, two
Judgments of March 21, 1991, should be mentioned.38 Likewise, the
Judgments of February 26, 1991, 39 and of May 4, 1991,40 also rejected as
disproportionate the mandatory association membership to engage in the
tourist guide activity. In all these cases, the Court has applied the so-called
criterion of proportionality with the general interest the above-mentioned
restrictions aim to achieve.4'
Nonetheless, in other cases the ECJ has confirmed the community
legality of traditional professional associations. In this manner, the Judg-
ment of January 19, 1988, considered the compulsory association member-
ship of attorneys was not contrary to Community law, as long as it was
required of the State's nationals, pointing out that the specific purpose that
justifies the compulsory nature is "the guarantee of morality and respect for
deontological principles, as well as disciplinary control of the attorney's
activities. 42  Pronounced in the same sense were the judgments of
September 22, 1983, 43 and of April 30, 1986,44 allowing the compulsory
36. Case C-1 62/99, Commission v. Italian Republic, 2001 E.C.R. 1-541.
37. Case C-76/90, Manfred Sager v. Dennemeyer & Co. Ltd., 1991 E.C.R. 1-4221.
38. Case C-60/89, Criminal proceedings against Jean Monteil and Daniel Samanni, 1991
E.C.R. 1-1547.
39. Case C-154/89, Commission v. French Republic, 1991 E.C.R. 1-659.
40. Case C-340/89, Irene Vlassopoulou v. Ministerium ftir Justiz, Bundes- und
Europaangelegenheiten Baden-Wtirttemberg, 1991 E.C.R. 1-2357.
41. See Francisco Vicent Chulid, Poderes Pdblicos y Derecho de la Competencia [Public
Powers and Competition Law], REVISTA GENERAL DE DERECHO [RGD] [GEN. L. REV.] 3313, 3326-27
(1993), who mentions a duty of loyalty of the Member States to the community Treaties and, especially,
to the rules on competition freedom.
42. Case 292/86, Claude Gullung v. Conseil de l'Ordre des Avocats du Barreau de Colmar et
de Saveme, 1988 E.C.R. 111.
43. Case 271/82, Vincent Rodolphe Auer v. Minist~re public, 1983 E.C.R. 2727.
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association membership of veterinarians, doctors and dentists, indicating
that practicing these professions in the territory of other States must be
subject to rules in force in the receiving State.
The above-mentioned Judgment of July 12, 1984, pointed out that the
existence of a second professional domicile in another Member State does
not hinder the application of the deontological rules of the receiving
Member State. And, finally, the also mentioned Judgment of January 19,
1988, pointed out that the access prohibition or expulsion from the profess-
sion for motives of dignity, good reputation and integrity established in a
Member State constitute valid obstacles to practice the same profession in
another Member State.
In spite of the fact that theoretically the Directives mentioned above
enormously facilitate the professionals' movement freedom in the Com-
munity ambit, it is true that in practice the mobility of such professionals in
said ambit is still, in general, scarce enough and, thus, it must evolve
considerably in order to answer the needs of undertakings in a market
without national borders.45 In view that the numerous measurements the
Community has adopted and is adopting with the purpose of obtaining this
objective seem to not be sufficient; competition policy can play a decisive
role in this aspect.46
b. Application of Competition Law
The application of the Community Competition law to the professional
sector constitutes a relatively recent policy that is still in an incipient phase
of its development. This circumstance is explained, fundamentally, by the
fact that in the majority of cases professional practice is characterized for
spreading out in a territorial area generally limited to local borders or, as
much, national ones, which prevents in principle the application of
community competition norm, one of whose assumptions is the cause of
harm to commerce among the States.47
Since the beginning of the nineties, and in the framework of a policy
promoted at the request of the European Parliament, the Commission is
applying directly to professionals and their associations the competition
defense rules contained in the Treaty (articles 81-86, former articles 85-
44. Case 96/85, Commission v. French Republic, 1986 E.C.R. 1475.
45. Cf Ehlermann, supra note 2, at 142.
46. Cf id.
47. Cf id. at 143.
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90).48 This policy replaces the restriction that supposed the fact that, to
eliminate a competition restriction, it would be necessary to justify that the
restriction constituted an obstruction to professionals' movement freedom.
On the contrary, the direct application of Community competition law does
not require the existence of an obstruction to professionals' movement
freedom, which undoubtedly supposes a substantial advancement in this
matter.
In relation with this matter, it is worth a mentioning that the
Commission, in their XXIX Report on Competition Policy, 49 established the
following:
The Commission is developing its approach towards the issues
involved in applying the competition rules to the professions. In
the case of several of the professions, services are as yet still pro-
vided on a national or even local level, and the condition that
intra-Community trade must be appreciably affected for the EC
Treaty rules on competition to apply is therefore not met in most
of the cases encountered by the Commission.
Competition policy in this area pursues to main objectives: (1)
putting an end to restrictive practices; and (2) promoting forms of
cooperation that facilitate access to other geographic markets,
thereby enabling members of the professions to operate at Com-
munity or international level. The Commission's action focuses
primarily on cases that have a Community dimension in that they
concern the rules governing the same profession in all or at least
several Member States or, in the case of the members of a pro-
fession in a single Member State, relate to a restrictive practice
that has a significant impact in several Member States.
The Commission is endeavouring gradually to draw the dividing
line between purely ethical rules which lie outside the scope of
the competition provisions and rules or practices whose object or
effect is contrary to Article 81 of the Treaty. The goal of pro-
moting competition in the professions is thus, in each individual
case, reconciled with the objective of maintaining purely ethical
rules specific to each profession.
48. Cf Olavarria & Viciano, supra note 16, at 235; VALENTINE KoRAH, INTRODUCCION AL
DERECHO Y PRACTICA DE LA COMPETENCIA EN LA C.E.E. [INTRODUCTION TO COMPETITION LAW AND
PRACTICE IN THE E.E.C.] 29 (Alejandro Fernindez de Ardoz G6mez-Acebo trans., Ariel 1988).
49. EUROPEAN COMMISSION, XXIX REPORT ON COMPETITION POLICY 1999 (Brussels-




The Commission has so far published four decisions concerning
the application of Article 81 of the Treaty to the behavior of a
professional body (CNSD, COAPI and EPI). 50 In the first three
decisions, the Commission found that collective price-fixing was
incompatible with the common market, irrespective of the
national regulatory framework . . . . The fourth decision
relates ... particularly [to] restrictions on advertising and
unsolicited offers of services ....
The above cases have already made it possible to develop the
main principles governing the application of the competition
rules to the professions:
Members of the professions are normally undertakings within the
meaning of Article 81 of the Treaty where they carry on their
activities as self-employed persons, and their professional bodies
or associations, to which all the members of a given profession
belong, may according to the circumstances be regarded as
associations of undertakings.
The collective fixing of prices and the prohibition of certain
forms of advertising by a professional association may constitute
restrictions of competition within the meaning of Article 81(1) of
the Treaty.
Rules which are necessary, in the specific context of each
profession, in order to ensure the impartiality, competence,
integrity and responsibility of the members of that profession or
to prevent conflicts of interest and misleading advertising are not
considered to be restrictions of competition within the meaning
of Article 81(1) of the Treaty.
The legal framework within which agreements are made and the
classification given to that framework under the various national
laws are irrelevant as far as the applicability of the Community
rules on competition are concerned. The Court of Justice has
51
repeatedly confirmed this principle
50. Commission Decision 93/438/EEC of 30 June 1993 (IV/33.407 - CNSD) (only the Italian
text is authentic), 1993 O.J. (L 203) 27; Commission Decision 95/188/EC of 30 January 1995
(IV/33.686 - Coapi) (only the Spanish text is authentic), 1995 O.J. (L 122) 37; Commission Decision
1999/267/EC of 7 April 1999 (IV/36.147 EPI code of conduct) (Text with EEA relevance) (notified
under document number C(1999) 494), 1999 O.J. (L 106) 14; Commission Decision 2005/8/EC of June
24 2004 (COMP/A.38549 - Belgian Architects' Association) (notified under document number C(2004)
2180), 2005 O.J. (L 004) 10.
51. Inter alia Joined Cases 43/82 and 63/82, VERENIGING TER BEVORDERING VAN HET
VLAAMSE BOEKWEZEN, VBVB, AND VERENIGING TER BEVORDERING VAN DE BELANGEN DES
BOEKHANDELS, VBBB, v. COMMISSION, 1984 E.C.R. 19; CASE 123/83, Bureau national
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Even if by delegating to a professional association power to fix
the prices to be charged by its members a Member State may be
infringing the rules of the Treaty, the association's exercise of
that power does not escape the application of Article 81 of the
Treaty52
53
In their XXX Report on Competition Policy, the Commission has
progressed along the same line calling on the Member States, the
professionals, the Professional Associations, as well as consumers and their
organizations.54 On the Member States, in order to progress via the
liberalization of the sector, to clarify the norm to prevent it from being
applied solely to protect the economic interests of the liberal professions
members without guaranteeing, however, the quality of the services. On
the professionals, in order for them to compete in an effective and loyal
manner by means of individual and free establishment of their prices, to
inform precisely on the conditions of the services they provide and their
specific technical knowledge, through innovation in their services and their
way of providing them and through penetrating cross-border markets. On
the Professional Associations, in order that they give up the pressures they
exercise on sovereign powers with views on preventing liberalization and
guaranteeing economic advantages whose benefits are illusory in the long
term, to take into account the worldwide evolution of the service markets.
And on the consumers and their organizations, to be more demanding
regarding the information available on the professional services and the
price to be paid, so they can compare before making a decision and also
denounce to the national authorities or the European Commission the
practices that falsify the competition game.
Recently, the EU Commission launched a review proposal of
professional regulation by commissioning an independent study to-compare
the regulations affecting lawyers, notaries, accountants, architects,
engineers and pharmacists in all Member States which was published in
March 2003. Issuing a Report to set out the Commission's view as to the
potentiality of modernizing professional regulation which was adopted in
February 2004"s. The study showed significantly different levels of
interprofessionnel du cognac v. Guy Clair, 1985 E.C.R. 391; and, Case C-35/96, Commission v. Italian
Republic, 1998 E.C.R. 1-3851.
52. Commission Decision 95/188/EC of 30 January, 1995 O.J. (L 122) 37.
53. XXIX REPORT, supra note 49, at 53-54.
54. EUROPEAN COMMISSION, XXX REPORT ON COMPETITION POLICY 2000, at 48 (Brussels
2001), available at http://europa.eu.int/comm/competition/annualreports/2000/en.pdf.
55. See INSTITUT FOR HOHERE STUDIEN [Institute for High Studies]_(IHS), Economic impact
of regulation in the field of liberal professions in different Member States. Regulation of Professional
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regulation between Member States and also between different professions.
It also found that there was no indication of malfunctioning of markets in
relatively less regulated countries. On the contrary, the conclusion of the
study was that more freedom in the professions would allow more overall
wealth creation. The Commission identified those groups of regulatory
restrictions in the professions which have the biggest potential to harm
competition without being objectively justified:j(i) price fixing, (ii)
recommended prices, (iii) advertising regulations, (iv) entry requirements
and reserved rights, and (v) regulations governing business structure and
multi-disciplinary practices. Accordingly, the Commission would like to see
those restrictions reviewed and, where they are not objectively justified,
removed or replaced by less restrictive rules. The Commission, therefore,
invited, first, the regulatory authorities of the Member States to review the
legislation or regulations within their report, and also invited all
professional bodies to start a similar review of their rules and regulations.
In this context, it is of interest to make a more detailed analysis of the
Commission's Decisions aforementioned. In the first three Decisions the
Commission determined that the adopted fixing of fees for professional
services, in the first case, by the Italian Consiglio Nazionale degli
Spedizionieri Doganali (CNSD, National Council of Customs Agents) 56; in
the second one, by the Spanish Colegio Oficial de Agentes de la Propiedad
Industrial (COAPI, Official Association of Industrial Property Agents);
57
and in the third one by the Belgian Ordre des Architectes OA
(Architects' Association), constituted a decision by an association of
undertakings prohibited by article 81 (former article 85) of the Treaty.58 In
relation with these Decisions, it is worth emphasizing the following aspects
relative to the subjective and objective area of application of the community
competition norm.
First, in relation with the subjective area, the Commission affirms that
the mentioned professionals (customs agents, industrial property agents and
architects) are undertakings to the effects of article 81 (former article 85) of
the Treaty, without their consideration as professionals modify such
affirmation. This qualification is based on the adoption of a broad under-
Services, Vienna 2003; and EUROPEAN COMMISSION, Report on Competition in Professional Services,
Brussels, February 9, 2004.
56. CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI SPEDIZIONIERI DOGANALI [CNSD] [NATIONAL COUNCIL
OF CUSTOMS AGENTS], at http://www.cnsd.it/ (last visited Mar. 27, 2005).
57. COLEGIO OFICIAL DE AGENTES DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL [COAPI] [OFFICIAL
ASSOCIATION OF INDUSTRIAL PROPERTY AGENTS], at http://www.coapi.org/home.htm (last visited Mar.
27, 2005).
58. Commission Decision 93/438/EEC, supra note 50; Commission Decision 95/188/EC,
supra note 50; TREATY OF AMSTERDAM, supra note 18, at art. 81 (old art. 85).
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taking concept and, concretely, of the adopted Judgment of April 23, 1991
in the case HOfner, by virtue of which "the concept of an undertaking
encompasses every entity engaged in an economic activity, regardless of the
legal status of the entity and the way in which it is financed .... It deals,
hence, with a concept that gives priority to functional or economic aspects
of the activity, dispensing with the formal or legal aspects. In consequence,
the Associations that group those professionals consider themselves
associations of undertakings, without altering said qualification the fact that
its status is that of public law entities or of public interest associations and
that the public powers attribute to them control and discipline functions of
their respective professions.
It is interesting to emphasize also that the Commission's conclusion is
not hindered by the fact that the agreement of fixing fees is permitted by
Law and is approved subsequently by the Government. This because, on
one hand, the Law does not force the regulation of fees, it merely permits it,
which does not prevent the application of competition rules; and, on the
other hand, because the approval by the Government does not prevent the
previous and autonomous existence of an agreement by an association of
undertakings. In this regard, it should be recalled that, according to
constant E.C.J. jurisprudence, the community competition norm not only
links undertakings, but also the Members States, who cannot adopt or keep
in effect measures capable of eliminating the useful purpose of the
mentioned norm. This happens when States impose or favor the adoption
of behaviors contrary to free competition on the part of the economic
operators, or when they delegate to these operators the regulation of their
economic relationships. 60 For this motive, the Commission began violation
proceedings against Italy in relation to the Italian legislation that regulates
the customs agents' profession, proceedings that gave rise to the ECJ
Judgment of June 18, 1998,61 which determined that Italy had violated the
obligations imposed by the Treaty regarding competition by adopting and
maintaining a Law that gives the CNSD the power of adopting a decision
adverse to article 81 of the Treaty, thus confirming the Commission's
resolution. Likewise, it must be pointed out that the judgment regarding the
59. Case C-41/90, Klaus Hofner and Fritz Elser v. Macroton GmbH, 1991 E.C.R. 1-1979.
60. Id. at 21. On the existing relations between national and community competition laws,
see Luis FemAndez de la Gindara & Alfonso Luis Calvo Caravaca, Politica y Derecho de la
Competencia en la CEE: Una Aproximacidn [Politics and Competition Law in the EEC: An
Approximation], RGD, No. 583, at 3379-3447 (1993).
61. Case C-35/96, Commission v. Italian Republic, 1998 E.C.R. 1-3851.
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CNSD was appealed before the Court of First Instance, which on March 30,
2000, rendered a verdict confirming the Commission's decision.62
Secondly, with regard to the objective area of application, the
Commission affirms that in these cases fixing fees constitutes a restrictive
competition agreement that can notably harm commerce between Member
States. It deals with a restriction, because the Association agreements are
binding on all its members and are applied by exercising sanctioning
powers attributed to such Associations, preventing the professionals from
individually establishing remuneration for their services. In the Belgian
architects' case the Commission declared that even the recommended fee
scale is against competition, because it facilitates price coordination of the
conduct of the members of the association in accordance with the terms of
the recommendation.
Furthermore, the clear requisite of harm to Community commerce is
interpreted extensively, in considering that such requirement is met, in case
of customs agents, because the restriction spreads its effects on all the
imports to Italy and all the exports from Italy; in the industrial property
agents' case, because it reaches all the demand volume coming from clients
residing abroad, monopolized by the Spanish agents, and a considerable
part of the Spanish clients' demand directed abroad, in which the Spanish
agents held a predominant position; and in the architects' case, since the
restriction applies throughout Belgium and to any other architect in the
country, including nationals of other Member States registered with the
Association.
The Commission's fourth Decision of April 7, 1999, EPI, is the first
that deals with the restrictions to advertising and professional services
offers and, specifically, the provisions contained in the code of conduct of
the European Patent Institute (EPI), 63 a professional organization that
groups at the European level agents authorized by the European Patent
Office.64  This Decision distinguishes in the aforementioned code of
conduct between provisions that possess a deontological nature and those
that restrict competition. Among the first, it enumerates all those necessary
to guarantee impartiality, aptitude, integrity and agents' responsibility, to
avoid conflicts of interests and misleading advertising or to guarantee the
effective functioning of the European Patent Office. These rules are not
62. Case T-513/93, Consiglio Nazionale degli Spedizionieri Doganali v. Commission, 2000
E.C.R. 11-1807.
63. INSTITUTE OF PROFESSIONAL REPRESENTATIVES BEFORE THE EUROPEAN PATENT OFFICE
[EPI], THE EUROPEAN PATENT INSTITUTE, at http://216.92.57.242/patentepi/english/100/index.php (last
modified Mar. 1, 2005); EPI, CODE OF CONDUCT (Nov. 13, 1979), at
http://216.92.57.242/patentepi/english/100/120/121/.
64. Commission Decision 1999/267/EC, supra note 50.
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considered restrictive of competition in the context of the mentioned
profession. On the other hand, the rules that prohibit performing
comparative advertising under the conditions contemplated in Directive
97/55/CE65 and providing services to former clients of other agents are
considered competition restrictions that that infringe on article 81(1)
(former article 85) of the Treaty.66 By means of the Judgment of March 28,
2001, the Court of First Instance decided on the appeal EPI raised against
the cited Decision, confirming the legality of the same in considering the
absolute prohibition of comparative advertising to be restrictive, although
disallowing it in regards to the prohibition on the offering of services to
former clients of other agents, having understood that said prohibition's
objective is to prevent that while offering services to a client, an agent
denigrates a colleague, questioning the intervention of the latter in a
concluded matter.67
Still, it is necessary to recall, as pointed out above, the recent contro-
versy the Commission and the European Parliament confront regarding this
matter. On one side, in March, 2001, the Commission announced the
initiation of an investigation on professional practice competition restric-
tions contained in the legislation of diverse Member States, with the
purpose of proposing their elimination and, especially, the ones relating to
the fixing of fees, including the establishment of guidance scales. Yet, on
April 5, 2001, the Parliament approved a Resolution, initiated by its
Commission on Legal Matters and Domestic Markets, in which it expressly
emphasized "the importance ... [of] compulsory tariffs with a view to
granting high quality services to citizens and to create trustful relationships
between liberal professions and their clients. 68  For this motive, it was
65. Directive 97/55/EC of European Parliament and of the Council of 6 October 1997
amending Directive 84/450/EEC concerning misleading advertising so as to include comparative
advertising, 1997 O.J. (L 290) 18.
66. In this respect, it must be indicated that the Commission agreed to an exemption of the
prohibition of the restrictive conduct mentioned for a transitory period that ended April 23, 2000. This
exemption was justified with the purpose of avoiding risks of confusion for consumers that could be
brought about by the brusque transition of the traditional regime of almost absolute advertising
prohibition to a system of freedom in this matter, with it allowing professionals as much as consumers to
have a transitory period of adjustment to a new situation.
67. Case T-144/99, Institute of Professional Representatives before the European Patent Office
v. Commission, 2001 E.C.R. 11-1087.
68. European Parliament resolution on scale fees and compulsory tariffs for certain liberal
professions, in particular lawyers, and on the particular role and position of the liberal professions in
modem society, EUR. PARL. Doc. (520011P0247) (2001); Ana Palacio Vallelersundi Motion for a
Resolution on Compulsory Tariffs for Certain Liberal Professions, in Particular Lawyers, Eur. ParI.
Doc. PE298.398/1-37 (Feb. 15, 2001), at 5.
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affirmed that "[only a] few compulsory tariffs . . established by
professional bodies or associations of all members of a given profession
may according to the circumstances, be regarded as decisions adopted by
associations of undertakings submitted to the competition rules," so that
Members States are authorized to establish obligatory tariffs taking
into account the general interests (and not only the interest of the
profession), and to protect the high moral, ethical and quality standards that
lawyers, tax consultants, accountants, doctors, psychotherapists, architects
and other liberal professions stand for in which their clients trust.69
In view of this, the mentioned Resolution "calls upon the European
Commission to follow strictly the interpretation of the Court of Justice in
the application of competition rules to the obligatory tariffs of liberal
professions, specially lawyers ...."'7
Finally, in the area of jurisprudence, it is worth mentioning two recent
Judgments of the Community's Court of Justice, both with date of February
19, 2002, in which the subjugation of professionals to the community
competition regime was discussed.7l
In the first of the judgments (Arduino case7 2), the question of
collective fixing of professional fees was thoroughly examined. In this
case, an Italian court, in the frame of a liquidation of procedural coasts,
raised to the Community Court the issue of whether fixing a scale that
establishes the minimum and maximum limits for attorneys' fees infringes
on Community Competition law. Previously, it is necessary to mention that
the Italian legislation envisages that the National Council of Bar
Associations, composed exclusively of attorneys chosen by their own
colleagues, proposes an attorney's fees scale, which should be approved by
the Department of Justice after an advisory process before two public
bodies.
On this resolution, see Jos6 Luis Berenguer, Deontologia Profesional y Libre Competencia
[Professional Deontology and Free Competition], EXPANSI6N, Apr. 27, 2001; Rafael Pellicer,
Propuesta de Resoluci6n del Parlamento Europeo de 7 de marzo de 2001 Relativa a la Aplicaci6n del
Derecho de la Competencia al Sector Profesional [Resolution Offer from the European Parliament of
March 7, 2001 Relative to the Application of Competition Law in the Professional Sector], IP, No. 66, at
20-21 (2001).
69. EUR. PARL. DOc. (520011P0247), supra note 68; Eur. Parl. Doc. PE298.398/1-37, supra
note 68, at 9a 7-8.
70. EUR. PARL. DOc. (520011P0247), supra note 68; Eur. Parl. Doc. PE298.398/1-37, supra
note 68, at 6.
71. Case C-35/99, Criminal proceedings against Manuele Arduino, 2002 E.C.R. 1-1529; Case
C-309/99, J. C. J. Wouters, J. W. Savelbergh and Price Waterhouse Belastingadviseurs BV v. Algemene
Raad van de Nederlandse Orde van Advocaten, intervener: Raad van de Balies van de Europese
Gemeenschap, 2002 E.C.R. 1-1577.
72. Case C-35/99, Criminal proceedings against Manuele Arduino, 2002 E.C.R. 1-1529.
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The Luxembourg Court resolved the case issuing the following
doctrine: Community Competition law is not opposed to Member States
adopting legislative or regulatory measures that approve, based on a project
elaborated by the Council of Bar Associations, a scale that fixes minimum
and maximum fee limits of members of the professions, provided the
aforementioned measure is adopted in the framework of a proceeding such
as that envisaged by the Italian legislation. Specifically, the Court declared
the fact that a State assigns to a professional organization the development
of a fee scale project does not automatically deprive the scale of its state
character. Though it is true that the Italian legislation does not contain
substantive or procedural standards that guarantee the Council of attorneys
follow general interest criteria at the time of developing the scale, the state
has not renounced its right to exercise its authority of deciding as the last
resort or to control the application of the scale. On the one hand, the scale
project lacks in itself compulsory force, since it does not come into effect
without the approval of the Department of Justice, allowing the Department
to force the Council to modify the scale project or simply not approve it.
On the other hand, in the judicial application of the scale, the courts may,
via a duly motivated decision, move away from the maximum and
minimum limits fixed by the scale.
In the second of the Judgments (Wouters case73), mentioned above, it
was judged whether the prohibition of practicing multiple disciplines by
attorneys and auditors was compatible with the community competition
rules, contained in the multidisciplinary practice Regulation approved in
1993 by the Dutch Council of the Legal Profession. The Court, following
its own jurisprudence, recognized that for the purpose of article 81 (former
article 85) of the Treaty, the attorneys constitute undertakings and the
attorneys' professional associations constitute associations of undertakings.
Parting from this base, it understood the prohibition of multidisciplinary
collaboration of attorneys and auditors constitutes a restrictive agreement
on competition. Specifically, this prohibition limits the production and
technical development in the legal and auditing services sector, preventing
advantages linked to multidisciplinary practice, such as the increase in the
quality and diversity of services, their cost reduction or centralization in one
organization (one-stop shopping).
Nevertheless, the Court found that not every decision of an association
of undertakings that restricts competition is necessarily included in the
prohibition of article 81.1 of the Treaty. In this manner, it declared it is
necessary to analyze the global context in which the decision is placed and,
73. Case C-309/99, J. C. J. Wouters, J. W. Savelbergh and Price Waterhouse
Belastingadviseurs BV v. Algemene Raad van de Nederlandse Orde van Advocaten, intervener: Raad
van de Balies van de Europese Gemeenschap, 2002 E.C.R. 1-1577.
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particularly, its objectives, which in this case were concentrated on the
function of guaranteeing the respect of the deontological principles of the
legal profession and, especially independence and professional secrecy. In
this regard, the Judgment indicated that "there may be a degree of
incompatibility between the advisory activities carried out by a member of
the Bar and the supervisory activities carried out by an accountant., 74 For
this reason, the Dutch Council of the Legal Profession was able to consider
that the prohibition discussed was necessary to guarantee the proper
practice of the law, without being able to obtain the same objective by less
restrictive means. The Court concluded the prohibition of multidisciplinary
practice of attorneys and auditors by the Regulation of the Dutch Council of
the Legal Profession "does not infringe Article 85(1) of the Treaty, since
that body could reasonably have considered that the regulation, despite the
effects restrictive of competition inherent in it, is necessary for the proper
practice of the legal profession, as organized in the Member State
concerned."'75
B. Comparative Law
1. The United States
The United States is, undoubtedly, the country where the trend to
subject professional activity to free competition originated.76  Not
74. Id ati 104.
75. Id. at 110.
76. Among the vast bibliography on this matter, see The Applicability of the Sherman Act to
Legal Practice and Other "Non-Commercial" Activities, 82 YALE L.J. 313 (1972); Thomas D. Morgan,
Where Do We Go From Here with Fee Schedules, 59 A.B.A. J. 1403 (1973); Deborah L. Rhode,
Policing the Professional Monopoly: A Constitutional and Empirical Analysis of Unauthorized Practice
Prohibitions, 34 STAN. L. REV. 1 (1981); Philip C. Kissam, Antitrust Law and Professional Behavior, 62
TEx. L. REV. 1 (1983); Panel, Antitrust and the Professions: Conflict or Accommodation?, 52
ANTITRUST L.J. 161 (1983); Stephen H. Sachs, Antitrust, the States, and the Professions, 52 ANTITRUST
L.J. 189 (1983); Geoffrey C. Hazard, Jr.,. et al., Why Lawyers Should be Allowed to Advertise: A
Market Analysis of Legal Services, 58 N.Y.U. L. REV. 1084, 1084 (1983); Dennis R. Bartholomew,
Comment, Antitrust and the Professions: Where Do We Go From Here?, 29 VILL. L. REV. 115 (1984);
John S. Dzienkowski, The Regulation of the American Legal Profession and Its Reform, 68 TEx. L. REV.
451 (1989) (reviewing RICHARD L. ABEL, AMERICAN LAWYERS (Oxford Univ. Press 1989)); Thomas R.
Andrews, Nonlawyers in the Business of Law: Does the One Who Has the Gold Really Make the
Rules?, 40 HASTINGS L.J. 577, 594-656 (1989); John E. Lopatka, Antitrust and Professional Rules: A
Framework for Analysis, 28 SAN DIEGO L. REV. 301 (1991); Gary A. Munneke, Dances with
Nonlawyers: A New Perspective on Law Firm Diversification, 61 FORDHAM L. REV. 559 (1992);
Thomas D. Morgan, The Impact of Antitrust Law on the Legal Profession, 67 FORDHAM L. REV. 415
(1998); Richard J. Cebula, Historical and Economic Perspectives on Lawyer Advertising and Lawyer
Image, 15 GA. ST. U. L. REV. 315 (1998); Richard J. Cebula, Does Lawyer Advertising Adversely
Influence the Image of Lawyers in the United States? An Alternative Perspective and New Empirical
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withstanding, traditionally the professions found themselves exempt from
the application of regulatory competition rules, contained in the Sherman
Act of 1890.77 An example of this exemption, the denominated learned
profession exemption, is given by the 1931 Supreme Court Judgment in
Federal Trade Commission v. Raladam Co. 78 In this case, the mentioned
Commission was accusing diverse doctors of committing acts of unfair
competition by misleading advertising, consisting in announcing a weight-
loss cure as effective and safe. However, the Court rejected the accusation
by expressly declaring that, to the effects of competition rules, professional
practice does not constitute a commercial activity (trade).
However, already at the beginning of the forties decade, the first
symptoms of a change in direction took place. In this manner, in American
Medical Association v. United States, the Supreme Court recognized Com-
petition Law is applicable to the professional services doctors provide.79 In
this case, an Association offered sanitary services to its members in
exchange for a periodic quota payment, reason for which the Association
contracted diverse doctors. Under the argument that this form of providing
sanitary services was weakening the deontological rules of the American
Medical Association, this organization persuaded diverse hospitals to not
admit patients from the previously mentioned Association. In terms of
Competition Law, this practice was incurring clearly in a classic case of a
boycott. Still, the District Court denied the existence of a restrictive act on
competition by understanding that, to the effects of competition rules,
medical practice cannot be qualified as commercial activity. By contrast,
the Supreme Court, though avoiding the direct affirmation that medical
practice constituted a commercial activity, declared that the American
Medical Association's behavior was an act of obstruction and restriction
contrary to the Sherman Act.
In spite of the fact that this Judgment could be extrapolated to all the
professions in general, during a long period of time it dealt, simply, with an
Evidence, 27 J. LEGAL STUD. 503 (1998); Stephen Calkins, California Dental Association: Not a Quick
Look But Not the Full Monty, 67 ANTITRUST L.J. 495 (2000); Marina Lao, Comment, The Rule of
Reason and Horizontal Restraints Involving Professionals, 68 ANTITRUST L.J. 499 (2000); Robert
Pitofsky, Self Regulation and Antitrust, Prepared Remarks for the D.C. Bar Association Symposium
(Feb. 18, 1998), at http://www.ftc.gov/speeches/pitofsky/self4.htm. See also the Report from the
AMERICAN ANTITRUST INSTITUTE [AAI], CONVERGING PROFESSIONAL SERVICES: LAWYERS AGAINST
THE MULTIDISCIPLINARY TIDE (Feb. 9, 2000), available at
http://www.antitrustinstitute.orgfbooks/multidisc.cfm.
Between us, see Olavarria & Viciano, supra note 16, at 232-33.
77. Sherman Act, 15 U.S.C. § I et seq. (2004).
78. 283 U.S. 643 (1931).
79. 317 U.S. 519 (1943).
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isolated case, it being necessary that more than thirty years pass to find a
new pronouncement in the same sense. This new pronouncement was the
1975 Supreme Court Judgment in Goldfarb v. Virginia State Bar.
80
Goldfarb was an attorney, who also worked for the Federal Trade Com-
mission, who wanted to acquire a house, which required contracting an
insurance that, in turn, required the production of an opinion by an attorney.
With this purpose, Goldfarb contacted an attorney, who requested to be paid
the same fees as the local Bar Association had published as minimal fees.
In an attempt to obtain a better price, he contacted a good number of
attorneys, all of which estimated their services in the same amount, without
any of them considering the possibility of providing them for a lower
amount. Some of them even affirmed that they did not know any attorney
who offered a price lower than that fixed. Though the very Association
qualified its fees as mere guidelines, it expressly established that repeated
and intentional breach of the same constituted an infraction of the profess-
sional rules. In light of this situation, Goldfarb sued the Bar Association for
price fixing in opposition to the competition rules.
With respect to the learned profession exemption, the Supreme Court
was clear in affirming that the prohibition to carry out restrictive conducts
contained in the Sherman Act does not contemplate any exception and, in
essence, that independent of the fact that the professional legal activity
possesses other additional characteristics, it becomes evident that it deals
with a service, and that the exchange of such service for money is a "trade"
in the ordinary use of the word.8 l Likewise, it added that:
It is no disparagement of the practice of law as a profession to
acknowledge that it has this business aspect .... In the modem
world it cannot be denied that the activities of attorneys play an
important part in commercial intercourse, and that anticom-
petitive activities by attorneys may exert a restraint on com-82
merce.
The rejection of the learned profession exemption has been confirmed
in diverse resolutions following the Goldfarb case. This way, for example,
in 1979, in National Society of Professional Engineers v. United States, 3
the Court qualified as restrictive practice the prohibition contained in the
deontological rules of engineers, of participating in contests in which the
price was part of the initial selection criteria. The sued association based
80. 421 U.S. 773 (1975).
81. Id. at 787-88.
82. Id. at 788.
83. 435 U.S. 679 (1978).
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this prohibition alleging that participation in this kind of contests would
reduce the professionals' fees and also lead to reduce the quality of their
services, in prejudice of all of the general interest. However, the Court
declared that this potential risk does not justify the grant of monopolistic
privileges, affirming that although competition does not facilitate the
fulfillment of the deontological professional, it is not a sufficient reason to
prevent competition. On its part, in 1982, in Arizona v. Maricopa County
Medical Society,84 it understood that fixing maximum prices by part of a
group of doctors constitutes an act contrary to free competition.
In 1977, only two years after Goldfarb, the Supreme Court established
in Beats v. State Bar of Arizona that the absolute prohibition of advertising
imposed by a Bar Association on its members, was unconstitutional for
hindering the freedom of expression contemplated in the First Amend-
ment.8 ' The same declaration was reiterated in 1982 in American Medical
Association v. Federal Trade Commission.
86
Notwithstanding, the courts have not always admitted the application
of competition rules to professionals. In some cases, this denial comes
motivated because an act restrictive on competition has not really been
committed. As, for example, in Hester v. Martindale-Hubbell, Inc.,87 an
attorney's lawsuit was rejected where his request to appear in the
prestigious attorneys' directory of Martindale-Hubbell Law Directory had
been refused for not reaching the required standards. In this case, the court
understood that the determination of admission criteria was adopted in a
unilateral way, which prevented the existence of a restrictive act in the form
of a boycott.
Nevertheless, the most important reason that justifies the inapplic-
ability of the antitrust rules to professionals is, without a doubt, the deno-
minated state action exemption, 8 by virtue of which the competition
restrictions carried out in the exercise of a public authority are exempt from
the application of the mentioned rules. Such exception originated, in the
forties, in Parker v. Brown,8 9 establishing the Sherman Act neither
expressly prohibits the restrictions carried out by the State, nor permits an
inference that such restrictions were meant to be prohibited. Precisely this
exemption justified that the competition rules be found applicable in the
Goldfarb case, since the legal practice regulation approved by the Virginia
84. 457 U.S. 332 (1982).
85. 433 U.S. 350 (1977).
86. 455 U.S. 676 (1982).
87. 659 F.2d 433 (4th Cir. 1981).




Supreme Court was not forcing the Bar Association to establish minimal
fees, whereas in the Bates case such rules were not found applicable, since
it was the legal practice regulation promulgated directly by the Arizona
Supreme Court, and not one approved by the corresponding Bar Associa-
tion, which specifically prohibited advertising by attorneys. This was the
reason why the illicitness of the advertising prohibition of professionals in
the latter case had to be based on the infraction of freedom of expression,
instead of looking for it in the violation of competition regulation.
In fact, the state action exemption has justified the accomplishment of
diverse competition restrictions. Thus, in Hoover v. Ronwin, 90 the esta-
blishment of a numerus clausus in the access to legal practice; in Lawline v.
A.B.A.,91 the reservation of activity in favor of attorneys, preventing that a
corporation made up of attorneys and other professionals secure clients to
pass them along to certain attorneys, in exchange for a commission; and,
more recently, in Massachusetts School of Law at Andover, Inc. v.
A.B.A.,92 the American Bar Association's fixing of the accreditation criteria
of Law Schools whose graduates can practice law, by rejecting in this case
to accredit a School that intended to offer a lesser curriculum than that of
recognized Schools.
Definitively, the state action exemption has brought as consequence
that the impact of free competition on professional activities has been
sensibly lower than that to which other economic activities have been
exposed. This circumstance has motivated such exemption to tend to be an
object of criticism, claiming a more restricted interpretation of the same and
an attitude more reflective of the public power at the moment of
recognizing competition restrictions. Also heading in this direction is the
trend to broadly interpret the constitutional freedoms of expression and
association, with the goal to invalidate deontological rules that establish
competition restrictions and are covered by the state action exemption.
2. The United Kingdom
The United Kingdom is, along with the United States, one of the
countries that has advanced the most in the direction of projecting
competition rules on professional activity. 93  On this subject it is,
90. 466 U.S. 558 (1984).
91. 956 F.2d 1378 (7th Cir. 1992).
92. 107 F.3d 1026 (3d Cir. 1997).
93. In this respect, see Gordon Borrie, The Professions: Expensive Monopolies or Guardians
of Public Interest?, J. Bus. L. 111, 111-25 (1984); Kenneth Button & Michael Fleming, The Changing
Regulatory Regime Confronting the Professions in Europe, 37 ANTITRUST BULL. 429 (1992);
Ehlermann, supra note 2, at 141.
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undoubtedly, the most liberal Member State of the European Community.
Notwithstanding, traditionally, the professions were not subject to the rules
of Competition Law that prohibited restrictive conducts, although they were
subject to the ones related to monopolies. Thus, the professional rules and
practices were excluded from the area of application of the Restrictive
Trade Practices Act of 1976."4
At present, however, the two principal laws on competition, the Fair
Trading Act of 197395 and the Competition Act of 1998,96 are fully applic-
able to the professional sector. In this respect, the professional organiza-
tions and individual professionals can be considered undertakings or
associations of undertakings, to the effects of the application of the men-
tioned legislation. Yet, the Competition Act foresees two categories of
exemptions that are susceptible of application to professional activity.
First, the restrictive conducts carried out in the application of a Law
(schedule 3) are found exempt. Secondly, a procedure is established that
allows certain professions to request an exemption to the State Secretary of
Trade and Industry. Though no profession has yet initiated this procedure,
if anyone did, the grant of the exemption would operate automatically
(schedule 4).
The application of the competition norm to professional activity has
been motivated to a great extent by the policies stemming from the two
bodies that control such norm: the Monopolies and Mergers Commission,
presently named the Competition Commission, and the Office of Fair
Trading (OFT).97 By 1970, the Monopolies and Mergers Commission
emitted a general Report in which it completed an exhaustive analysis of all
kinds of restrictions referring to a great number of professions.98 Precisely
due to the general scope of said Report, it failed to reach an in depth
valuation of the contemplated restrictions' effects on competition, though it
did contain some general directives to evaluate the justification of the same.
Recently, see LAW & ECON. CONSULTANT GROUP, LTD. [LECG LTD.], RESTRICTIONS ON
COMPETITION IN THE PROVISION OF PROFESSIONAL SERVICES. A REPORT FOR THE OFFICE OF FAIR
TRADING (2000).
Between us, see Olavarria & Viciano, supra note 16, at 250-52.
94. Restrictive Trade Practices Act, 1976 (U.K.).
95. The Fair Trading Act, 1973 (U.K.).
96. Competition Act, 1998 (U.K.).
97. Monopolies and Mergers Commission, presently named the Competition Commission, at
http://www.competition-commission.org.uk/index.htm (last visited Mar. 27, 2005), and the Office of
Fair Trading [OFT], at http://www.oft.gov.uk/default.htm (last visited Mar. 27, 2005).
98. See MONOPOLIES & MERGERS COMM'N, OFT, A REPORT ON THE GENERAL EFFECT ON
THE PUBLIC INTEREST OF CERTAIN RESTRICTIVE PRACTICES SO FAR AS THEY PREVAIL IN RELATION TO
THE SUPPLY OF PROFESSIONAL SERVICES (1970) (U.K.).
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Among the competition restrictions analyzed by the Commission stood
out the entry barriers consisting in the demand of title documents; the
reservations of activity; the fixing of compulsory or guiding fee scales; the
prohibition of certain business structures, especially in the shape of limited
liability companies; the restrictions referring to the multidisciplinary
professional practice; and the limitations in advertising material. In general,
the Report recognized the harmful impact that the analyzed restrictions
could have, potentially, on competition and the public interest, under-
standing that in many cases existed alternative mechanisms to obtain the
intended purposes. In this sense, the Commission recommended a cause-
and-effect analysis of every specific restriction, in order to examine the
existence or not of reasons that justify its imposition.
In another way, the Report was referring to some specific restrictions
in the following terms: it allowed, in principle, the entry barriers consisting
of the demand of title documents; it forcefully condemned the fixing of
compulsory fee scales; it showed itself in favor of liberalizing restrictions
related to the structure of business; it understood that the conflicts of
interest risks raised by multidisciplinary practice did not justify its
prohibition, noting its advantages, which were materialized in terms of
scale economies and of sole offering of services; and, finally, it positioned
itself in favor of liberalizing the restrictions in advertising material.
Throughout the seventies' decade, the Monopolies and Mergers
Commission complemented its general Report through the elaboration of
nine sectional reports, centered on analyzing specific competition restric-
tions referring to specific professions and, particularly, relative to the
advertising of members of different legal professions (solicitors, barristers
and advocates), and to the book-keepers, veterinarians and stockbrokers, as
well as those referring to the fixing of fees by architects and topographers.99
In nine of eleven Reports, the Commission concluded the restrictions
produced negative effects on the public interest.
99. See A REPORT ON THE SUPPLY BY HER MAJESTY'S COUNSEL ALONE OF THEIR SERVICES,
1976, HC 512 (U.K.); A REPORT ON THE SUPPLY BY SENIOR COUNSEL ALONE OF THEIR SERVICES,
1976, HC 513 (U.K.); A REPORT ON THE SUPPLY OF BARRISTERS' SERVICES IN RELATION TO
RESTRICTIONS IN ADVERTISING, 1976, HC 559 (U.K.); A REPORT ON THE SUPPLY OF SERVICES OF
SOLICITORS IN SCOTLAND IN RELATION TO RESTRICTIONS ON ADVERTISING, 1976, HC 558 (U.K.); A
REPORT ON THE SUPPLY OF ADVOCATES' SERVICES IN SCOTLAND IN RELATION TO RESTRICTIONS IN
ADVERTISING, 1976, HC 560 (U.K.); A REPORT ON THE SUPPLY OF SERVICES OF SOLICITORS IN
ENGLAND AND WALES IN RELATION TO RESTRICTIONS ON ADVERTISING, 1976, HC 557 (U.K.); A
REPORT ON THE SUPPLY OF ACCOUNTANCY SERVICES IN RELATION TO RESTRICTIONS IN ADVERTISING,
1976, Cmnd. 6573 (U.K.); A REPORT ON THE SUPPLY OF ARCHITECT'S SERVICES WITH REFERENCE TO
SCALE FEES, 1977, HC 4 (U.K.); A REPORT ON THE SUPPLY OF SURVEYOR'S SERVICES WITH
REFERENCE TO SCALE FEES, 1977, HC 5 (U.K.).
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Afterwards, in 1986, the OFT emitted diverse Reports on competition
restrictions existing in diverse professions, such as the limitations on
advertising of professional services in general and, especially, on the
services related to the construction industry; as well as the limitations
related to business structures and those applicable to the industrial property
agent profession.'00
In March 2001, the OFT presented a Report titled Competition in
Professions, which in turn includes another Report, elaborated in Decem-
ber, 2000, by a consulting company at the request of the mentioned agency,
and denominated Restrictions on Competition in the Provision of Profes-
sional Services.' 0 This last Report analyzes the answers of professional
organizations, of representatives of corporations and consumers, as well as
of independent experts, among'others, to the Consultation Paper distributed
in May 1990 by the OFT. In the above mentioned Reports it was recom-
mended that professional activity be held totally and completely subject to
the competition rules, such as it occurs in other economic activities; and, as
a consequence, its proposes eliminating all the restrictions that are not
justified as being necessary to obtain economic efficiency or the protection
of consumers. In essence, it recommends the elimination of the procedure
of exemption previously mentioned, contained in the Competition Act,
which allows the request to exclude certain professional rules from the area
of application of free competition Law.
In particular, the mentioned Report also carries out an exhaustive
analysis of the principal restrictions on competition in three particularly
relevant sectors: the legal services, those of auditing and those of architec-
ture. In the area of legal services, the reservations of activity in favor of
solicitors or barristers stand out; the limitations relative to the business
structure and, especially, those referring to multidisciplinary practice; as
well as restrictions in the subject of advertising and fees. In the auditing
area, the norm that requires the auditing corporations' partners and directors
to be auditors is denounced, as are limitations on advertising and that which
prohibits receiving commissions for referring clients to professionals.
Finally, in the architecture area, the restrictions related to the collective
fixing of fees were especially stressed.
100. See ADVERTISING BY THE PROFESSIONS - A REVIEW OF THE REMAINING SIGNIFICANT
RESTRICTIONS, 1986 (U.K.); REVIEW OF RESTRICTIONS ON THE PATENT AGENTS' PROFESSION, 1986
(U.K.); RESTRICTIONS ON THE KIND OF ORGANISATION THROUGH WHICH MEMBERS OF PROFESSIONS
MAY OFFER THEIR SERVICES, 1986 (U.K.); THE ADVERTISING AND CHARGING RULES OF THE
PROFESSIONS SERVING THE CONSTRUCTION INDUSTRY, 1986 (U.K.).
101. OFT, COMPETITION IN PROFESSIONS 1, (Mar. 7, 2001), available at
http://www.oft.gov.uk/NR/rdonlyres/BO8439C8-C5F6-4946-8AFF-71C050D34F46/0/oft328.pdf, LECG
LTD., supra note 93, at 24.
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The competition policy developed by the Monopolies and Mergers
Commission and the OFT has provoked a deregulation process whose result
has been the elimination of a considerable part of the existing restrictions
on the professional services market, particularly those consisting in the
collective fixing of prices or the limitation on advertising. All this, in spite
of the fact that the implementation of the proposed recommendations by
such entities in their numerous Reports has found difficulty, to a certain
degree, from the fact that some competition restrictions find support in rules
with legal ranking.
In spite of the above, the mentioned deregulation process has been
manifested as much in state norm of legal and regulatory origin, as well as
in the professional rules approved by the diverse professional organizations.
In the first aspect, it must be pointed out that the British legislator and
government have carried out substantial reforms directed at suppressing the
competition restrictions contemplated in legal or regulatory rules. This
way, for example, in the area of legal professions, it is worth noting the
Courts and Legal Services Act of 1990102 and the Access to Justice Act of
1999,103 by virtue of which a large part of the exclusive reservations of
activities for solicitors and barristers is eliminated, stimulating thus the
competition between these two professions, by creating areas of common
performance; and suppressing existing legal restrictions regarding the
multidisciplinary professional practice. As for the deregulation in the area
of professional rules, it should be mentioned that the Law Society, the
professional organization that regulates the main legal profession, solicitors,
created in 1999 a Working Group called Regulation Review Working Party,
with the assignment of revising the deontological rules contained in the
Guide to the Professional Rules of Solicitors,1°4 in order to consider the
liberalization proposals carried out by the OFT. In this direction, in April,
2002, the OFT published a new Working Document in which it showed the
advances accomplished in the twelve months past since the publication of
the Report on professional competition, stating that significant advance-
ments had been made since some restrictions had been eliminated and
others justified, but at the same time manifesting its concern over the
continuous existence of numerous restrictions lacking justification. In 2004
an independent review proposal carried out for the UK government
recommended a reform of the regulation of the legal profession that would
make it less restrictive and more effective, by allowing new ways of
102. Courts and Legal Services Act, 1990 (U.K.).
103. Access to Justice Act, 1999 (U.K.).
104. THE LAW SOCIETY, GUIDE TO THE PROFESSIONAL RULES OF SOLICITORS: 1999 (Law
Soc'y Publ'ns 1999); see also The Law Society, at
http://www.lawsociety.org.uk/professional/conduct/guideonline.law (last visited Apr. 10, 2005).
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delivering legal services to the public. This would allow barristers and
solicitors to enter partnership with lawyers who are members of
professional bodies other than their own, solicitors employed by non-
solicitors to provide services to the public, and clients to obtain litigation
and advocacy services from the same firm. Such practices could be owned
by the professionals involved or by third parties, such as banks, motoring
organizations, or supermarkets.
3. Italy
In Italy, unlike what has occurred in the Anglo-Saxon countries, the
subordination of professional activity to Competition Law is a question that.
just began to appear strongly in the nineties' decade. Nevertheless, in these
last years this question is provoking a wide debate, stemming especially, on
one hand, from a Report elaborated in 1997 by the Italian working group
about control of competition regulation; and, on the other hand, from a Law
Project of reform presented by the Italian Government in 1998.105
Until relatively recent, the most widespread opinion effectuated a clear
distinction between professional and business activity, such that profess-
sionals were neither considered to be business enterprises, nor did they find
themselves subject to the business enterprise statute and, certainly, not to
competition regulation. This opinion found regulative support in articles
2229 through 2238 of the Codice civile (Civil Code), which submit
professionals to a regime distinct from the one applicable to business enter-
prises, somehow excluding the subordination of the former to the latter's
statute. 16
Nonetheless, the transformation professional practice has experienced
lately shows us that, in a majority of cases, the professionals utilize
organizational forms typically corporations, which has produced a coming
105. Regarding this debate, see 11 CARLO IBBA ET AL., LE PROFESSIONI INTELLETTUALI [THE
INTELLECTUAL PROFESSIONS] (UTET 1987); Giorgio Oppo, Antitrust e Professioni Intelletuali
[Antitrust and Intellectual Professions], RIVISTA DI DIRITIO CIVILE [RWV. DIR. CIV.] [Cfv. L. REV.] 124,
124-27 (1999); Simone Morandi, Applicazione ai Liberi Professionisti delle Norme a Tutela della
Concorrenza e del Mercato e Legittimiti delle Tariffe Professionali Inderogabili [Application of the
Guardianship Rules of Competition and the Market to Liberal Professionals and Legitimization of the
Unavoidable Professional Tariffs], RIVISTA DI DIRITTO COMMERCIALE E DEL DIRrIrO GENERALE
DELLE [Rtv. DIR. COM.] [COM. L. & GEN. L. REv.] 35, 35-40 (1999); Carlo lbba, Sulla Riforma delle
Libere Professioni [On the Reform of Liberal Professionals], RiVISTA DI DIRITFO PRWATO [RIv. DIR.
PRIV.l [PRIVATE L. REv.] 165, 165-84 (2000); Raffaele Lener, Modelli di Comportamento Professionale
e Organizzazione degli Studi nel Contesto Europeo [Models of Professional Behavior and Organization
of Studies in European Context], Riv. DIR. PRIV. 209, 209-20 (2001).
Between us, see Olavarria & Viciano, supra note 16, at 254-58.
106. CODICE CVILE [C.C.] [Civil Code] arts. 2229-2238 (Italy).
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together between business and professional activity. This situation is
reflected in the new regulatory legislation of economic activity, which does
not differentiate between business and professional activity. All of this has
permitted affirmation of the existence of a trend toward the commerciali-
zation of the professions. For this reason, in actuality it tends to be thought
that professional activity is a manifestation of the freedom of enterprise
recognized in article 41 of the Italian Constitution.10 7  In this same
procession, the position that identifies professional activity as business
activity is becoming less of a minority position, be that they qualify it as a
civil enterprise or, even, directly as a commercial enterprise.
A point of inflexion in this evolution was the promulgation of the
Italian Competition Defense Act, number 287/1990, of October 10, 1990.
08
Article 4.1 of this Act establishes that it should be interpreted in light of the
principles of community competition rules, which requires acknowledge-
ment of the broad concept of undertaking coined by the community
jurisprudence and, therefore, also supposes that professional practice must
be considered as a business activity to the mentioned Act's effects. In this
regard, it has been affirmed that the undertaking concept welcomed by the
community jurisprudence is not opposed to the one gathered by the Italian
legislator in article 2082 of the Codice civile, which establishes that
"someone that professionally exercises an economic activity organized with
the purpose to produce or distribute goods or services is a business
enterprise. ' ' 0 9 It would also, as such, deal with a broad concept, which
would allow the incorporation of professional practice in its core. In any
case, it has been alleged that, even if it were admitted that the Codice civile
encumbers a restricted undertaking concept that excludes professional
activity from its field, it would fit to defend that the legislator constructs
diverse undertaking concepts, according to the concrete purposes it tries to
attain in each case and, as for defense of competition material, it would
have encumbered a broad concept that includes professional practice.
In this context, as it has been advanced, the Italian authority in charge
of controlling the competition rules, the AutoritA garante della concorrenza
e del mercato (AGCM, Guarantee Authority of Competition and the
Market), presented on October 9, 1997, a broad Report on competition in
the professional sector, titled Indagine conoscitiva nel settore degli ordini
107. COSTITUZIONE [COST.] [Constitution] art. 41 (Italy).
108. Norme per la Tutela della Concorrenza e del Mercato [Norm for the Guardianship of
Competition and the Market], Legge 10 ottobre 1990 n. 287 [Law No. 287 of Oct. 10, 1990], art. 4.1
(Gazz. Uff. Serie Generale n. 240, Oct. 13, 1990) (Italy).
109. C.c. art. 2082 (Italy).
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and collegi professionali. 10  In general, this Report proposes to the
legislator to revise in depth the professional activity regulation,
emphasizing that public transcendence of the aforementioned activity does
not justify its exclusion from free competition.
In this Report, the need to liberalize the professional sector is justified
when it is affirmed that, in the current context of globalization of the
economy, the value of professional services imported to Italy is superior to
those exported, circumstance that is explained not for the lack of
professional resources in this country, but for the inflexibility of the Italian
regulation of professions, which halts the development of professional
activity and allows professionals from other countries with more flexible
regulation to enjoy a competitive advantage in the exportation of their
services. The Report illustrates that Italian regulation is particularly
restrictive in comparison to that of other European countries, especially in
regards to fees, advertising and professional corporations.
In the task of restructuring the professional regulation and the duties of
the Professional Associations, the Report identifies the principal restrictions
to competition contained in the above-mentioned regulation, and proposes
criteria for their review. In order to accomplish this task, it carries out an
exhaustive analysis referred to, as much as to the general aspects of
professions as a whole, as to the divisional aspects relative to some of the
most prominent professions, grouped in diverse categories: legal (notaries
and attorneys), economic (mercantile experts and labor advisers), sanitary
(pharmacists and doctors) and technical (engineers, architects and
geologists). The following recommendations stem from said analysis:
1) The establishment of exclusive activities' reserves and man-
datory professional associations must re-dress exceptional
quality, admitting itself only when the activity affects
interests of constitutional relevancy, such as health or
justice;
2) In relation to the restrictions referred to regarding the entry
into the professions, the entrance exams must be ruled by
the principle of impartiality, the periods of mandatory
practices must be accessible to all the possible candidates
and it is unnecessary to establish a numerus clausus of
people that can gain admittance to the profession;
110. L'AUTORITA GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO [AGCM] [THE SECURING
AuTHORITY OF COMPETITION & THE MARKET], INDAGINE CONOSCITIVA [COGNITIVE INVESTIGATION],
Provvedimento n. 5400 (IC15) Settore degli ordini e collegi professionali [Provision No. 5400 (IC15)
Sector of the classifications and professional associations], Oct. 9, 1997 (Bollettino n. 42/1997)
[hereinafter AGCM COGNITIVE INVESTIGATION No. 5400]. This report may be consulted at
http://www.agcm.it, under: Tutela della Concorrenza I Indagini conoscitive I Anno 1997.
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3) In reference to the restrictions relating to professional
activity practice, it proposes to eliminate the legal authority
of Associations to collectively fix the fees of their members;
limit the object of deontological rules to the proper ethical
aspects, excluding from the same the establishment of
competition restrictions between professionals; reject the
advertising prohibition, realizing it is an excellent source of
information for consumers; and admit the professional
practice in a corporate form and, especially, in capital-based
corporation form, which allow the creation of structures of
greater dimensions.
As consequence of the Report's publication about professional
competition, dated July 3, 1998, the Ministers' Council approved a Legal
Project delegating to the Government the restructuring of intellectual
professions."' The Relazione (Exposition of Motives) that accompany this
Project indicate that its objective is to establish general principles common
to all the professions, principles that subsequently must be adapted to the
particularities of every specific profession. 12  In spite of the fact that it
distinguishes among the professions organized around Professional
Associations (Ordini professionali) and those that are not, it is not indicated
which professions should be constituted in Associations, nor which
activities are exclusivity reserved to a certain profession.' '3 It is convenient
to indicate that the above-mentioned Relazione affirms expressly that the
Project tries to obtain the "elimination of all obstacles to competition
between professionals." '" 4  Due to all this, the Project delegates to the
Government the regulation of professional activity and professional
organizations (article 1) and it establishes the general principles that this
regulation must take into account (article 2), among which must be
emphasized the following ones:
1) Protection of the public interest, bearing in mind, on one
side, the beginning of pluralism and competition; and, on
111. Progetto di legge n. 5092, Disegno di legge Delega al Govemo per il Riordino delle
Professioni Intellettuali [Law Project No. 5092, Law Design Delegates to the Government for the
Reform of Intellectual Professions], July 9, 1998 (Italy), available at
http://www.camera.it_dati/legl 3/lavori/stampati/sk5500/frontesp/5092.htm.
112. Progetto di legge n. 5092, Relazione [Law Project No. 5092, Relation], July 9, 1998
(Italy), available at http://www.camera.it/_dati/legl 3/lavori/stampati/sk5500/relazion/5092.htm
[hereinafter Relazione].
113. Economia Lavoro [Job Economy], Ordini professionali [Professional Associations], at
http://lavoro.economia.virgilio.it/categorie/?ccat-41 3 4 (last visited Apr. 6, 2005).
114. Relazione, supra note 112.
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the other side, the deontological principles referring to the
personal character of professional services, the indepen-
dence and the responsibility of the professionals;
2) Freedom of access, prohibiting the establishment of
numerus clausus, except in professions that exercise public
functions, and demanding that the practice periods be
characterized by flexibility and efficiency;
3) Elimination of fixed and binding fees, with exception of the
obligatory professional presentations;
4) Legal authority of Professional Associations to elaborate a
deontological code;
5) Regulation of the professional corporations based on the
limitation of participation of non-professional partners and
the establishment of joint responsibility between the cor-
poration and the professional partners; and
6) Abolishing the advertising prohibition directed at providing
correct information.
It is interesting to emphasize that in this last rule a distinction is
expressly established between professional and business activity (article
2.e), parting from the idea that the first one possesses some "intrinsic and
prevalent" characteristics that distinguish it from the second one, although it
is not identified what these characteristics are. In this matter, a relative
comparison of these two types of activity is done by community authorities,
affirming that the aforementioned comparison possesses an exceptional
characteristic and comes motivated by specific purposes that do not answer
to a systematic approach of the undertaking concept.
By request of the Department of Justice, on February 5, 1999, the
AGMC issued a Report (Parere) on the Legal Project of the professional
restructuring.'15 In general, the mentioned branch is critical of the Project
alleging that it fails to take advantage of the opportunity to carry out a true
liberalization of the fundamental aspects of the professional services
market, reason why it proposes a reformulation of the same in order to
adapt it to the principles of competition rules. In concrete terms, among the
aspects that are the object of the criticism, it is worth emphasizing the
following ones:
1) It is opposed to the distinction between professional and
business activity, recalling the community jurisprudence
115. AGCM, RJORDINO DELLE PROFESSIONI INTELLETTUALI [REFORM OF THE INTELLECTUAL
PROFESSIONS] (Feb. 5, 1999). This report can be consulted at http://www.agcm.it/tema0121.htm, under:
Tutela della Concorrenza I Pareri e segnalazioni- Cronologico 105/02/1999.
[Vol. 11:555
Vizquez Albert
and the reference to the same contained in the Italian
competition legislation;
2) It considers the Project to be excessively vague when it
justifies the creation of Professional Associations, recalling
also that the establishment of activity reserves and of Pro-
fessional Associations must possess exceptional character;
3) As it refers to the requirements of access to a profession, it
criticizes that the Project does not sufficiently limit the
different systems of access. This way, it does not establish
the fundamental criteria that must inform the aptitude tests,
does not limit the duration of the practice period, nor does it
generally prohibit the numerus clausus fixing, after allow-
ing it in case of professions that involve private practice of
public functions;
4) With regard to professional practice regulation, the AGCM
is opposed to the collective fixing of fees, though they
posses a merely orienting characteristic; it demands limiting
the content of ethical codes to the aspects relative to correct
professional practice, excluding precisely the dispositions
that restrict free competition; it explicitly claims that
advertising must refer to the types, characteristics and prices
of professional services; it proposes to recognize a wide
possibility of associated practices, expressly admitting
multidisciplinary corporations; and,
5) It objects to the absence in the Project of a reference to the
incompatibilities in professional practice, demanding that
all those not necessary be eliminated and proportional with
regard to the aims they pursue.
Independently of the proposed legislation referred to, it must be said
that the AGCM has emitted diverse Resolutions in which it applies the
Competition Law to professional organizations, as well as to certain
professionals. In this respect, the recent Resolution of January, 2000, must
be emphasized, which sanctioned the revisori contabili (auditors)
professional association and the main auditing associations established in
Italy (Arthur Andersen, KPMG, Price Waterhouse Coopers, Deloitte &
Touch6 and Ernst & Young), for carrying out restrictive conducts consistent
with coordinating their performance in the market by, among other actions,
the collective fixing of fees and distribution of professional assignments. "
6
116. Associazione Nazionale Revisori Contabili [National Association of Auditors], at
http://www.anrev.it/ (last visited Apr. 6, 2005); Arthur Andersen, at http://www.arthurandersen.com/
(last visited Mar. 27, 2005); KPMG, at http://www.kpmg.com/ (last visited Mar. 27, 2005); Price
Waterhouse Coopers, at http://www.pwcglobal.com (last visited Mar. 27, 2005); Deloitte & Touche, at
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Likewise, it is worth highlighting that the AGCM, in exercising its
power to propose to public authorities the approval of reforms in the rules
containing competition restrictions, is proving to be remarkably active in
relation to the professional sector, since it has carried out some proposals in
this sense referring to access restrictions, activity reserve and fee fixation
that affect diverse professions.
Conversely, the most recent Italian jurisprudence is geared in essence
to confirm the evolution marked by the AGCM, in considering, to the
effects of applying competition rules, that professionals are undertakings
and professional organizations are associations of undertakings, without
allowing the fact that such organizations developing public functions
prevent the application of that norm. Regarding this should be mentioned
the Judgment of the Appeals Court of Turin of July 11, 1998, relative to the
collective fixing of attorneys' fees; 1 7 the Judgment of the Appeals Court of
Milan of September 29, 1999, referring to the anticompetitive performance
of the consulenti del lavoro (council of labor advisers) consistent in inciting
their members to boycott a private business enterprise dedicated to creating
labor issues management programs;" I8 and the Judgment of Tar del Lazio of
January 12, 2000, relative to fee fixation by the professional organization
that groups periti commerciali (commercial experts).' 19
Before this situation, diverse professional organizations have begun to
liberalize their deontological rules, eliminating especially the existing
restrictions in the advertising field. This has been done, notably, by the
Councils of Associations of attorneys, doctors, or architects.
4. Spain
In reference to the evolution of this issue in Spain, it is imperative to
emphasize the position of the Tribunal de Defensa de la Competencia
(TDC, Competition Defense Court) as true promoter and author of the
proposition of antitrust regulation on professional practice.120 The pro-
minence of this Court has manifested itself as much in the impulse of the
reform of the Professional Associations Act, as in the adoption of an
http://www.deloitte.com/dtt/home/ (last visited Mar. 27, 2005); Ernst & Young, at
http://www.ey.com/global/content.nsf/IntemationaVHome (last visited Mar. 27, 2005).
117. Corte app. di Torino [Appeals court of Turin], sez. I, 11 July 1998, n. 791, Giur. It.,
available at http://www.foroeuropeo.it/art/tariffeintemet/torinol.htm (Italy).
118. Corte app. di Milano [Appeals court of Milan], sez. (session), 29 Sept. 1999, Giur. It.,
(Italy).
119. Trib. Di Tar di Lazio [Tar of Lazio Tribunal], sez. prima, 28 Jan. 2000, n. 466, Giur. It.,
available at http://www.foroeuropeo.it/art/tariffeinternetltarlazio.htm (Italy).




interpretation favorable to subordinating the professions to free
competition.
In the first aspect, it must be recalled that the origin of the above
mentioned reform is found in the Report this Court issued in 1992 titled
Report on the Freedom of Professional Practice: Proposal to adapt the
regulation on associated professions to the regime of free competition in
force in Spain.121 In this Report, after carrying out an exhaustive analysis of
professional activity from the perspective of free competition, the Court
wrote an articulated reform proposal of the Professional Associations Act,
in which it expressly declared the subordination of this activity to
Competition Law and, distinctly, omitted the restrictions to the same related
to fees, advertising, business structure and professional activity outside the
territory of association.
After an intricate pre-legislative process, marked by strong opposition
by professional organizations, Court's proposal was finally introduced by
means of the Law-Decree 5/1996, confirmed later by the Act 7/1997, of
liberalization of Professional Associations.1
22
The crux around which this reform revolves constitutes of, un-
doubtedly, the general principle of submitting professional activity to
Competition Law. Specifically, this general principle is formulated in the
following terms: "[t]he practice of degree professions will be conducted in
a regime of free competition and will be subject to, regarding the offer of
services and fixing of remuneration, the Competition Defense Act and the
Unfair Competition Act."' 23 Nevertheless, the Act itself immediately limits
the scope of this principle by establishing that "[t]he other aspects of
professional practice will continue to be governed by general and specific
legislation on the proper substantive classifications of each applicable
profession."'
124
On this point, it is fundamental to note that the current draft of Act
7/1997 is the result of a process of progressive watering down or diluting of
the liberalizing content the initial proposal formulated by the TDC
possessed, a process manifested through the legislative and pre-legislative
121. TDC, INFORME SOBRE EL LIBRE EJERCICIO DE LAS PROFESIONES [REPORT ON THE
FREEDOM OF PROFESSIONAL PRACTICE] (1992), available at
http://www.tdcompetencia.es/otrosinformes/otrosinformes.asp [hereinafter PROFESSIONAL PRACTICE
FREEDOM REPORT].
122. Real Decreto-Ley [R.D.L.] [Royal Law-Decree] 5/1996, of June 7 (B.O.E. 1996, 139)
(Spain), confirmed by the Ley Ordinaria [L.O.] [Ordinary Law] 7/1997, of Apr. 14 (B.O.E. 1997, 90)
(Spain).
123. Art. 5.1 ofR.D.L. 5/1996 of June 7; art. 5.1 ofL.O. 7/1997 ofApr. 14.
124. Art. 5.1 ofL.O. 7/1997 of Apr. 14.
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reform procedures and that, to a great extent, is the product of pressures
from professional organizations.
In spite of this, it should be mentioned that, after Act 7/1997, other
liberalizing content reforms have been approved. In this respect, it is worth
emphasizing the package of liberalizing measures approved by the Govern-
ment on June 23, 2000, in which are incorporated, among other measures,
the potential of single professional association eliminating the territorial
barriers such as economic consideration, the admission of applying dis-
counts to notary tariffs and the explicit declaration of real estate inter-
mediation as a free activity not reserved exclusively to any profession.1
25
An eloquent example of the trend to project competition regulation on
professional activity is constituted by the new General Statute of the
Spanish Legal Profession that the Government has approved recently by
means of Royal Decree of June 22, 2001, published in the State's Official
Journal, number 164, of July 10.126
The new Statute expressly recognizes that the legal profession is
exercised "in a system of free and fair competition" (article 1) and, consis-
tently with that, eliminates some of the principal competition restrictions
contained in the Statute of 1982, especially on fees (article 44), advertising
(article 25), professional corporations (articles 28 and 29) and single joining
of a professional association (article 17).127
The second manifestation of the TDC's leading role in professional
liberalization resides, as has been advanced, in this body's adoption of a
favorable interpretation of the subordination of professionals to competition
freedom. This interpretation is what has made possible that the Court's
doctrine on the subject experience a tremendous evolution that has come
marked by four stages distinguished by the following features: the first by
the Court's stagnation, the second by adopting a broad interpretation of
legal exemption, the third by accepting a strict interpretation of said
exemption and the fourth by activism favorable to the application of
antitrust rules.
125. R.D.L. 6/2000, of June 23 (B.O.E. 1996, 151) (Spain). See Consejo General de la
Abogacia Espafiola [General Council of Spanish Law], Crdigo Deontoldgico [Deontological Code],
Aprobado por el Pleno del Consejo General de la Abogacia Espafiola de 30 dejunio de 2000 [Approved
by the Plenary session of the General Council of the Spanish Law of June 30, 2000], available at
http://www.cgae.es/textos leg/estatuto/cod-deont.htm; see also Teresa Saintgermain, La Clasificaci6n
Urbanistica del Suelo tras las Medidas Liberalizadoras Adoptadas por el Gobierno Espahol [The
Urbanistic Classification of Grounding after the Liberalizing Measures Adopted by the Spanish
Government], INFORMACION JURIDICA, ECON6MICA Y FISCAL [INJEF] [JURID., ECON. & FISCAL INFO.],
July 21, 2000, available at http://www.injef.com/revista/urbanismo/c_000721.htm.
126. R.D. 658/2001, of June 22 (B.O.E. 2001, 164) (Spain).
127. Id.; Arts. 17, 25, 28, 29, 44 of the R.D. 2090/1982, of July 24 (B.O.E. 1982, 210) (Spain).
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Thus, the first stage, which covered the period when the Act of
repression of restrictive competition practices of 1963 was in force, is
characterized by the scarce number of Resolutions the Court examined on
this subject and the fact that in all of them it rejected the existence
restrictive competition acts.
The second stage, which lasted during the first years the Ley de
Defensa de la Competencia (LDC, Competition Defense Act) of 1989 was
in force, is also characterized by the scarce cases submitted to the TDC, but
is distinguished by the fact that the Court considered the restrictive
conducts to be protected by the legal exemption contained in article 2.1 of
the LDC in all the cases.
128
The third stage, which would begin from the 1992 publication of the
Report on the Freedom of Professional Practice, involved a drastic change
of direction with regard to the previous stage, because the Court accepted a
strict interpretation of the mentioned exemption, which allowed the
emission of the first Resolutions sanctioning the execution of
anticompetitive conducts by Professional Associations.
129
Finally, the fourth stage, which would when Law-decree 5/1996 and
Act 7/1997 came into force, is characterized by definitively consolidating
the TDC's position and motivating control policy of the anticompetitive
legality of professional association's performances, which has translated
into a high number of Resolutions on the subject and the frequent
imposition of sanctions on Professional Associations.
130
The analysis of more than sixty Resolutions emitted by the TDC
regarding professional practice allows us to make numerous conclusions not
only legal, but also sociological. Here I will limit myself to commenting on
a few of the most outstanding. From a sociological perspective, it is worth
emphasizing the following ones:
First, the Resolutions affect a wide span of professions, which encom-
passes legal professions (attorneys, barristers, administrative solicitors,
notaries and commercial notaries); technical professions (architects, riggers
and engineers); medical professions (doctors, dentists, stomach specialists,
opticians, qualified nurses and veterinarians); as well as professions related
to the real estate area (real estate agents, administrators and experts).
Second, certain professions exist that have especially suffered harass-
ment from the TDC. Principally, and without a doubt, the architects, who
have been the object of more than twenty Resolutions, relating in most
128. Art. 2.1 of the Ley de Defensa de la Competencia [LDC] [Competition Defense Act]
16/1989, of July 17 (B.O.E. 1989, 170) (Spain).
129. See PROFESSIONAL PRACTICE FREEDOM REPORT, supra note 121.
130. R.D.L. 5/1996 of June 7; L.O. 7/1997 of Apr. 14.
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cases to diverse categories of restriction to freedom of fee fixation. In
continuation, in a prominent place, we find the real estate agents, who along
with real estate experts and administrators, have been the object of more
than ten Resolutions relating in most cases to restrictions in terms exclusive
activity reservation. Finally, attorneys must also be mentioned, who have
six Resolutions, relating to diverse restrictions on advertising, performance
outside the territorial area of association and activity reservation matters.
Third, and in relation to the type of restriction, it is worth emphasizing
that the most frequent restrictions have been, with differences, those related,
directly or indirectly, to the freedom of fee fixation. In this matter, approxi-
mately thirty-five Resolutions have been detected, more than half of the
total enacted Resolutions. The affected restrictions vary significantly:
collective fixing of fees, conditioning project visas to the satisfaction of
professional associations' fee rules, mandatory collection of fees through
Professional Associations, conditioning project permits or authorizations to
the pre-payment of fees, etc. The remaining Resolutions are uniformly
distributed among different restrictions, which stand out those relative to
activity reservation, advertising, associate practice or to performance
outside the field of association.
IV. CRITICAL REVIEW OF PROFESSIONAL REGULATION
Once analyzed the trend, in the national and international arena,
toward subordination of professional activity to the free competition norm,
in the following pages I develop a critical review proposal of professional
regulation directed at eliminating all those competition restrictions that lack
justification. With this purpose, I examine the economic rationality that
justifies the existence of the mentioned regulation, to later propose a series
of general criteria on which to review the legitimacy of competition restric-
tions contained in the regulation, in order to deactivate all those restrictions
that do not adequately answer the mentioned general criteria.
This review proposal has as addressees, on one side, the regulators, be
they public powers (state or autonomic), professional associations, in their
function to establish, modify or eliminate generic categories of competition
restrictions; and, on the other side, the authorities that apply the regulations
to the professions, referring specifically to the authorities that control the




A. Economic Rationality of Professional Regulation
1. Market Failures of Professional Services
Traditionally, the exclusion of professional activity from the applica-
tion area of competition rules has justified itself through fundamentally
spiritual arguments, based on the intellectual and personal character of the
furnishing of professional services, in the altruistic and disinterested
character of such furnishing, in that the services cannot be estimated, in the
confidential relationship that originates between client and professional or
in the profession's deontological values, among which dignity and honor
stand out.
Nevertheless, the regulation of professional activity, and especially,
the establishment of competition restrictions in the regulation, possesses an
economic justification. 131 The purpose of this regulation is to correct the
risks that market failures be produced that reduce the quality of professional
services. These failures can be grouped in two categories: the existence of
informative asymmetries and the generation of externalities.
131. Regarding this approach exposed here on, inspired in the Legal economic analysis, in
American literature, see George A. Akerlof, The Market for "Lemons ": Quality Uncertainty and the
Market Mechanism, 84 Q. J. ECON. 488 (1970); Michael R. Darby & Edi Karni, Free Competition and
the Optimal Amount of Fraud, 16 J. L. & EcON. 67 (1973); Hayne E. Leland, Quacks, Lemons, and
Licensing: A Theory of Minimum Quality Standards, 87 THE J. POL. EcON. 1328 (1979); R. C. 0.
Matthews, The Economics of Professional Ethics: Should the Professions be More Like Business?, 101
THE ECON. J. 737 (1991); Richard A. Epstein, The Legal Regulation of Lawyers' Conflicts of Interest,
60 FORDHAM L. REV. 579 (1992); Ronald J. Gilson & Robert H. Mnookin, Disputing Through Agents:
Cooperation and Conflict Between Lawyers in Litigation, 94 COLUM. L. REV. 509 (1994); Jonathan R.
Macey & Geoffrey P. Miller, Reflections on Professional Responsibility in a Regulatory State, 63 GEO.
WASH. L. REV. 1105 (1995); Jonathan R. Macey & Geoffrey P. Miller, An Economic Analysis of
Conflict of Interest Regulation, 82 IowA L. REV. 965 (1997); Donald C. Langevoort & Robert K.
Rasmussen, Skewing the Results: The Role of Lawyers in Transmitting Legal Rules, 5 S. CAL.
INTERDISC. L. J. 375 (1997); Larry E. Ribstein, Ethical Rules, Agency Costs, and Law Firm Structure,
84 VA. L. REV. 1707 (1998).
See also the following Reports on professions and competition in the international arena:
REGULATORY REFORM REPORT, supra note 10; COMPETITION IN PROFESSIONAL SERVICES, supra note
10; LECG LTD., supra note 93; COMPETITION IN PROFESSIONS, supra note 101; AGCM COGNITIVE
INVESTIGATION No. 5400, supra note 110.
Between us, see CANDIDO PAZ-ARES, EL SISTEMA NOTARIAL: UNA APROXIMACIrN
ECON6MICA [THE NOTARY SYSTEM: AN ECONOMIC APPROXIMATION] 67 et seq. (Colegios Notariales
de Espafia [Notary Colleges of Spain] 1995); CAMPINS VARGAS, supra note 1, at 148-65; Francisco
Marcos, La Lucha Contra las Restricciones a la Libre Competencia en el Mercado de Servicios
Profesionales [The Struggle Against the Restrictions to Competition Freedom in the Professional
Services' Market], GJ, May-June 2002, No. 219, at 22-35, passim.
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a. Information Asymmetries
The informative asymmetries have their origin in the conflict of
interests that arises in the relationships between the professional and the
client. In the economic theory terminology, these relationships constitute a
typical agency relationship, in which the client (principal) entrusts to the
professional (agent) the management of his interests. In this type of
relationships transaction costs are generated named agency costs, which are
those the principal must incur to avoid the agent's opportunist conduct
acting in self-interest and to the detriment of the principal. In this context,
the relationship between professional and client is characterized by generat-
ing some high agency costs as consequence of the informative asymmetries
that arise in this relationship. Certainly, these asymmetries are not exclu-
sive of the professional services sector, but in this sector, they are
manifested in a particularly intense form.
In effect, in the professional relationship the client generally has an
enormous difficulty to assess the quality of the professional services offered
to him, even after having acquired the services. Professional services
consist in the application of certain knowledge to a concrete case making it
very difficult to measure the result, bearing in mind the individuality of the
professional and specificity of the case, which does not allow a standardized
assessment of the results. Said differently, the existing relationship
between the activity developed by the professional and the result obtained
by him often cannot be predetermined. Thus, for example, in spite of
making the best effort, the best doctors cannot cure all the patients, nor can
the best attorneys win all the litigations. In principle, the only way to
calibrate such services would be to submit them to the evaluation of another
professional requesting a second opinion, but it is obvious that this
mechanism would increase enormously the cost of services. For this
reason, professional services tend to be included within the category of the
denominated credence goods.
This informative disparity places the client in a weak and dependent
position with respect to the professional, which may end up provoking
market failures consisting in a reduction of the quality of professional
services. First, the difficulty of the clients to assess the quality of services
drives the selection of the professional, not based on quality, but rather on
price, since the latter turns into the only element simple to value for the
client. This circumstance is a disincentive to professionals to differentiate
themselves from the rest based on quality and leads them to center only on
price as the competitive factor, forcing them to reduce the quality to stay in
the market, which leads to a situation where the average quality of
professional services is reduced, turning into what is called "market for
lemons," that is, a destructive competition situation consisting in a
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reduction of prices that generates a reduction in the quality of services.
Second, the client's inability to measure the quality of services can entice
the professional to provide more services than those truly necessary with
the sole purpose of increasing their income. Finally, everything discussed
above leads consumers to reduce their consumption of professional
services.
b. Externalities
On the other hand, the second category of market failures that may
arise in the professional services sector are external, that is, the effects that
providing these services can generate over third parties not directly
involved in the relationship between the professional and the client. This
risk is based on the fact that the professional bilateral relationship tends to
be, in reality, more complex and conflicting, because it infringes its effects
on third parties, which can turn it into a multilateral relationship.
These externalities arise specially when providing professional
services not only constitutes a private activity, but also constitutes subse-
quently of simultaneously a total or partial public activity, or possesses a
great public transcendence.
The first case is of those mentioned above where private practices with
a public function or civil servants and, essentially, notaries and registrars,
were denominated. All those professions narrowly linked to essential
public values such as justice or health, particularly, constitute the second
case attorneys and doctors.
A significant example of this second category of professional activity
is the furnishing of auditing services: the audited company may be tempted
to reduce costs by soliciting from the auditor a service of lower quality,
which may have a negative impact on the company's creditors or investors,
which will lack a trustworthy information source about the company's
economic situation.
2. Corrective Mechanisms for the Market Failures
a. Regulatory Mechanisms
As has been advanced, professional regulation fulfills the function of
avoiding the risks that market failures will take place in the shape of
informative asymmetries or externalities, thus guaranteeing a minimal level
of quality of professional services. Hence, first, the requirement of title
documents guarantees the professional possesses the necessary knowledge
and skills in order to engage in the professional activity. Secondly, the
delegation of control powers to Professional Associations, specifically
regulatory and disciplinary powers, constitutes subsequent mechanisms to
2005]
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guarantee the quality of professional services. This way, the Associations
have among their functions, on the one hand, to structure the profession by
establishing access systems to the same and approving deontological codes
of conduct and, on the other hand, sanctioning eventual breaches of the
specific structure rules, sanctions that may inclusively consist of the tem-
porary or definitive expulsion from the market. The power to structure the
professions allows imposing minimal standards of quality on the profess-
sionals in defense of the clients, whereas the disciplinary power allows
sanctioning those who fail to fulfill such standards.
An this point it should be recalled that the adopted regulation model
could be based on a partially alternative formula consisting of the assump-
tion by the proper Administration of the mentioned regulatory and dis-
ciplinary powers presently assumed by the Professional Associations. The
Professional Associations' formula, contrary to the Administration's,
presents as advantages greater sensibility of the professionals to the
peculiarities of every specific sector and minor control cost, which is
assumed by the professionals. Nevertheless, the disadvantages of this
formula center on the risk that a protectionist attitude could turn the
protection of general interests into sufficient pretext to allow the defense of
particular interests of professionals.
b. Non-regulatory Mechanisms
Professional regulation does not constitute the only mechanism with
which to confront the risk of failures that take place in the professional
services market. Therefore, non-regulatory mechanisms must also be con-
sidered, among which stand out the acquisition or perpetuation of a good
reputation in the service market, the client's interposition of a civil liability
lawsuit for damages caused by the professional, the professional's
guarantee proffers, the public dispersal of information about the quality of
the professional services via consumer publications of these services and
assignment distributions among diverse professionals in order to confirm
their quality.
Nonetheless, these mechanisms present certain disadvantages that
make them less effective than the regulatory method, disadvantages that are
especially serious in the cases of complex professional services, whose
quality results difficult or impossible to evaluate before their acquisition,
and with regard to consumers who lack information and do not possess
resources to control the quality of services.
This way, first, it is true that the professionals' reputation poses an
enormous incentive to provide quality services, because the consequence
they face otherwise is not limited to the loss of the client they are dealing
with, but the eventual future clients who will cease to be attracted by the
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reputation. Regardless, this mechanism does not effectively guarantee that
the professionals will always provide their services with a quality standard
marked by their reputation, which may cause irreparable harms to the
clients who suffer this circumstance.
Secondly, though the civil liability lawsuit certainly offers compensa-
tion to clients who suffer harms because the services provided were of low
quality, this mechanism presents diverse limitations. On the one hand, it
operates a posteriori (subsequent), which in principle only projects its
effects on the supposed points were the harm effectively occurred. And, on
the other hand, it possesses a high cost, which is a disincentive for its use in
cases, certainly numerous, where the generated damages are lower than
such cost. Definitively, lawsuit liability, based on a compensation that
operates a posteriori, results less effective at the time of adequately enticing
professionals to maintain the quality of their services than professional
regulation, based essentially on the use of preventive mechanisms that act a
priori (before).
Thirdly, guarantee proffers by professionals, as well as the disclosure
of information about the quality of the professional services also present
some limitations and, especially, the aforementioned difficulty of valuing
professional services in view that generally they do not constitute services
that are provided in standardized or uniform manner, but rather will depend
on the concrete circumstances of each case. Besides, these mechanisms can
represent an extraordinarily high cost for small-scale professionals.
B. Review Criteria of Competition Restrictions
1. Pro Libertate (pro liberty) Principle
Professional regulation should come inspired in the pro libertate
principle. As mentioned above, this principle is based on the constitution-
al regulation of professions and, concretely, on a joint interpretation of the
rules that contemplate professional freedom (article 35 Spanish Constitu-
tion, SC), enterprise freedom (article 38 SC), as well as Professional
Associations and qualified professional practice (article 36 SC). 32  The
pro liberate principle is reinforced, further, by the constitutional recog-
nition of freedom as supreme value of the legal system (article 1 SC). 133
The principal consequence of the vitality of the pro libertate principle
in professional activity resides in the fact that freedom, as governing
principle of the mentioned activity, constitutes the general rule and, there-
fore, should be interpreted broadly; whereas freedom limitations constitute
132. In this respect, see Olavarria & Viciano, supra note 16, at 208-16.
133. CONSTITUCION [C.E.] [Constitution] arts. I (Spain).
2005]
ILSA Journal of Int 'l & Comparative Law
exceptions to said general rule and, in consequence, should be subject to a
strict interpretation. Specifically, regarding competition restrictions in pro-
fessional practice, the pro libertate principle implies that, in general, pro-
fessional activity must progress in a system of broad and complete com-
petition freedom, and that any restriction to it must be considered as an
exception subject to a strict interpretation.
As constitutional jurisprudence has expressly recognized, the excep-
tions to the freedom principle contained in the professional regulation and,
especially, the restrictions to competition freedom in professional practice,
are essentially subject to two limits that are analyzed next: a formal limit,
the legislative reserve, and the public interest satisfaction.
2. Limits on the Exceptions to the Pro Libertate Principle
a. Formal Limit: Legislative Reserve
As has been mentioned above, the constitutional rules that deal with
the professions expressly demand that their regulation be embodied in
norms that have a legislative status (articles 35, 36 and 38, in connection
with article 53.1 SC). 134  Such as has been recognized by the Spanish
Constitutional Court, this legislative reserve does not exclude the legislator
from referring to regulatory rules, although it prevents that such a reference
make possible "an independent regulation, and not clearly subordinated to
the law."' 135  For this motive, the legal references or qualifications to
regulatory authority must limit this authority's practice to a mere "legal
regulation complement.'
136
The projection of these ideas on competition restrictions in profess-
sional practice unavoidably leads to the conclusion that these restrictions
must be established, whether in a legal norm, or in a regulatory norm (for
example, professional), which possesses what the constitutional jurispru-
dence calls "sufficient legal qualification."
In this respect, the fact that the legislator explicitly attributes to the
Professional Associations the function of organizing the profession (article
3 LCP) does not legitimize the establishment of competition restrictions by
these organizations, because it refers to a legal qualification of generic
character, which in some way can be sufficiently understood, by virtue of
the above-mentioned strict interpretation to which the exceptions to the
134. C.E. arts. 35, 36 & 38, in connection with C.E., art. 53.1 (Spain).




freedom principle must be submitted regarding professional regulation. 37
Thus, the Professional Associations must possess a specific legal qualifica-
tion to be able to legitimately limit competition freedom in professional
practice. By virtue of the strict interpretation mentioned, in case of doubt
whether a specific restriction is protected or not by a sufficient legal
qualification, it must opt to consider such qualification does not exist.
This strict interpretation has been expressly received by the TDC in the
prosecution of restrictions contained in association rules, by negating the
existence of sufficient legal qualification when such restrictions were not
protected by a legal norm. Going farther still, the legislator has recently
taken this interpretation to its maximum severity. In effect, the Ley sobre
Colegios Profesionales (LDC, Act on Professional Associations) 1999
reform has limited the field of restrictive competition conducts exempt from
prohibition solely to those that ensue "from the application of a Law,"
eliminating the clause that allowed restrictive conducts carried out in virtue
of "regulatory dispositions dictated in application of a Law" (article 2.1
LDC) to be consider exempt. 138
b. Material Limit: Public Interest
As has been established by the constitutional jurisprudence, the
professional regulation, whether it is contained in a legal or a regulatory
norm, must be based on criteria of public interest. Nonetheless, neither the
Constitutional Court, nor the jurisdictional bodies have accurately outlined
the content of this material limit referring generically to the public interest.
In relation to the competition restrictions contained in the professional
regulation, and as the TDC has expressly recognized in its 1992 Report, the
mentioned public interest is essentially manifested in the idea of
guaranteeing the quality of professional services, with the goal to protect
consumers from said services against the risks that the aforementioned
market failures arise. 139 Nevertheless, to determine if a specific competition
restriction is justified or not by the mentioned public interest requires a
complex valuation that could be named quality test and is described in the
following paragraphs.
First, however, it suits to mention that the public interest requirement
flatly excludes professional regulation directed at introducing competition
restrictions with the purpose to protect the professionals private interest
and, particularly, those which consists in limiting competition with the aim
137. Art. 3 of the Ley sobre Colegios Profesionales [LCP] [Act on Professional Associations]
2/1974, of Feb. 13 (Directorship), (B.O.E. 1974, 40) (Spain).
138. LDC of July 17.
139. PROFESSIONAL PRACTICE FREEDOM REPORT, supra note 121.
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to grant professionals a monopolizing privilege that allows them to
appropriate benefits derived from the exploitation of this privilege, the so
called monopolistic revenues, thus transferring the consumers' wealth to the
professionals. Despite the fact that Professional Associations are legiti-
mized to defend their members' private interests, this circumstance does not
authorize them to use their normative power to restrict competition to the
benefit of the professionals and to the detriment of the consumers.
V. CONCLUSIONS
Professional activity subordination to competition regulation today is
an irreversible phenomenon. This phenomenon has caused the strong
regulation to which traditionally the said activity is subjected to being the
object of a liberalization process, aimed at eliminating competition restric-
tions that lack a justification based on public interest criteria.
Even so, this liberalization process is encountering serious obstacles
because of the radical opposition from some professional associations,
which intend to preserve the competition limitations in professional
practice. In a good part of the cases, these limitations have as the only
justification the safeguard of private interests consisting of conserving
traditional privileges, without there actually existing public interest reasons
that allow justifying their preservation.
International experience demonstrates precisely the enormous evolu-
tion this theme has experienced, especially in the last decade, and, at the
same time, the numerous advances that are yet to be achieved. The most
palpable evidence of this situation is constituted by the fact that, even in the
countries most advanced on this theme, in which the liberalization process
has been in effect for more than thirty years, there are still numerous
restrictions on competition freedom that continue to exist and lack any
justification.
In consequence, the tension between the regulatory tradition and the
liberal trend cause this theme to be a complex and polemic issue in which
there is still a long path to cover.
In Spain, the liberalizing trend is very recent. Though, at first, the
regulatory framework favored such trend, it has been implemented grad-
ually, motivated to a great extent by the progressive interpretation accepted
by the majority of the competent jurisdictions, beginning with the
Constitutional Court, and continuing with the courts of civil and litigious-
administrative jurisdiction.
At this point, it is worth emphasizing the importance of the TDC,
which at all time has developed an aggressive policy in favor of profess-
sional activity liberalization. The symbol of this policy is, undoubtedly, the
Report on this subject elaborated in 1992 by the TDC. Immediately after
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this Report, the TDC, on one side, motivated the reform that finally ended
in the promulgation of Act 7/1997, Professional Associations' liberaliza-
tion; and, conversely, it drastically modified its doctrine, accepting a broad
interpretation that has allowed it to supervise with maximum energy the
fulfillment of the competition rules in the professional arena.
Nevertheless, the liberalization motivated by the TDC possesses
significant limits. On one hand, the ambitious reform proposals formulated
by this Court were accepted by the legislator, but only after submitting them
to a dilution process of its liberalizing contents, at the request of some of
the professional organizations. On the other hand, the TDC's supervision is
exceedingly limited by the legal protection that some of the most significant
competition restrictions still preserve.
In this context, the present study proposes to carry out a critical review
of professional regulation, with the goal of eliminating all those competition
restrictions in the professional sector that are not based on the public
interest. This critical review is structured, essentially, around a general
evaluation criterion denominated quality test. By virtue of this criterion, the
competition restrictions constitute exceptions to the general principle of
competition freedom and, as such, can only be admitted if they possess a
justification, of which necessity and proportionality must be evaluated in
strict terms and argued on the base of a casuistically and empirical analysis.
In particular, the reasons that allow justification of the competition
restrictions consists, fundamentally, of the need to guarantee the quality of
the professional services in benefit of the consumers and society in general,
correcting thus the failures produced in the market for these services caused
by the peculiarities of the same.
This review proposal has as principal addressees the regulators of
professional activity, whether they are public powers or professional
organizations, though especially to the latter, since they have in their hands
the responsibility of exercising their functions in agreement with public
interest criteria. Putting this review in practice would permit implementa-
tion of a second generation of reforms that would lead to deactivation of
numerous competition restrictions that today are still in force, in spite of
lacking any justification.
This review proposal is based on an irrefutable discovery: in the
countries in which professional activity regulation has been characterized
by greater flexibility, the growth of this activity has been superior to that of
those countries characterized by greater inflexibility. This circumstance has
turned the countries with flexible regulations into exporters of professional
services and those with rigorous regulations into importers of such services.
The most eloquent example of this discovery is provided by the
enormous success of the Anglo-Saxon attorneys' offices in the international
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market. The greater flexibility of the regulation of professional corpora-
tions in the United States and the United Kingdom has favored the creation
of large attorney firms characterized by their extensive competitiveness,
which in turn has been one of the principal factors that explain why these
two countries are the major exporters of legal services. On the other hand,
the greater inflexibility of the regulation in continental European countries
has enormously impeded the creation of large attorney firms and, hence, has
favored the disembarkation of North American and British firms.
Unquestionably, time has demonstrated that the liberalizing policies,
and not the protectionist ones, are the ones that truly favor the competi-
tiveness of the professional sector, allowing with it that this sector grow and
increase the quality of its services, all this in benefit of the consumers, of
the professionals and, therefore, of the society in general.
FAIR TRADE AND ETHICAL LABELING IN THE
CLOTHING, TEXTILE, AND FOOTWEAR SECTOR:
THE CASE OF BLUE JEANS
Onno Kuik
I. IN TRODUCTION ................................................................................... 619
II. STRUCTURE OF THE INDUSTRY AND ITS MAIN STAKEHOLDERS ........ 621
III. THE VALUE OF ETHICAL LABELING ................................................... 627
IV. DEVELOPING COUNTRIES' PERSPECTIVES .......................................... 629
V . FAIR TRADE: KUYICHI ....................................................................... 631
V I. C ON CLU SION S .................................................................................... 634
I. INTRODUCTION
Consumer labels are quite common in the clothing, textiles, and
footwear industry. The most common labels are washing prescriptions,
general product information, and quality claims (e.g., the wool mark).
Labels on social conditions in manufacturing also have a long history,
originating in the United States in the 19'h Century.' Initiatives came from
labor unions (e.g., the United Garment Workers of America) and from
consumer organizations, such as the National Consumers League that
issued the White Label in 1899 for women's underwear not made under
sweatshop conditions, and without workers less than sixteen years of age .
At present, there is a revival of social labels, for example focusing on child
labor in developing countries in the sportswear and carpet industries.3
While these labels emerged in Western consumer markets, some developing
* Senior economist, Institute for Environmental Studies, Vrije Universiteit [Vrije
University], Amsterdam, the Netherlands.
I. DRUSILLA BROWN, CAN CONSUMER PRODUCT LABELS DETER FOREIGN CHILD LABOR
EXPLOITATION? (Tufts Univ. Dep't of Econ., Discussion Paper 99-19, July 1999), at
http://ase.tufts.edu/econ/papers/9919.pdf (examining the question of the effectiveness of 'no child'
labels with the help of a simple general equilibrium model; concluding that it is unlikely that 'no child'
labels can really improve the fate of the children employed in the targeted foreign industry and that if the
label would be effective, it would be inefficient in the sense that there would be less expensive
instruments to achieve the same aim - basically a direct transfer of money to an educational fund for the
children).
2. JANET HILOWITZ, INTERNATIONAL PROGRAMME ON THE ELIMINATION OF CHILD LABOR
[IPEC], LABELING CHILD LABOR PRODUCTS: A PRELIMINARY STUDY, Pt. I (Int'l Labor Office 1997),
available at http://www-ilo-mirror.cornell.edu/public/english/standards/ipec/pub/policy/papers/
labelling/partl.htm (last modified Oct. 18, 2000).
3. See id.
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countries have started to create their own no-child labels. Environmental
labels emerged in the last century, either focusing on noxious substances in
the products themselves or focusing on the entire array of environmental
impacts during production, use and disposal. Recently, some labels began
to combine both social and environmental concerns. This paper aims to
provide insights into the functioning and relevance of labeling and
certification schemes in the textiles, clothing and footwear sector, with a
special emphasis on blue jeans.
Blue jeans are something of a cultural icon of our times and there is a
diversity of social and environmental problems connected to their produc-
tion. These problems range from sweatshop labor in industrialized
countries, to generally poor labor standards in developing countries, includ-
ing child labor, to environmental problems in the cultivation of cotton
(pesticides, insecticides, water use) and in the processing of the jeans,
especially dying and stonewashing. A number of initiatives have been
undertaken or are underway to address these issues. In the Fair Trade
business, the organization Solidaridad recently introduced Kuyichi jeans as
a social and environmental alternative to mainstream jeans.6 Armani
introduced bio-jeans with the Ecotex label a few years ago.7 Notwith-
standing initiatives like these, blue jeans do not seem to figure prominently
in eco-labeling and social (no-child) labeling schemes. This gives rise to a
somewhat paradoxical situation. Blue jeans are a highly visible consumer
product, especially popular with young, progressive and (presumably)
environmentally conscious consumers. The social and environmental
problems in the production of blue jeans are well known and are capable of
arousing popular outrage when exposed by the mass media. But, strikingly,
ethical claims in the form of labels do not seem to play a prominent role in
their marketing. Why is this so and what are the particular barriers that
seem to prevent the introduction of labeling initiatives in this product
category?
4. See id.
5. VEENA JHA ET AL., U.N. CONF. ON TRADE & DEV. [UNCTAD], ECO-LABELLING AND
INTERNATIONAL TRADE at 1, U.N. Doc. UNCTAD/OSG/DP/70, GE. 93-53875 (1993).
6. For an insider's account, see NIco ROOzEN & FRANS VAN DER HOFF, FAIR TRADE:
HETVERHAAL ACHTER MAX HAVELAAR-KOFFIE, OKE BANANEN EN KUYICHI JEANS [FAIR TRADE: THE
TALE BEHIND MAXIMUM HAVELAAR-COFFEE, OKE BANANAS AND KuYICHI JEANS] (Van Gennip,
2001).
7. Logan Bentley Lessona, Needles and Pins Part 1, ITALIAN FASHION NEWSL. (Made in
Italy On Line), June 1999, at http://www.made-in-italy.com/fashion/newsletters/news9/jun99pnl .htm.
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II. STRUCTURE OF THE INDUSTRY AND ITS MAIN STAKEHOLDERS
The structure of the blue jeans industry is fairly complex. There are
long, mobile supply chains with multiple layers of ownership and ever
shifting factory locations. The structure includes retailers, marketers,
manufacturers, middlemen, contractors and subcontractors in dynamic,
global chains that can stretch from continent to continent including
hundreds, if not thousands, of individuals. 8
At the top end of the chain are developed countries' retailers,
marketers, and brand-name manufacturers. 9 For a variety of reasons, but
mainly for cost considerations, these agents have over the past three
decades increasingly relied on overseas sourcing of their product and have
concentrated their activities on high-value research, design, sales,
marketing and financial services. 0
The next link of the chain is occupied by the middlemen: buying
offices, buying houses, importers, agents and traders, between which there
is a very vague differentiation.1" These middlemen are the link between the
buyers, which are often based in Europe or the United States, and the
manufacturers, who tend to be in Asia, Eastern Europe and Africa. 2 All of
these middlemen are concerned with the same basic duties. 13 These duties
are various, and start with handling communication between the buyer and
factory, solving any disputes or problems that arise between the two.'
4
They also handle the sourcing of new factories and workshops that can
produce the desired product at the lowest cost to the buyer.'5 Quality
control is yet another of their duties, and it involves sampling and con-
ducting a series of inspections to ensure that the product meets specifi-
cations prior to shipment. 16  Sometimes the middlemen are expected to
8. Gary Gereffi, International Trade and Industrial Upgrading in the Apparel Commodity
Chain, 48 J. OF INT'L EcoN. 37 (1999) [hereinafter Gereffi, Apparel Commodity Chains]; Gary Gereffi,
The Organization Of Buyer-Driven Global Commodity Chains: How U.S. Retailers Shape Overseas
Production Networks, in COMMODITY CHAINS AND GLOBAL CAPITALISM 95, 108-9 (Gary Gereffi &
Miguel Korzeniewicz eds., Praeger Paperback 1993) [hereinafter Gereffi, Buyer-Driven Global Chains].
9. Gereffi, Buyer-Driven Global Chains, supra note 8, at 108.
10. Id. at 44-9.
11. Id. at 108-9.
12. Id. at 109.
13. See id. at 108-9.
14. See Gereffi, Buyer-Driven Global Chains, supra note 8, at 109-10.
15. Id at 110.
16. Id at 110.
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procure the raw materials for the production process, but most often, that
responsibility is left to the factories.'
7
The manufacturers organize the procurement of materials, and place
orders for the cutting, stitching and finishing work with contractors.1 The
contractor finds factories to do the cutting, stitching and finishing for a
specified amount of product. 19 If the contractor does not think that the
target will be reached, then part of the production process can be subcon-
tracted out to another factory at a lower price, and the subcontracting can go
in a chain all the way down to small factories and home workers.2°
The contracting and subcontracting chains can cross national borders
into different countries, and the jeans company that placed the original
order might not even know who is actually making their product, and under
what conditions. 2' Industry representatives and Non-Governmental
Organizations (NGOs) alike agree that this complex supply chain makes it
very difficult for companies to do supply chain monitoring.
22Globalization in the apparel industry is a very dynamic phenomenon.
In the late 1950's and early 1960's, factories in the United States and
Europe began to close and production moved to Japan, later followed by
low-wage locations such as South Korea, Taiwan, Tunisia, and Hong
Kong.23 In the 1980's, manufacturing moved yet again to a new set of
countries including China, Sri Lanka, India, Bangladesh, Thailand, and the
Philippines. 24 The newer hot spots for manufacturing include Cambodia,
Laos, Burma, Vietnam, Eastern Europe, and Central America (Mexico) and
the Caribbean region.25 The reasons for the successive geographic shifts in
production include exchange rate and trade policies (especially the Multi-
fiber Arrangement (MFA) that sets country-specific quantitative import
restrictions on exports of clothing and textiles to industrialized markets), the
process of industrial upgrading by which incumbent manufacturing
countries specialize in higher-value activities in the chain and move basic
17. Id. at 111.
18. Id. at 109.
19. Gereffi, Buyer-Driven Global Chains, supra note 8.
20. Id
21. Arnt Meyer, What's in it for the Customers? Successfully Marketing Green Clothes, 10
Bus. STRATEGY & THE ENV'T 317, 318 (2001).
22. Gereffi, Apparel Commodity Chains, supra note 8, at 49.





production offshore, and, undoubtedly, by the desire to keep searching for
locations with lower production costs.
26
Due to the highly complicated structure of the production process,
many companies are not aware of exactly where their product is being
produced. The main concern seems to be that the quality of the product is
good, and production costs are low. Production is very easy to shift around
due to the fact that the clothing and textiles industry does not need much
capital investment, and advanced communication technology has also made
it easier.27 According to NGOs, companies are now always on the lookout
for locations that have lower wages, better infrastructure, more tax breaks,
better import-export conditions, no unions, and lax labor and environmental
standards.28
In principle, consumers have much power over company behavior
through their purchasing habits, and companies do listen to these votes to
determine which products are successful and which end up failing. The
problem is getting consumers to actually make the connection between their
buying behavior and social and environmental issues, and to change their
habits for the benefit of the environment and for other ethical reasons.
Environmentally friendly products appeared in the mass consumer
market in the early 1990s, and many companies were eager to serve this
market.29 Some surveys had shown that about eighty percent of consumers
said that they would be willing to buy environmentally friendly products
instead of their more polluting conventional products.30 The shock came
later when the eco-products did not sell as well as expected.3' Several
pioneering green companies left the market.32  Some of the reasons
consumers gave were that the quality of the products was not as good, the
green products cost more, the brands were not familiar to the consumers,
and people had to change their habits in order to get the eco-products.33
Some research suggests that consumers are more likely to pay a premium
for an environmentally sound product when they can see the direct link
26. Id. at 51.
27. For an account of the social and environmental ills in the blue jeans industry, see, e.g.,
CLEAN CLOTHES CAMPAIGN [CCC], MEAN JEANS, at
http://www.cleanclothes.org/publications/eans.htm (last visited May 12, 2005).
28. Id.




33. JOEL MAKOWER, RAND CORP., CONSUMER POWER, at
http://www.rand.org/scitech/stpi/ourfuture/Consumer/sec6_consumption.html (last modified Dec. 22,
2003).
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between what they are buying and a specific environmental problem, or
health benefit, as with organic foods and clothing.34 However, for most
consumers the environmental attributes of clothes appear to be subordinate
to characteristics such as appearance, functionality and price.35 Moreover,
in the clothing sector many consumers appear to associate green clothes
with a high price and a lack of shape and color.
3 6
Globalization of the jeans industry has implications for workers and
unions.37 Bair and Gereffi carried out a detailed case study on the effects of
the opening-up of the blue jeans industry in Torreon, Mexico, in response
to the North American Free Trade Agreement (NAFTA).38 The industry
has boomed in size, and there were also qualitative changes.39 While the
apparel firms in Torreon used to specialize in sewing cut parts for United
States manufacturers, they have now increasingly diversified their opera-
tions to include the purchasing of the textiles, cutting, assembling, launder-
ing, packaging and distributing.40  Hence, this particular case of globali-
zation led to industrial upgrading.4' Bair and Gereffi report, however, that
the effect on labor unions has been disastrous, while the effects on labor are
mixed.4 2 Labor conditions have improved, in part because of the presence
of large United States buyers such as The Gap and JC Penney that have
issued Codes of Conduct on working conditions that firms should respect in
order to service these buyers.43 Wages have gone up because of the high
demand for labor.44 However, Bair and Gereffi also note that effective
representation and collective bargaining have virtually disappeared.45 The
experience in Torreon, Mexico, seems to capture the process of globaliza-
tion in a nutshell. On the one hand, globalization offers opportunities to
34. Wesley Nimon & John Beghin, Are eco-labels valuable? Evidence from the apparel
industry, 81 AM. J. OF AGRIC. ECON. 801 (1999).
35. Meyer, supra note 21, at 320.
36. Id. at 320-21.
37. Jennifer Bair & Gary Gereffi, Local Clusters in Global Chains: The Causes and
Consequences of Export Dynamism in Torre6n's Blue Jeans Industry, 29 WORLD DEV. 1885, 1886
(2001).
38. Id at 1885.
39. Id.
40. Id. at 1894.
41. Id.
42. Bair & Gereffi, supra note 37, at 1896-97.
43. Id. at 1897.




firms and workers, on the other hand, old protective institutions, such as
labor unions, are crumbled under its force.46
Governments have many hats, for example, many interests and
responsibilities with respect to the clothing, textile, and footwear industry.
The primary concern of many governments with respect to clothing, textile,
and footwear seems to be with employment in that sector in their home
countries. On the other hand, governments also have responsibilities with
respect to the consumer, the environment, trade-related issues as agreed
under The World Trade Organization (WTO), and with all the other legal
constraints imposed by national, regional (e.g., EU) or international law.
Most governments seem to take a somewhat passive role in issues related to
labeling and certification, but closely follow developments that take place
in the private sector.47
In recent years, the influence of NGOs on corporate policies has
increased.48 NGOs are non-government, non-profit groups that advocate
change in certain issue areas, and they range "from small-scale grassroots
groups ...to ...professionally managed international institutions like
Amnesty International and The World Wildlife Fund. '49 Increasingly, their
strategy includes the targeting of firms, especially multinational firms, to
persuade them to further the causes that they (the NGOs) pursue. 50 NGOs
can employ many tactics to this end: "letter writing campaigns, [media
attention], picketing, shareholder resolutions, [calling for consumer] boy-
cotts," and so forth.5' Companies in the clothing, textile, and footwear
sector have been targeted frequently, predominantly as a means to improve
working conditions and human rights in the factories of their overseas
suppliers.52 One typical example was the campaign against the sportswear
company Nike that was and still is accused of allowing child labor and
substandard working conditions in the facilities of its overseas contractors.53
46. Id.
47. See, e.g., the discussions on voluntary eco-labeling schemes in the World Trade
Organization's (WTO) Committee on Trade and Environment at
http://www.wto.org/english/tratope/envire/bull-e.htm (last visited May 10, 2005).
48. Debora Spar & Lane La Mure, The Power of Activism: Assessing the Impact of NGOs on
Global Business, 45 CAL. MGMT. REV. 78 (2003).
49. Id. at 79.
50. Id.
51. Id. at 81.
52. See generally id. at 79-81.
53. The Nike story is particularly well documented. See, e.g., Spar & La Mure, supra note 48;
RONNIE LIPSCHUTZ, REGULATION FOR THE REST OF US? GLOBAL SOCIAL ACTIVISM, CORPORATE
CITIZENSHIP, AND THE DISAPPEARANCE OF THE POLITICAL (Ctr. for Global, Int'l & Reg'l Stud.
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Spar and la Mure examined the responses of companies to NGOs
pressure.54 Basically, companies can try to resist this pressure or concede,
and they can also preempt NGOs pressure. Spar and la Mure contend that
their response is to some extent determined by a straightforward calculus of
cost and benefits.56 The costs of conceding are the costs of changing
operations - switching costs - for example as a result of moving operations
to another country.57 The benefits of conceding are the foregone losses to
reputation and other potential financial harm.58 Some companies may use
social responsibility as a way to distinguish themselves from other
companies and thereby improving their competitive position.59 This may be
a positive motive to preempt NGOs pressure.6°
This calculus would allow explaining, to some extent, variations
between sectors in response to NGOs pressures.61 The costs of conceding
would be less as when switching costs would be less and the benefits of
conceding would be greater when the potential harm to reputation would be
greater.62 Brand-name companies in the clothing, textile, and footwear
industry, with flexible production networks and highly valued reputations in
the consumer market would then be particularly vulnerable to NGOs
pressure and would be likely to concede to this pressure.63 By contrast, oil
and gas exploration companies with potentially high switching costs and
low reputation amenities would be less likely to concede and would
therefore also be less promising targets for NGOs.64 In a recent survey,
professor Lipschutz counted no less than 34 NGOs targeting the American
apparel industry. 65 This has led to responses in the apparel industry where
companies have, alone or in association with NGOs, established Codes of
Conduct and have engaged in other forms of responsible corporate
behavior. In some instances - but not always - companies that adopted
such policies have affixed a label to their products with a claim of good
[CGIRS], Paper CGIRS-2003-1, Aug. 30, 2003), available at http://repositories.cdlib.org/cgirs/CGIRS-
2003-1; Richard Wokutch, Nike and lts Critics: Beginning a Dialogue, 14 ORG. & ENV'T 207 (2001).
54. Spar & La Mure, supra note 48, at 78-9.




59. Spar & La Mure, supra note 48, at 83.
60. Id.
61. Id. at 94.
62. Id. at 95.
63. Id.
64. Spar & La Mure, supra note 48, at 81.
65. LIPSCHUTZ, supra note 53.
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behavior or they have let their products be certified by a more or less
independent organization and affixed a label on their products with the logo
of the certifying organization.66 Whether these corporate responses have
really improved worker conditions and human rights at overseas contractors
is a point of some controversy. Whether the companies really have the
power to make substantial changes in these issues in foreign countries is
another point of debate.67
III. THE VALUE OF ETHICAL LABELING
Ethical labeling refers to certain characteristics of products that are
invisible to the consumer, both before and after the purchase of the
product.68 These characteristics are sometimes called credence goods: as
the consumer cannot verify the label's claim by herself, she has to trust the
truthfulness of the claim on face value. 69 Ethical claims can be divided in
social and environmental claims. 70 Examples of social claims for clothing,
textile and footwear products are no-child labels, indicating that the
products have not been manufactured by children, no-sweatshop labels,
indicating that the conditions for the workers who manufactured the product
met certain standards, and fair trade labels, indicating good conditions for
workers, and a fair, that is, above-market price for the (developing-
country) manufacturers. 7' Examples of environmental claims include no
toxic substances claims, indicating that the items of clothing do not contain
(residues of) noxious chemical substances (from, e.g., pesticides or dyes),
and environmental claims, indicating that the product is produced by
environmentally superior production methods.72 A specific environmental
claim is the organic claim, indicating that the product is made of
organically grown fibers.73
66. Id. at 2.
67. See, e.g., id. at 2; BROWN, supra note 1.
68. See, e.g., Robert J. Luibicic, Corporate Codes of Conduct and Product Labeling Schemes:
The Limits and Possibilities of Promoting International Labor Rights Through Private Initiatives, 30
LAW & POL'Y INT'L Bus. 111 (1998); see also Ethical Consumerism: France sets the Standard,
BIOPHILE, May 4, 2005, available at http://biophile.co.za/biofiles/ethical-consumerism-fi-ance-sets-the-
standard.
69. Stefanie Kirchhoff, Green Business and Blue Angel, 15 ENVTL. & RES. ECON. 403, 404
(2000).
70. Id. at 404.
71. Nicolien van der Grijp & Luke Brander, Multi-sector and sector-specific schemes, in
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An important question concerns the market value of these claims, for
example, what are consumers willing to pay for these ethical attributes?
Market research has shown that consumers are not all equally sensitive to
ethical, for example, environmental claims. 74  In green marketing, con-
sumers are divided into categories such as deep greens, greens, sprouts, and
browns, based on their willingness to let environmental considerations
influence their purchasing behavior.75  However, the typical green or
socially conscious consumer is still somewhat elusive. Although there are
many surveys that show that green and/or socially conscious consumers are
in principle willing to pay a premium for environmentally or socially
superior goods, it is very difficult to predict their buying behavior in case of
actual labeled products.76 In the clothing, textile and footwear sector it has
become quite clear that actual buying decisions are quite complex, and that
the consumer always judges an item on multiple criteria, including
appearance (fashion), functionality, and price, and that environmental
and/or social performance is, at the most, only one of these criteria. 7
Most of the research into willingness to pay for environmentally or
socially superior products is based on surveys that measure intentions,
rather than on the measurement of actual behavior. For the apparel sector, a
notable exception is the study by Nimon and Beghin on the value of
organic, environmentally-friendly dyes, and no dyes claims on items of
clothing in the U.S. market.78 Nimon and Beghin used data on price and
product characteristics from United States retail order catalogs to derive a
hedonic price function for the attributes organic, environmental-friendly
dyes, and no dyes.79 Their main conclusions were that organic sold at a
premium of about one third of the price for conventional items of clothing,
which is about equal to the difference in production costs. 80 No dyes sold at
a discount of about 15 percent, comparable to the cost savings achieved by
74. Id.
75. See, e.g., Meyer, supra note 21; JACQUELYN A. OTTMAN, GREEN MARKETING:
OPPORTUNITIES FOR INNOVATION 19-23 (NTC-McGraw-Hill 1st ed.1998).
76. OTTMAN, supra note 75, at 23.
77. See Meyer, supra note 21; Marsha Dickson, Utility of No Sweat Labels for Apparel
Consumers: Profiling Label Users and Predicting their Purchases, 35 J. OF CONSUMER AFF. 96 (2001).
78. Nimon & Beghin, supra note 34.
79. A hedonic price function measures the value of a specific attribute of a product to the
consumer. Consider a consumer who has the choice between two items of clothing, identical in every
respect but price and 'organic' label. If the price of the item with the label was higher that the item
without the label and the consumer would chose the labeled item, then the value of the label for the
consumer would be at least as large as the price difference between the two items.
80. See, e.g., Nimon & Beghin, supra note 34, at 803.
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not dying items of clothing. 8' Finally, the data did not show any premium
for environmentally-friendly dyes.82 It should be noted that the premium
for organic only reflects the additional willingness to pay of those con-
sumers who actually buy organic items of clothing (still a minority).83 The
conclusion from this research is that the market for environmentally
superior clothing is quite competitive and that price premiums (if they exist)
closely follow differences in production costs. 84  This conclusion also
suggests that the U.S. market for environmentally superior (in this case:
organic) clothing is in equilibrium.85 Therefore, the market share for this
type of clothing can only expand if either consumer preferences for
environmentally superior clothing increase or production costs fall. In
general, the market share of organic products in most developed countries
has been stable for some time now.86 This would suggest that labeling
should perhaps be embedded in innovative marketing strategies to change
the market.
IV. DEVELOPING COUNTRIES' PERSPECTIVES
Developing countries are in general skeptical towards certification and
labeling programs initiated in the North. Developing countries are afraid
such schemes may negatively affect their exports. For example, a number
of products exported by developing countries (including textiles and
clothing items), are produced in the informal sector where completion of
on-site plant inspection is impractical.8 7 Moreover, most certification and
labeling schemes have failed to involve representatives of developing
81. Id. at 807, tbl. 1.
82. Id. at 807, tbl. 1.
83. Id. at 807, tbl. 1.
84. Id. at 807.
85. Nimon & Beghin, supra note 34, at 809.
86. Id. at 810.
87. See, e.g., the 2004 U.S. Organic Cotton Survey of the Organic Trade Association that finds
a 67 percent decrease of the area of organic cotton planted in the U.S. between 1993 and 2003. The
report concludes:
Organic cotton production in the U.S. is in decline and without significant market
changes, this decline is likely to continue. To sustain and expand production of
this organic crop, growers will need a stronger, more consistent market. Oppor-
tunities for creating such a long-term market for organic producers include
consumer education and developing increased demand for organic cotton grown
in the U.S.
SALLY PICK, ORGANIC TRADE ASSOCIATION [OTA], 2004 ORGANIC COTTON SURVEY: 2003 U.S.
ORGANIC COTTON PRODUCTION & THE IMPACT OF THE NATIONAL ORGANIC PROGRAM ON ORGANIC
COTTON FARMING, at http://www.ota.com/2004_cottonsurvey.html.
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countries in the process of writing eco-criteria.88 Second, many observers
from the South question the environmental legitimacy of the arguments
used.89 They argue that the schemes are made with the consumer in mind
but do not take into account the views and positions of the stakeholders in
the exporting countries.90 Third, they argue that such practices are a new
form of protectionism indulged in by Northern countries to protect their
market from the much cheaper products from the South.91 Finally, they are
afraid that the developing countries will be forced to buy modem
technologies from the North.92 One of the industries that are sure winners
in the certification and labeling game are, no doubt, the (Northern)
certification industry itself.93
There is another aspect of certification and labeling that warrants
attention from a developing country perspective. It is no surprise that the
sustainability labeling initiatives in the jeans industry are predominantly
taken in the designer or upper segment of the market. There are two
principal reasons for this.94 In the first place, there is the obvious reason
that the rents that are earned in this upper segment of the market make it
relatively easy to pay for environmental and social improvements in
production. In the second place, and this is most relevant to the argument
we are developing here, the production chains of mass-market and designer
jeans show important differences in the level of vertical integration and
control. For high-fashion companies it is of extreme importance to respond
fast to changing fashion trends.95 The Spanish clothing chain Zara, has
therefore embraced a fully vertically integrated business model, where
products are developed in a design-and-manufacturing center in La
Corufila, with most of the sewing carried out by around four hundred local
subcontractors.96 Designers are in constant contact with store managers to
88. Vasantha Bharucha, The Impact of Environmental Standards and Regulations Set in
Foreign Markets on India's Exports, in TRADE, ENVIRONMENT AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT: A
SOUTH ASIAN PERSPECTIVE 123, 126 (Veena Jha et al., St. Martin's Press 1997).
89. See id. at 136.
90. Kamal Nath, Selected Statements on Environmental and Sustainable Development




94. See, e.g., ROOZEN & VAN DER HOFF, supra note 6; Bentley Lessona, supra note 7.
95. WERNER STENGG, THE TEXTILE AND CLOTHING INDUSTRY IN THE EU: A SURVEY (Enter.
Directorate-Gen. of the European Comm'n, Enter. Papers No. 2-2001, June 2001), available at
http://europa.eu.int/comm/enterprise/library/enterprise-papers/pdf/enterprise_paper_02_2001 .pdf.
96. See id. at 9.
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find out the latest trends.97 Because of the integration of activities, it is
possible for Zara to make a new line of clothing from start to finish within
three weeks, while the average time for the clothing industry is nine
months.98 The Kuyichi concept is based on vertical integration, including
design, cotton production and processing, manufacturing and marketing.99
If a basic framework for monitoring and control does not exist, as in
mainstream confection, it must be created to become eligible for certifica-
tion and labeling. Should certification and labeling become important in
this industry, it is likely that companies will reorganize their business model
in order to minimize transaction costs. This will, ceteris paribus, lead to a
geographical concentration of various production activities, an increase in
the share of easy-to-monitor factory production, and a decrease in the share
of informal and difficult-to-monitor home and cottage-industry pro-
duction, especially in those areas with sub-standard information and
communication infrastructure.100 In other words, increasing monitoring and
control necessary for certification and labeling could lead to a further
marginalization of the poorest people (women and children engaged in
informal subcontracting) in the poorest countries (with the poorest
infrastructure to enable monitoring and control). For the European clothing
industry, this could mean a retreat from global markets to increased
sourcing from, and outward processing activity in, Central and Eastern
Europe and, possibly, the Maghreb. This trend towards regional
concentration could be reinforced if and when the pan-Euro-Mediterranean
Free Trade zone will become a reality.
V. FAIR TRADE: KUYICHI
10
Fair Trade may offer a modest alternative to this trend. Kuyichi is a
private scheme that wants to improve access of Southern products to EU
markets. The idea for Kuyichi jeans was borne at a meeting between
farmers and representatives from the Dutch development organization
SOLIDARIDAD at the Fair Trade coffee cooperative, Uni6n de Comuni-
dades Indigenas de la Regi6n del Istmo (UCIRI) (Indigenous Communities'
Union of the Isthmus Region) in Oaxaca, Mexico in 1998. To stimulate




100. RoozEN & VAN DER HOFF, supra note 6.
101. Much of the material in this section is taken from ROOZEN & VAN DER HOFF, supra note 6
(an insider account of SOLIDARIDAD's efforts to develop fair trade networks for three products:
coffee, bananas and jeans).
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the cooperative, primarily for the women. The wives and daughters of the
coffee farmers of UCIRI were frequently forced to find employment in the
garment industry elsewhere in Mexico, often at a considerable distance
from Oaxaca. It would be very convenient for them if a nearby garment
factory would enable them to combine housework and a paid job. The
production of blue jeans was considered. As the Fair Trade coffee at the
cooperative was grown organically, it was considered important that the
factory would only employ organic cotton as a raw material. In addition, it
was agreed that it would be examined if the blue jeans could be exported to
Europe, under fair trade conditions.
Within the SOLIDARIDAD partner network, a source of organic
cotton was found in Peru in the Cafiete Valley, 150 kn south of Lima.
Cotton culture in that valley is already more than a century old and a high-
quality variety of cotton is produced. In the early 1990s, cotton farmers
discovered that it would be relatively easy to switch to organic production
methods. At the moment, farmers are switching to certified organic cotton
production with the help of the agricultural extension service Instituto Rural
Valle Grande (Grand Rural Valley Institute). Some farmers have already
received the organic EKO label of the SKAL certification organization.
The farmers have jointly created their own exporting company: the Oro
Blanco (white gold).
Meanwhile, UCIRI created a garment factory in Xhiifia Guidxi. To
broaden the manufacturing base, cooperation was sought and established
with CooperJeans and CooperFinishing, two worker cooperatives in the
neighborhood of Sao Paulo, Brazil. It was soon discovered that the garment
factories would need additional technical expertise to produce for the export
market. This technical expertise was found within the Spanish research and
consultancy bureau Jeanologia, a leading expert on jeans technology. A
number of technical experts were sent to the Xhiifia Guidxi garment factory
to set up production.
SOLIDARIDAD had some experience in the marketing of new
products, like Max Havelaar coffee and Ok6 bananas, but it had no previous
experience in the marketing of garments or blue jeans. Experts in the blue
jeans industry make it very clear that there is no demand for socially
responsible and environmentally sound jeans. Consumers do appreciate
socially and environmentally responsible behavior by firms, but they do not
want to wear cloths with an explicit social image. However, of crucial
importance in the jeans industry is the value added of a brand name.
Consumers are willing to pay a considerable bonus for a trendy brand. So,
it was decided to try to position the jeans in the trendy, fashionable, upper-
part of the market, with the brand name Kuyichi. The primary image of the
[Vol. 11:619
jeans is trendy and fashionable; the social and environmental aspects of
production are communicated as a subordinate, secondary message.
In addition to denim products, the 2003 Kuyichi collection included t-
shirts, shirts, and pullovers. Denim textiles, produced almost exclusively
from Oro Blanco cotton, were manufactured in Mexico and Brazil, but also
in Peru (Cahete Tops) and Tunisia (Faitements Marathon). Other textiles
were produced in India (TubeKnit and Topstich) and Turkey. Oro Blanco
cotton was also the raw material for Kuyichi t-shirts.
Kuyichi uses existing ethical standards. For environmental aspects,
the company wants to attain the SKAL standards for organic cotton. For
social aspects, Kuyichi uses the SA8000 standards of Social Accountability
International. Taken together, SKAL and SA8000 can be considered as a
comprehensive, professional, and up-to-date set of sustainability standards.
Kuyichi strives for certification of all activities according to SKAL and
SA8000. Certification procedures have started with cotton producers and
garment factories. In due course, the target is to certify the whole
production chain.
Cotton farmers in Peru have begun the process of SKAL certification
in 2000. It was expected that a first group of 80 farmers would get the
SKAL certificate in 2003. The other farmers in the Oro Blanco co-
operative must comply within a few years.
All garment factories must become SA8000 certified. The India
partners TubeKnit and TopStich already received this certificate in 2001.
Partners in Tunisia and Turkey started SA8000 certification in 2004. In
Peru, Cahiete Tops became a subsidiary of Oro Blanco in 2003. If success-
ful, Oro Blanco and Caiete Tops will, by 2008, develop into a vertically
integrated company that can handle the whole production chain from cotton
till jeans.
Kuyichi is an offspring of the Fair Trade movement in the
Netherlands. The organization has recruited members from the existing
SOLIDARIDAD network. By striving for certification according to SKAL
and SA8000 standards, the company uses comprehensive and up-to-data
sustainability standards. Sustainability standards are applied not only to
founding partners in Latin America, but also to future market partners in
Asia and Africa. Kuyichi seems to have been able to get a foothold in the
competitive jeans market.
As a private scheme in the Fair Trade movement, Kuyichi pays more
than prevailing market prices to cotton and garment producers. Moreover,
producers have been made co-owner of the Kuyichi Company. Kuyichi
puts many efforts into increasing transparency and accountability. If the
label will grow in the future, present-day sustainability standards must
apply to all partners in the production chain.
Kuik2005]
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Kuyichi puts much effort into increasing transparency and account-
ability. By using well established SKAL and SA8000 schemes, it will be
possible to guarantee sustainability standards of production. Because the
Latin American co-operatives are co-owner of Kuyichi, they should be
able to have influence on business policies. It is the intention to have long-
standing contacts with a limited number of cotton and garment producers,
instead of the short-term contracts prevailing in the conventional blue jeans
industry.
Having said this, one must keep in mind that Kuyichi is a niche player
with a previous history. Partners are all from the SOLIDARIDAD network,
which means that they have a common mindset aimed at Fair Trade. In the
Kuyichi organization, subcontractors and home workers are absent. This
makes chain control much easier. Finally, Latin American partners are
formally involved in ownership and chain management. The small number
of owners at present enables this.
In the years to come, organic cotton from Peru will remain the
foundation of Kuyichi denim products. Long standing partners in Asia and
Africa will be assessed according to the same criteria as the founding
partners in Latin America. Kuyichi strives for a production chain where
SKAL and SA8000 criteria are fully applied.
VI. CONCLUSIONS
One of the major obstacles to ethical labeling in the blue jeans industry
that were identified in this paper is formed by the complexity of the product
chain. The chain may include retailers, middlemen, manufacturers,
contractors and subcontractors that can stretch from continent to continent
including hundreds, if not thousands, of individuals and companies in more
formal or informal settings. In such circumstances, it is extremely difficult
for any company to set up a waterproof certification system. Given the
high visibility of the blue jeans industry in consumer countries and the
frequent media attention for abuses in this industry, it seems necessary that
the certification system that would guarantee the claims made by a label
would be very reliable and indisputable. This requires a level of oversight
and control over the entire chain that is not present at the moment.
Another obstacle may be the simple fact that the blue jeans industry is
dominated by big brands, and that competition is based on the image of
trendyness that these brands try to transmit to the consumer. Companies
invest heavily in marketing brand names, and it is considered unlikely by
the industry that any label, unconnected to the brand, would have any
additional marketing value. Indeed, it is doubted by the industry whether




Finally, there are distinct social and economic issues to take into
account. Certification of the multiple processes that play a role in the blue
jeans product chain could lead to significant changes in the structure of the
industry. These changes could lead to the relocation of parts of the industry
from less advanced to more advanced countries where production processes
can be better monitored, and in general to a shift from the informal to the
formal sector, where processes and people can be better monitored and
managed. This shift would leave many informal workers, many of them
women and children, in the cold. Labeling and certification schemes could
thus give rise to trade barriers for the poorest countries where
professionalization of production is least developed and they could lead to
the further marginalization of the most vulnerable groups, the workers in
the informal sector.
These considerations, amongst others, led the NGO SOLIDARIDAD to
approach the promotion of socially and environmentally sound blue jeans
from a slightly different angle. Instead of developing a strict certification
scheme, SOLIDARIDAD started producing and marketing its own brand of
blue jeans, called Kuyichi jeans. After extensive marketing research, they
decided to manufacture and market jeans that are in the first place trendy
and fashionable, while social, environmental, and fair trade aspects of
production are only communicated as a subordinate, secondary message.
Labeling and certification schemes are used by Kuyichi to educate its
workers and to guarantee its claim of social and environmental soundness to
consumers, but not as a primary marketing tool. Kuyichi is still a young
brand, so it is too early to know whether its success will last. However, if
its approach proves successful, it may be an example of an innovative way
of integrating sustainability aspects into an industry that is dominated by
fashionable brands. The main message seems to be: if you cannot beat
fashionable brands, become a fashionable brand yourself!
Kuik
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I. INTRODUCTION
This paper aims to analyze the "Stewardship Council Model" through
a comparison of the Forest Stewardship Council (hereinafter "FSC") and
the Marine Stewardship Council (hereinafter "MSC"). In other words, our
aim is to study the main features and capacities of an organizational and
operational model established on the basis of a stewardship council. In
order to do so, we shall focus in the comparison between the two main
organizations that operate in the field of certification and sustainable
* Professor of Public International Law, University of Barcelona. The developments on
FSC are devoted to him. I would like to thank my colleague Jaume Saura for his comments and
collaboration in the final drafting of this article.
** Environmental Economist, Institute for Environmental Studies, Vrije Universiteit,
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labeling, and shall emphasize their similarities and differences. They are
two organizations that share common elements in their structure, in their
decision-making procedure and in their functioning, which is not surprising
since the MSC was established following the model of the FSC. The
relevance of the stewardship council model lays in the fact that, from an
operational perspective, it provides more credibility and transparency to
those sustainable labeling and certification processes. In such a way, it
constitutes an organizational and operational model that, notwithstanding its
recent character, has proved to be a success and is being extended to other
sectors as an example of responsible management.'
In the next pages, we shall separately deal with the creation and
objectives of the FSC and the MSC, their composition and structure.
Finally, the last section of this paper is devoted to the functioning of the
FSC and the MSC, as regards to its principles and criteria for sustainable
management, the procedures for the accreditation of the certification bodies,
and the national and regional standards.
II. ESTABLISHMENT AND OBJECTIVES OF THE FSC AND MSC
As we have already mentioned, the FSC and MSC are two recently
established non-governmental organizations whose capacities in the field of
sustainable labeling and certification have been stressed by organizational
as well as operational models. Besides, both of them are international
bodies of a global scope that share similar goals oriented towards the
achievement of a sustainable development. On the one hand, the FSC is an
independent non-profit organization that was created with the main
objective of promoting the sustainable management of forests through a
program of certification of forestry products. The FSC supports an
environmentally appropriate, socially beneficial and economically viable
management of forests all over the world.2 In doing so, the FSC does not
make any distinction among forests, neither based upon the type of forest
1. Thus, for instance, the Rainforest Alliance is exploring the development and
implementation of a Sustainable Tourism Stewardship Council (see RAINFOREST ALLIANCE, RAISING
THE STANDARDS AND BENEFITS OF SUSTAINABLE TOURISM AND ECO-TOURISM CERTIFICATION, FINAL
REPORT MARCH 2003, VERSION 8.6 (2003)).
2. In the context of the Forest Strewardship Council's (FSC) mission statement,
environmentally appropriate management means a type of management that keeps biodiversity,
productivity and ecological processes of forests. FOREST STEWARDSHIP COUNCIL, WHAT IS FSC?,
MISSION, at http://www.fsc.org/en/about/aboutfsc/mission. Socially beneficial means a type of forest
management that helps both local people and society at large to enjoy long-term benefits. Id. Finally,
an economically viable management implies that forest operations are structured and managed so as to
be sufficiently profitable, without generating financial profit at the expense of the forest resource, the
ecosystem, or affected communities. Id.
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(tropical, temperate or boreal), nor on the basis of the country where they
are located or the company that exploits them. 3 The objectives of the FSC
are further developed in its Statute.4 On the other hand, the purpose of the
MSC is "to work for sustainable marine fisheries by promoting responsible,
environmentally appropriate, socially beneficial, and economically viable
fisheries practices, while maintaining the biodiversity, productivity, and
ecological processes of the marine environment. ' '5 It promotes equal access
to its certification program irrespective of the size, scale, type location or
intensity of the fishery.6 In other words, the goals of both organizations
share the same orientation towards adequately balancing the environmental,
social and economic dimensions to contribute to guarantee a sustainable
management, conservation and development of both forests and marine
fisheries.
The FSC was founded by a diverse group of representatives from
environmental and conservation groups, the timber industry, the forestry
profession, community forestry groups and forest product certification
organizations from all over the world. Although the idea of establishing an
organization that evaluates, accredits and monitors timber and timber
products' certifiers was initially related to tropical forests (and was first
proposed by the Woodworkers' Alliance for Rainforest Protection, WARP),
the interest for this certification process subsequently spread to all types of
forests (with the creation of the FSC). The initial impulse came from the
United Kingdom, where a group of timber traders expressed their
willingness to demonstrate the environmental credibility of their products
by using a label.7 This impulse was reinforced by the action undertaken by
3. About the FSC objectives, see generally Kristen M. Kloven, Eco-labeling of Sustainable
Harvested Wood under the Forest Stewardship Council: Seeing the Forest for the Trees, 1998 COLO. J.
INT'L ENVTL. L. & POL'Y 48, 49.
4. The FSC Statutes and the main documents of the organisation are available in English and
Spanish on their website. FOREST STEWARDSHIP COUNCIL, FSC STATUTES (Revised, Aug. 2000, Nov.
2002), at
http://www.fsc.org/keepout/en/contentareas/77/83/files/FSCStatutes revisedNovember_2002.PDF
5 SARAH ANDERSON, ET AL., THE STATE OF VICTORIA, DEP'T OF NATURAL RESOURCES,
INCORPORATING BIODIVERSITY INTO ENVIRONMENTAL MANAGEMENT SYSTEMS FOR VICTORIAN
AGRICULTURE: A DISCUSSION PAPER ON DEVELOPING A METHODOLOGY FOR LINKING PERFORMANCE
STANDARDS AND MANAGEMENT SYSTEMS 31 (2001)[hereinafter INCORPORATING BIODIVERSITY].
6. Id.
7. On the creation of the FSC, see NIGEL DUDLEY ET AL., BAD HARVEST? THE TIMBER
TRADE AND THE DEGRADATION OF THE WORLD'S FORESTS 145-147 (Earthscan Publications Ltd. 1995).
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the World Wide Fund for Nature (WWF), among other institutions.8 The
key steps of the process of establishment of FSC are the following:
1) In 1990, there was a meeting in California where it was
discussed how the different participants could combine their
interests in improving forest conservation and reducing deforesta-
tion;
2) In 1993, representatives from 25 countries9 came together in
Toronto to hold the Founding Assembly of the Forest Steward-
ship Council;
3) In 1994, a definitive set of Principles and Criteria, together
with the Statutes for the Council were agreed and approved by
the votes of the Founding Members; and,
4) In 1996, the first accreditation contracts were signed with four
certification bodies. 10
Likewise, the Marine Stewardship Council (MSC) was launched in
1997 by Unilever and the World Wide Fund for Nature (WWF). The MSC
became independent from its founders in June 1998, and now receives
funding from a number of charitable trusts, corporate sponsors, and
developing agencies. Establishing independence from its founders has been
an important step for the MSC in gaining acceptance from Unilever's
competitors and from fishing industry organizations that were opposed to
the WWF being involved in fisheries management. The key steps in the
development of the MSC are the following:
1) In 1995, Unilever and WWF start discussions about sustain-
able fisheries;
2) In 1996, statement of intent to establish the MSC;
3) In 1997, foundation of MSC;
4) In 1998, MSC becomes an independent non-profit organiza-
tion;
5) In 1999, start of accreditation of certification bodies;
6) In 2000, first MSC certified fish on the market;
7) In 2001, governance structure is established with balanced
stakeholder participation; and,
8. WWF played a decisive role in the creation of the FSC. See PETER KANOWSKI ET AL.,
AGRICULTURE, FISHERIES AND FORESTRY-AUSTRALIA, INTERNATIONAL APPROACHES TO FOREST
MANAGEMENT CERTIFICATION AND LABELLING OF FOREST PRODUCTS: A REVIEW 32 (1999).
9. Among them, Argentina, Brazil, Colombia, Ghana, Honduras, Japan, Mexico, Salomon
Islands, Sweden, Switzerland, United Kingdom and United States. DUDLEY ET AL., supra note 7.
10. TAsso AZEVEDO, ET AL., FOREST STEWARDSHIP COUNCIL, POLITICAL INSTRUMENT,
IMPLEMENTATION AND CONCRETE RESULTS FOR SUSTAINABILITY SINCE 1993 6 (2002).
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8) In 2004, around 200 MSC certified fish products on the
market. 11
From a legal point of view, the FSC and MSC are independent non-
governmental organizations of international composition; they are both
non-for-profit entities. Both international certification programs use a
logo that ensures that the product has followed appropriate and sustainable
management operations. In the case of the FSC, the logo ensures that the
product bearing this seal comes from a forest area (a forestry management
unit) where appropriate and sustainable management operations are
carried out (or, at least, this logo ensures that the FSC principles and
criteria are observed within this forest area). In this sense, the FSC seal
is an absolutely independent, international, and credible registered mark
for wood and wood products, which obviously constitutes a market
incentive for improving forest management.' 2  In the field of maritime
fisheries, companies successfully achieving certification have the right to
apply for a license to use the MSC logo on their products.' 3 This logo
helps consumers recognize those fisheries that are responsibly managed.' 4
The use of the MSC logo and legend needs the express permission of
MSCI (Maritime Stewardship Council International Ltd., the trading arm
of the MSC which is authorised by the MSC to issue licenses for the use
of the logo on its behalf).' 5 In this sense, the MSC has established a
broad set of principles and criteria for the certification of sustainable
fisheries, which were developed through a process of international
consultation and are based on the FAO Code of Conduct for Responsible
Fisheries.' 6  The three MSC principles reflect the MSC's definition of
sustainable marine fisheries and form the basis for detailed criteria that are
used to evaluate whether a fishery can be certified. The MSC principles
and criteria relate only to the primary stage of production and not to the
11. MARINE STEWARDSHIP COUNCIL, HISTORY OF THE MSC, available at
http://www.msc.org/htmi/content_470.htm [hereinafter MSC WEBPAGE].
12. Together with the FSC-probably the most successful- the existence of other forestry
certification schemes should be noted. See PETER WOOD, MINISTRY OF EMPLOYMENT & INVESTMENT,
PROVINCE OF BRITISH COLOMBIA, A COMPARATIVE ANALYSIS OF SELECTED INTERNATIONAL
FORESTRY CERTIFICATION SCHEMES 15 (2000), at
http://for.gov.bc.ca/het/certification/woodreportoct00.pdf.




16. See Report of the Conference of FAO, FOOD AND AGRICULTURE ORGANIZATION OF THE
UNITED NATIONS, Twenty Eighth Session, Code of Conduct for Responsible Fisheries (1995), at
http://ftp.fao.org/docrep/fao/005/v9878e/V9878E00.pdf.
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processing, distribution, and sale of fisheries products. The three
principles are:
1) A fishery must be conducted in a manner that does not lead to
over-fishing or depletion of the exploited populations and, for
those populations that are depleted; the fishery must be con-
ducted in a manner that demonstrably leads to their recovery;
2) Fishing operations should allow for the maintenance of the
structure, productivity, function, and diversity of the ecosystem
(including habitat and associated dependent and ecologically
related species) on which the fishery depends; and,
3) The fishery is subject to an effective management system that
respects local, national, and international laws and standards, and
incorporates institutional and operational frameworks that require
use of the resource to be responsible and sustainable.
17
In spite of this set of similarities and parallelisms in their establishment
and goals, an important difference should be noted in the sense that the FSC
has a broader base membership while the MSC, which became independent
from its founding organizations and has the support of more than 100
organizations in more than twenty countries, has a more centralized
structure and, in any case, it keeps, as we shall see, a wide Stakeholder
Council. In effect, the FSC is a voluntary association made up of indivi-
duals and organizations, which should designate a representative. Most of
the members are organizations and institutions of diverse character, such as
the World Wide Fund for Nature, National Wildlife Association,
Greenpeace, Friends of Earth, or retailers of forestry products. All of them
have voting rights and participate in the highest body of the Organization
(the General Assembly of Associates). It is obviously essential that
members adhere completely to the FSC objectives and support the
principles and aims of this organization.
Each member must pay an annual fee, which is calculated on a gradual
basis considering the operation expenses of each Association. These fees
should cover the membership service expenses of the Association, without
any discrimination that could affect to the Associated from Southern
countries. In this sense, the FSC Board of Directors is studying a subsidy
system for the purpose of ensuring that these fees do not constitute any sort
of financial barrier to the associated members from developing countries.
17. MARINE STEWARDSHIP COUNCIL, MSC PRINCIPLES AND CRITERIA FOR SUSTAINABLE
FISHING, at www.msc.org/assets/docs/fisherycertification/MSCPrinciples&Criteria.doc [hereinafter
MSC PRINCIPLES AND CRITERIA]; see also Luke Brander, Capture Fisheries, in SUSTAINABILITY
LABELLING AND CERTIFICATION 271 (Mar Campins Eritja & Marcial Pons, eds., 2004)(discussing
impact of this Code of Conduct over labelling schemes).
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In addition, the FSC Board of Directors recently approved the establishment
of the FSC Global Fund with the view of attracting donations from corpora-
tions and other donors whatsoever. 18  Around 85% of the FSC Inter-
national's funding comes from private foundations and substantial contri-
butions to FSC also come from large conservation NGOs like WWF. In a
similar way, funds for the functioning of the MSC mostly come from
different NGOs, trusts and foundations, as well as development agencies
and different industrial corporations.
III. THE STRUCTURE OF THE FSC AND THE MSC
In relation to the structure of both organizations, it is also convenient
to stress the similarities and differences. As we have mentioned concerning
its membership, the FSC appears to have a broader base membership and
has a less centralized standard setting process than the MSC. But both
organizations, although with different structures, are consistent, in terms of
governance, with the widest participation of stakeholders. They both
establish, in this sense, a special partnership between conservation and
business.
FSC has a unique governance structure that is built upon the principles
of participation, democracy and equity. 19 The FSC is basically structured in
a General Assembly of Associates, a Board of Directors, a Secretariat
directed by an Executive Director, and the Committees that the Board of
Directors may establish.2 0  The FSC's highest level is the General
Assembly, which consists of individual members or duly designated dele-
gates of member organizations. The main peculiarity of such an Assembly
is that it is made up of three Chambers. The purpose of the chamber
structure is to maintain the balance of voting power between different
interests without having to limit the number of members. From the pers-
pective of the FSC's underlying concept, this balance between economic,
social and environmental interests may have a positive impact on forest
management. In a similar sense, the FSC's decision-making procedure
takes into account this necessary balance, and each chamber holds an
equitable percentage of the total votes.
18. Decision adopted by the Board of Directors (22nd Session, 24-26 May 2001). FOREST
STEWARDSHIP COUNCIL, ANNUAL REPORT 2001, at http://www.fsc.org/keepout/en/content areas/88/
1/filesIAR2001 .pdf
19. FOREST STEWARDSHIP COUNCIL, FSC A.C. BY-LAWS (RATIFIED, SEPTEMBER 1994;
EDITORIAL REVISION, OCTOBER 1996; REVISED FEBRUARY 1999, AUGUST 2000, NOVEMBER 2000), at
http://www.fscus.org/images/documents/FSCInternationalBylaws.pdf [hereinafter FSC BY-LAWS].
20. Id.
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The first chamber (Social Chamber) is made up of social and
indigenous organizations, as well as of individual persons assigned to it. As
stated by the FSC By-Laws, these are social and indigenous organizations
and individual persons that actively promote an environmentally appro-
priate, socially beneficial and economically viable forest management.21
The second chamber (Environmental Chamber) is made up of not-for-profit
non-governmental organizations and assigned individuals with a demon-
strated commitment to environmentally appropriate, socially beneficial and
economically viable forest management.22
Individuals and organizations with economic interests concerning the
trade of forestry products participate in the third chamber (Economic
Interests Chamber). More specifically, the reference to these organizations
and individuals includes employees, consultants or representatives of forest
product companies, Certification Bodies, industry Associations (whether for
profit or not-for-profit), wholesales, retailers, traders, end-users, and con-
sulting companies. In any case, these individuals and organizations must
have demonstrated and active commitment regarding the implementation of
the FSC's Principles and Criteria in the framework of their commercial or
industrial activities. In the latter sense, for a successful application, these
members are requested to provide information about the way in which their
commitment with the purposes, principles and criteria has effectively
materialized. So, it is expected that Certification Bodies be in the process
of being accredited by FSC, that traders have made a commitment to have a
significant percentage of their sales in certified timber, and that producers
have a significant part of their production forests certified by an FSC
accredited certification body or be certified within a reasonable time frame.
Excepting for the third chamber,23 the General Assembly's chambers
have a basically interchangeable membership, which introduces certain
elements of confusion into a body that precisely intends to balance a
diversity of interests.24 This specific balanced structure has allowed the
FSC evolving into a discussion forum about all the aspects relating to




24. For properly understanding such a statement, it has to be kept in mind that the General
Assembly was initially made up of two chambers, the economic interest chamber (with the 25% of the
voting power) and the first chamber (indigenous, environmental and social interests) with the 75% of the
voting power. DUDLEY ET AL., supra note 7, at 147. This unique first chamber was divided in the two
existent chambers in the first ordinary General Assembly in June 1996. Id.
25. These aspects are usually disregarded in this field. See Saskia Ozinga, The limits offorest
certification, FERN (2000), at http://www.fem.org/pubs/articles/limits.htm.
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balanced structure, as well as the wide and diverse participation, contribute
to strengthen the FSC's international credibility. On the other hand, it rests
with the Board of Directors to assign to the appropriate chamber the
academic and research organizations, legal associations or other forestry
entities, in accordance with the nature of their activities.
Besides the balance of interests and perspectives that this structure
implies, each chamber is structured in a particular way for the purpose of
balancing the interests of developed and developing countries.26 In this
sense, within each chamber, Northern and Southern organizations and
individuals shall have 50% of the voting power.27 In effect, there shall be
"Northern" and "Southern" sub-chambers within each of the three
chambers. 28 The total voting weight of all individual Associates in each
sub-chamber shall be limited to 10% of the sub-chamber's total voting
weight.29 In accordance with the Transitory Clause of the FSC By-Laws,
voting rights within each chamber will be distributed in an equitable way.3°
This also means that the percentage or value of the votes of the existing
members will be proportionally reduced when new members incorporate
into the chambers.
In short, the structure of the General Assembly is clearly associated
with the will to keep the balance between the different interests inherent to
the FSC. The same balanced principle also inspires the complex decision-
making system within the General Assembly. Although it is not a double or
triple majority system, this procedure takes into account the existence of the
three chambers and the parity composition of each chamber (members and
delegates from both Northern and Southern countries). 1 So, each chamber
has the 33.3% of the voting power in the General Assembly. As we have
mentioned previously, the 50% of this 33.3% is conferred to Northern and
Southern countries respectively. So, the value of each member's vote will
depend on the specific chamber to which it has joined, provided that all
associates have the right to vote in ordinary and extraordinary Assemblies
and postal ballot. As for their validity, the General Assembly's decisions
require the affirmative vote of at least 66.6% of the voting power of the
assembly.32 Abstentions are not considered as cast votes. For a quorum to
exist at any Ordinary or Extraordinary meeting a quorum of at least 66.6%





31. FSC BY-LAWS, supra note 19.
32. Id.
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of the members of each of the chambers is required (not of the total voting
power, but of each chamber).33
On the other hand, the Board of Directors is the highest management,
executive and representation body of the FSC. It is accountable to the FSC
members, and to the public authorities in the country in which FSC is
headquartered. The Board of Directors is made up of nine members,
whether individuals or accredited delegates of the member organizations,
elected for a three-year period.34 They cannot remain in their post in
consecutive periods. 35 In order to ensure continuity, three Directors will
retire at the end of each calendar year.36 They will be replaced by postal
ballot or by General Assembly vote -if the election coincides with a
meeting of the General Assembly of Associates.37
Two Board members (one from the North and one from the South)
shall come from and shall represent economic interests, but shall not be
duly designated delegates of Certification Bodies. The remaining seven
Board members will come from environmental and social members.38 The
Board of Directors may meet at any place and whenever it is considered
necessary by the chairman or the majority of the Directors.
In the third place, the Executive Director is the chief executive of FSC.
He or she is appointed by the Board of Directors, to which is responsible for
the effective implementation of the policies of FSC.3 9 The Board super-
vises the activities of the executive Director, as well as defines the condi-
tions in which s/he performs his functions (including the term of office).40
All these conditions are expressed in the pertinent contract. The Executive
Director should attend the meetings of the Boards (although s/he has not
voting rights).4' The Executive Director designates the members of the
Secretariat's staff, following the criteria set by the Board of Directors and
42tieDrco
ensuring the broadest geographic representation. The Executive Director









41. FSC BY-LAWS, supra note 19.
42. Id.
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external auditor appointed by the Board of Directors, together with a report
about the activities of the Association in the previous year.43
Finally, the FSC By-Laws foresee the possibility of establishing the
necessary committees for supporting the operational and management
activities of the organization, such as a Technical Committee for revising
and making recommendations regarding the FSC Principles and Criteria,
and the national or regional standards, among other aspects. 44 The Com-
mittee that the Board of Directors should compulsorily establish is the
Dispute Resolution and Accreditation Appeals Committee, which will deal
with disputes and grievances from members and review accreditation
decisions. 45 This Committee, named by the Board, is made up of six
representatives, provided such committee shall be formed by one member
from the North sub-chamber and one from the South sub-chamber from
each of the Social, Environmental and Economic Chambers. In addition, at
least one of the members of the committee shall be from North America,
Central and South America and the Caribbean, Europe, Australia and
Oceania, Asia and Africa.46
Concerning the organic structure of the MSC, it is important to stress
that, once it became independent from its founding organizations, in 1998, a
new governance structure has been constructed, formed of a Board of
Trustees, a Stakeholder Council, and a Technical Advisory Board.47
The Board of Trustees has a diverse membership, including represen-
tatives from the fishing industry, fish processors, retailers, conservation
groups, the fisheries scientific community, and former government
officials. 48 The Board comprises 14 members, who are nominated for a
three-year term and are also automatically trustees of the charity.49 The
specific responsibilities of the Board include: approving plans, targets and
strategy; the MSC finances; appointing chief members of the Board, Chair,
Committee, Technical Advisory Board, the Accreditation Committee, and





46. FSC BY-LAWS, supra note 19.
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The Stakeholder Council has the task of providing policy advice to the
MSC and acts as a representative and liaison body.51 The annual meetings
of the Stakeholder Council are combined with an open conference, which
provides a platform for the Chair of the Board of Trustees and the Chief
Executive to make public presentations on the MSC's strategy and
activities.52 The Stakeholder Council consists of representatives from all
relevant public and commercial stakeholder constituencies. 53 These consti-
tuencies include scientific, academic and resource management interests;
general conservation NGOs; marine conservation NGOs; consumer groups
and inter-governmental organizations (e.g. FAO, OECD, EU); catch sector
interests; supply chain and processing interests; retail, catering and dis-
tribution interests; and developing nation and fishing community interests.54
The membership of the Stakeholder Council is structured in the following
way. 55 Each constituency is allowed up to five seats on the Council.56 Half
the members of the Council are selected by the Board of Trustees and the
other half are selected by current members.57 Each constituency is
responsible for its own nominations and appointments.58 The Board of
Trustees holds the power to appoint members to the Stakeholder Council in
situations where current members cannot agree.59 The two joint-Chairs of
the Stakeholder Council also have seats on the Board of Trustees in order to
ensure that the Council is represented and involved in all Board decisions.6 °
The Technical Advisory Board (TAB) provides advice to the Board of
Trustees on scientific, technical and legal matters related to the MSC
Standard.6' It consists of 1 1 members but is able to call on additional
experts or form sub-committees in order to focus on particular technical
62issues. The members of the TAB are appointed by the Board of Trusteesbut are able to select their own Chair. Currently, the Chair of the TAB is

















also a member of the Board of Trustees. Recommendations formulated by
the TAB may be put out for consultation to the Stakeholder Council or
other interested parties before they are sent to the Board of Trustees. The
Board of Trustees are not obliged to follow the advice of the TAB but must
provide reasons for not doing so in situations where its decisions do not
63conform to TAB guidance.
In addition to the three main bodies that comprise the MSC gover-
nance structure outlined above, the MSC Accreditation Committee
(formerly called the Approvals Committee) has the function of ratifying
certifier accreditation decisions made by the MSC. 64 As stated in the
foreword of the Accreditation Committee Rules and Terms of Reference,
"the Accreditation Committee acts as the independent check and balance to
the MSC accreditation function.. .the MSC Accreditation Committee also
oversees the overall integrity of the MSC certification body accreditation
program. ' '65 Members of the Accreditation Committee, of which there are
between 3 and 5, are elected by the Board of Trustees for fixed terms of 3
years.6 6
IV. FUNCTIONING OF THE FSC AND THE MSC.
Together with the specificities of the structure of both the FSC and the
MSC, with a wide and diverse participation of stakeholders, the stewardship
council model highlights an operational activity that has, in both the FSC
and the MSC, a triple dimension or focus. On the one hand, the establish-
ment of principles and criteria in respect of the forestry or fisheries
activities; on the other, the procedures for the accreditation of the entities
that shall act as certifiers in both sectors; finally, the local, national or
regional dimension of the implementation of the above mentioned prin-
ciples and criteria. For explanatory purposes, we shall address separately
the analysis of the functioning of the FSC and the MSC.
A. Main elements on the functioning of the FSC
As we have mentioned above, the objective of the FSC is to promote a
viable and sustainable management of forestry resources through a program
63. Id.
64. MSC WEBPAGE, supra note 11, at ACCREDITATION COMMITTEE,
http://www.msc.org/html/content_476.htm.
65. MARINE STEWARDSHIP COUNCIL, MSC ACCREDITATION COMMITrEE RULES AND TERMS
OF REFERENCE 3 (2003), at http://www.msc.org/assets/docs/govemance/mscaccreditation
committeeTORversion2_october2003.pdf.
66. MSC WEBPAGE, supra note 11, at ACCREDITATION COMMITTEE,
http://www.msc.org/htm/content-476.htm.
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of voluntary accreditation for forest management certifiers. So, the FSC's
main aim is to accredit independent certification bodies for the purpose of
ensuring the authenticity and credibility of their certifications. This
operation has a twofold dimension:
1) Setting principles for forest management at world scale,
widely recognized and respected, which are consistent with
national or regional standards; and,
2) Setting the procedures and conditions for the accreditation of
the certification bodies.
1. Principles and criteria for Forest Management.
The FSC has elaborated its own principles and criteria, which
constitute the starting point of its activities, since they are incorporated into
the evaluation systems as well as in the standards of all the certification
bodies seeking the FSC's accreditation. It is a set of ten principles and 56
criteria applying to whatever type of forests, whether tropical, temperate or
boreal.67 In the same sense, many of these principles apply to plantations
and forests partially re-planted.68 In this sense, it is important to point out
that at the international level there have been no advances in the proposals
for the elaboration of a legally binding international instrument on forests,
and that there are only some regional processes of establishment of criteria
and indicators, as well as the whole of the proposals and measures of action
adopted in the framework of the international dialogue on forests held by
the United Nations. This process has been developed institutionally with
the Intergovernmental Panel on Forests (IPF) and its successor, the
Intergovernmental Forum on Forests (IFF) and, finally, since 2000, with
the United Nations Forum on Forests (UNFF) 69
While the ISO 14001 only specifies how a company's management
system must be organized to address environmental aspects and impacts of
its operations, the FSC's Principles and Criteria cover both product and
67. FOREST STEWARDSHIP COUNCIL, FSC PRINCIPLES AND CRITERIA FOR FOREST
STEWARDSHIP (APRIL 2004), at http://www.fsc.org/plantations/docs/FSC-STD-01-
001%20FSC%2OPrinciples%20and%20Criteria%20for%20Forest%20Stewardship%202004-04.pdf.
(Document available in Spanish: FSC Doe. No. 1.2 (Revised Feb. 2000)), at
http://www.fsc.org/keepout/esp/content-areas/77/71/files/Principios_y_CriteriosFSC.pdf) [hereinafter
FSC PRINCIPLES AND CRITERIA].
68. Id.
69. On the establishment of a new international framework in the field of the United Nations,
and the task of these organs, see XAVIER PONS RAFOLS, EL REGIMEN FORESTAL NTERNACIONAL [THE
INTERNATIONAL FORESTRY REGIME] 91-131 (INIA 2004); see also J. Saura EstapA et al., The Un
Context for Sustainability Labelling and Certification, in SUSTAINABILITY LABELLING AND
CERTIFICATION, supra note 17, at 97-8.
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processes standards, specifying different standards for the diverse aspects of
forest management (including the social aspects). 70 At this point, it is worth
underlining the presence of "equity" and other ethical values concerning the
enterprises' activities within the FSC's Principles and Criteria.71
For the purpose of obtaining the registered mark, all the Principles
should be met, provided that they constitute a complete set of principles that
must be regarded as a whole. However, neither the FSC nor the
certification bodies require an absolute and full compliance with each and
every Principle and Criteria. In this sense, the need has been stressed for
the FSC to be fitted with a certain margin of flexibility when applying its
Principles and Criteria, which allows adapting them to the specific local
conditions. In this sense, the differences and difficulties concerning their
interpretation would be regarded from the national, regional and local
standards' perspective. Thus, the FSC Principles and Criteria are not
directly intended for being used as a basis for the field certification, but for
defining the framework within which the national, regional and local forest
management standards will be developed and implemented.
The process initiates when the owner or the person that exploits the
forest requests the services of a certification body (obviously, on a volun-
tary basis), and not the FSC's services directly. The FSC, as mentioned,
deals with the accreditation of the certification bodies in order to ensure the
authenticity and credibility of the certifications they grant. The process of
forest certification implies a rigorous inspection and periodical supervision
of the observance of the forest management requirements, as well as the
monitoring of the chain of custody.
These ten principles, which have a twofold dimension -quantitative
and qualitative-, were initially approved in June 1994,72 then completed
firstly in 199673 and finally revised and completed again in 1999.74 The list
of these principles follows (the 56 criteria that develop them are not
reproduced in this list):
Principle 1: Compliance with Laws and FSC Principles. Forest
management shall respect all applicable laws of the country in
which they occur, and international treaties and agreements to
70. FSC PRINCIPLES AND CRITERIA, supra note 67.
71. Id.
72. Id.; see also DUDLEY ET AL., supra note 7 at 147-148, discussing the complex procedure
for the adoption of these FSC PRINCIPLES AND CRITERIA.
73. Id. at 149 (introducing Principle Ten, concerning Plantations); see also FSC PRINCIPLES
AND CRITERIA, supra note 67.
74. Id.
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which the country is a signatory, and comply with all FSC
Principles and Criteria.
Principle 2: Tenure and Use Rights and Responsibilities. Long-
term tenure and use rights to the land and forest resources shall
be clearly defined, documented and legally established.
Principle 3: Indigenous Peoples' Rights. The legal and custo-
mary rights of indigenous peoples to own, use and manage their
lands, territories, and resources shall be recognized and
respected.
Principle 4: Community Relations and Workers' Rights. Forest
management operations shall maintain or enhance the long-term
and economic well-being of forest workers and local com-
munities.
Principle 5: Benefits from the Forest. Forest management opera-
tions shall encourage the efficient use of the forest's multiple
products and services to ensure economic viability and a wide
range of environmental and social benefits.
Principle 6: Environmental Impact. Forest management shall
conserve biological diversity and its associated values, water
resources, soils, and unique and fragile ecosystems and land-
scapes, and, by so doing, maintain the ecological functions and
the integrity of the forest.
Principle 7: Management Plan. A management plan -appropriate
to the scale and intensity of the operations- shall be written,
implemented, and kept up to date. The long-term objectives of
management, and the means of achieving them, shall be clearly
stated.
Principle 8: Monitoring and Assessment. Monitoring shall be
conducted-appropriate to the scale and intensity of forest
management-to assess the condition of the forest, yields of
forest products, chain of custody, management activities and their
social and environmental impacts.
Principle 9: Maintenance of High Conservation Value Forests.
Management activities in high conservation value forests shall
maintain or enhance the attributes that define such forests.
Decisions regarding high conservation value forests shall always
be considered in the context of a precautionary approach.
Principle 10: Plantations. Plantations shall be planned and
managed in accordance with Principles and Criteria 1-9, and
Principle 10 and its Criteria. While plantations can provide an
array of social and economic benefits, and can contribute to
satisfying the world's needs for forest products, they should
[Vol. 11:637
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complement the management of, reduce pressures on, and
promote the restoration and conservation of natural forests.
75
It can be clearly perceived that the FSC Principles and Criteria take
into account environmental, social and economic considerations. From the
FSC's underlying concept perspective, this multiple consideration -as well
as the wide and diverse membership of the Association- constitutes an
added value that confers the FSC a higher credibility. In this sense, and
from a social perspective, it is worth underlining the references made to the
tenure and use rights and to the local communities, workers and the
indigenous people's rights. On the other hand, forest management
standards also take into consideration pretty important environmental
issues, such as the protection of forest of high values (i.e. with rare or
endangered species). In addition, these aspects encompass a viable
economic management that makes the forests' exploitation under these
criteria attractive for the industrial and trade sectors. However, the FSC is
not in a strong position and its action is being undermined by certain
industrial sectors that promote other less-strict certification standards and
76
criteria.
2. Procedures for FSC accreditation of certification bodies
Since the FSC is an association that accredits the bodies which later
grant certifications on the basis of the FSC Principles and Criteria, and
authorize the use of the FSC trademark, one of the most important aspects
of the FSC's activities precisely consists on accrediting these certification
bodies. This is one of the most criticized aspects of the FSC, too. 77 Accre-
ditation thus reveals itself as the key process in the role of a stewardship
council, since what it must ensure is the competence and correction of the
task that the certifying entity carries out.
Certification bodies previously accredited by the FSC carry out
evaluations of forests. These bodies are subjected to certain evaluation
procedures concerning their competence and credibility. In this sense, the
FSC has developed rigorous procedures to evaluate whether organizations
(certification bodies) can provide an independent and competent forest
evaluation (certification) service. The starting point is the acceptance of the
FSC Principles and Criteria for Forest Stewardship. Then, all accredited
certification bodies may operate internationally and may carry out
75. Id.
76. See DUDLEY ET AL., supra note 7, at 152; Kloven, supra note 3, at 5-6.
77. See FERN, BEHIND THE LOGO. AN ENVIRONMENTAL AND SOCIAL ASSESSMENT OF FOREST
CERTIFICATION SCHEMES (2000), at http://www.fem.org/pubs/reports/behind/btlrep.pdf.
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evaluations in any type of forest. As we have explained, for the purpose of
awarding the FSC logo to a forest product from a certified forest it is also
necessary to check the custody chain (i.e. tracking of the timber from the
forest to the retailer).
Although it can be expected that accredited certification bodies will
exist in the future in the most important producing countries, as a matter of
fact, there are accredited certification bodies currently operating in eight
countries (in addition, highly developed countries): Germany, South
Africa, Canada, USA, Italy, Netherlands, United Kingdom and
Switzerland.78 In these countries, the accredited certification bodies may
certify forest management enterprises that meet the FSC Principles and
Criteria. This allows granting licenses and permits to use the FSC
registered mark for certified forestry products. As for the scope of the
accreditation, it is worth noting that in some cases the accreditation covers
the supervision of the chain of custody, while in other cases it covers the
forest management operations as well. In the same sense, the accredita-
tion's geographical scope may be narrowed to a specific geographic area, or
spread to all over the World and all types of forests.
The recent suspension of the accreditation formerly granted to a
certification body clearly shows the rigorousness of the control that the FSC
carries out over them. In fact, the FSC gave notice recently of the sus-
pension of the authorization to award certifications previously granted to
SKAL 79 (The Netherlands), provided that the annual audit demonstrated
that the operational practices of this body did not fully comply with the FSC
procedures. Despite these rigorous requirements, the main problem of the
FSC is its inability or unwillingness to properly control its accredited
auditors or certifiers, of logging companies and to ensure that the FSC's
standards for forestry are actually upheld.80 The rigorous requirements for
the accreditation of the certification bodies include the following para-
meters: 81 Compliance with and adhesion to the FSC Principles and Criteria;
Independence; Rigorous evaluation procedures; Transparency; Reciprocity;
Public information; Verification of the Chain of Custody; Compliance with
the applicable Laws; Equitable access; Keeping the adequate documenta-
tion; Appeal procedures; and Integrity of claims and grievances. Among
these parameters, the most important ones relate to the adhesion to the FSC
78. As for instance, Rainforest Alliance and Scientific Certification Systems (USA), and SGS
Forestry and Soil Association (in the UK).
79. Press Release, Forest Stewardship Council (March 30, 2001), at FOREST STEWARDSHIP
COUNCIL, FSC NEWS: PRESS RELEASES, http://www.fsc.org/en/whats-new/news/press-releases.
80. THE RAINFOREST FOUNDATION, REFORM OF THE FOREST STEWARDSHIP COUNCIL, at
http://www.rainforestfoundationuk.org.
81. See Kloven, supra note 3, at 51.
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Principles and Criteria, the adhesion to the FSC Guidelines for Certification
Bodies, and the existence of specific national or regional forest manage-
ment standards approved by the F SC.
82
The existing data shows relevant figures concerning the total area of
certified, forests in an increasing number of countries (and constantly
increasing). In fact, although the percentage of certified forests still con-
stitutes a small part of the world's forests, it has been increasing during the
most recent years, since the demand of FSC's certified wood and wood
products is increasing accordingly (mainly in developed countries).83 The
FSC operates in a large number of countries, there are accredited certifi-
cation bodies in eight countries as we have mentioned above, and the
certified forests with the FSC registered mark spread beyond 60 countries
and more than 45 millions of hectares. Nonetheless, as Table 1 shows, its
regional distribution clearly points out that its success, and in general the
success of the sustainable labeling and certification processes, has basically
84been focused in developed countries.
Table 1. FSC. Certified areas. Regional totals.8'
Europe 27.007.811 ha
Africa 1.855.405 ha
Latin America 5.993.697 ha
Asia-Pacific 1.709.294 ha
North America 9.369.794
Grand Total 45.936.001 ha
3. Local, national and regional standards for the implementation of the
FSC Principles and Criteria
As it has been previously pointed out, the FSC supports the develop-
ment of standards at this level for the purpose of implementing its
Principles and Criteria. These standards are developed by national and
82. See DUDLEY ET AL., supra note 7, at 150.
83. Mainly in the UK, Sweden, USA or Netherlands.
84. On the discussion and evaluation of the forestry certification processes, in terms of
developing and developed countries, see Xavier Pons Rafols & V. Sinchez Sinchez, Sustainability
Labeling Certification Schemes on Forest Management, in SUSTAINABILITY LABELLING AND
CERTIFICATION, supra note 17, at 330-31.
85. FSC REGIONAL TOTALS, INFORMATION ON CERTIFIED FOREST SITES ENDORSED BY
FOREST STEWARDSHIP COUNCIL, at http://www.certified-forests.org/region.htm.
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regional working groups 86 in order to achieve a broad consensus among the
participants and organizations involved in the conservation and manage-
ment of forests all over the world.87 As stated previously, these Working
Groups reflect the decentralized action of the FSC and constitute a national
or regional initiative at this respect.
In order to help the action of these Working Groups, the FSC has
elaborated certain Guidelines for the development of regional certification
standards. These standards must simultaneously consider the particular
environmental, social and economic circumstances, and the FSC Principles
and Criteria for Forest Management.88 The objective is that the inspections
for evaluating the forest management operations have a higher credibility,
and constitute a fairer, more transparent and equitable procedure, by being
based upon regional standards.89 In this sense, the importance of these
standards cannot be understated, since the FSC Principles and Criteria are
not primarily intended for being used in the "field certification." 90
The approval of such standards also requires conducting a specifically
defined consultation process. 91  The Working Group plays a pretty
important role within this process, since it will not only support the
development of the standards, but also recommend them to the FSC for
approval. As we have previously stated, these standards must encompass
the FSC Principles and Criteria, and the local environmental, social and
economic conditions. Even though both requirements have to be verified
by the FSC in order to recognize the standards, the secondly mentioned will
be only recognized as far as the standards are widely supported and
approved by the regional interested agents that support certification.92 In
other words, Working Groups should ensure that the standards reflect
consensus of a wide range of interested groups. 93 Among them, the FSC
insists on the need for undertaking supplementary efforts addressed to the
86. In many cases in association with other NGO's, some of which may be members of the
FSC as well. For instance, the Spanish national initiative is carried out under the auspices of WWF-
Spain.
87. FSC BY-LAWS, supra note 19.
88. See generally FOREST STEWARDSHIP COUNCIL, FSC PROCESS GUIDELINES FOR





93. These groups of interests include environmental organizations, forests' community groups,
forest industry, academic and research institutions, groups for the defense of human and social rights,
indigenous communities, organizations for the development, timber traders associations and associations
of timber traders, and governmental representatives.
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integration of certain interested groups that are frequently excluded from
the decision-making processes, such as minority social and ethnical groups,
women, rural communities, or persons whose means of life are forestry-
dependant.
Certification bodies are obviously included under the heading of
"interested persons." At this respect it has to be pointed out that, although
their motivations for participating in the standards-making procedure are
pretty clear, particular safeguards must be adopted at this point, since
potential conflicts of interests may arise. It is necessary to ensure that the
consultation process is not under the control of these entities, so guaran-
teeing an independent adoption. In short, the wide support of the national
and regional interested parties must not imply that any group with particular
interests controls its design and implementation, but rather an adequate
balance of interests, including environmental, social and economic interests.
This basically means a democratic participation in the elaboration of such
standards, and the will to reach consensus on their contents to the greatest
extent possible. In any case, the consultative process must also include a
dispute resolution mechanism, although the FSC Dispute Resolution and
Accreditation Appeals Committee may play this function in the absence of
any provision on this matter.
In a different context, it is worth noting that the FSC promotes the
decentralization of its activities and the highest participation at the local
scale (similarly to what happens with the development of regional, national
and local certification standards). In this respect, the FSC recognizes and
encourages national and regional initiatives that follow the procedures,
guidelines and processes established by the FSC. These initiatives are
developed through a formal agreement concluded with the FSC Secre-
tariat.94 The recognition of such initiatives allows for a distribution of the
FSC's activities and a decentralized management, although no kind of local
interpretation of the FSC's formal documents is admitted. This decen-
tralized national or regional structure, which must be fitting to the model
and the balances of the FSC, may be established in any of the following
forms: A contact person (that may be an individual member or a delegate
of an organization associated to the FSC), an FSC working group (which
constitutes a suitable way for elaborating national or regional standards), an
FSC Consultative Council, or a national or regional FSC office.
B. Main elements on the functioning of MSC.
As we have mentioned above, the objective of the MSC is 'to work for
sustainable marine fisheries by promoting responsible, environmentally
94. FSC BY-LAWS, supra note 19.
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appropriate, socially beneficial, and economically viable fisheries practices,
while maintaining the biodiversity, productivity, and ecological processes
of the marine environment.' 5 The MSC label provides the opportunity for
consumer demand for fish produced in a sustainable manner to influence
fishing practices.
1. Principles and criteria for fisheries management.
The MSC Principles and Criteria for Sustainable Fishing are based-as
we have mentioned above- on the FAO Code of Conduct for Responsible
Fisheries, which were further developed through a process of international
consultation with stakeholders from around the world during eight
workshops and two expert drafting sessions.96 The key elements of the
MSC's Principles and Criteria are:
97
1) The maintenance and re-establishment of healthy populations
of targeted species;
2) The maintenance of the integrity of ecosystems;
3) The development and maintenance of effective fisheries man-
agement systems, taking into account all relevant biological,
technological, economic, social, environmental and commercial
aspects; and
4) Compliance with relevant local and national local laws and
standards and international understandings and agreements.
98
The MSC Principles and Criteria relate only to marine fisheries
activities up to the point at which the fish are landed. The MSC does,
however, recognise other complementary certification programs (e.g.,
ISO 14000) that may provide evaluations of post landing activities related
to fisheries products certified to MSC standards. 99
Although the MSC standard setting process did involve a range of
stakeholders, it has faced criticism over the dominant stakeholder groups
involved, and this has subsequently affected the widespread acceptability of
the scheme. The MSC is a purely private initiative and retailers have had a
strong influence on the MSC from the start. There is a perception on the
part of some fisheries managers, the fisheries sector, and environmental
organizations (other than WWF) that the MSC was established without a
sufficiently open consultation process involving all relevant stakeholders.
95. INCORPORATING BIODIVERSITY, supra note 5.






2. Procedures for MSC accreditation of certification bodies.
The MSC's set of Principles and Criteria are used as a standard for
third party, independent certification. In order to obtain accreditation from
the MSC to assess fisheries and award the MSC certificate, certification
bodies must meet certain requirements as stated in the MSC Accreditation
Manual. Since 1999, the MSC has accredited five certification bodies to
assess and certify fisheries around the world. Only three of them have
actually performed a full certification process so far. Costs of certification
will vary depending on the standards in question and the complexity of the
fishery being certified. Rough estimates of certification costs are $10,000
for a small simple fishery, and $100,000+ for a large complex fishery.
In terms of market success, since the first MSC certification of
fisheries took place in the year 2000, almost 200 different certified fish
products have been introduced in 17 countries, including the United States,
Japan, and much of Europe. In its annual report 2001/2002,'O° the MSC
insists that 'these regions are certainly the most open to the idea of eco-
labeling, but that it will continue to maintain a strong global outlook." 0'1
The MSC is currently certifying fisheries in the waters of the United States,
United Kingdom, Australia, New Zealand, South Africa, South Georgia and
Mexico. 102 Table 2 gives an overview of the target species involved, the
country, the year of certification, and an indication of the yield in tons. It
clearly shows that the yield volumes differ greatly from very small scale to
large-scale fisheries. In addition, there are currently 15 fisheries under-
going certification. Of the ten types of fish that are currently available,
New Zealand hoki, South African hake and Alaskan salmon have the
highest market penetration. The other seven types of MSC certified fish are
sold in specific markets and are marketed in unprocessed form, thus not
under a specific brand name. The Western Australian rock lobster is mainly
exported to Southeast Asia, the USA and Europe. The three British
fisheries all have a considerable domestic market and also export their
products to Southern European countries.
100. MARINE STEWARDSHIP COUNCIL, ANNUAL REPORT 2001/2002, at
http://www.msc.org/htm/content_460.htm.
101. Id.
102. MARINE STEWARDSHIP COUNCIL, MARINE STEWARDSHIP COUNCIL ANNUAL REPORT
2001/2002, at http://www.msc.org.
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Table 2. Fisheries certified to the MSC standard (situation on 16
September 2004).1o3
Fishery name Country Starting year Indication
of certification of volume
in tons
Western Australian rock lobster fishery Australia 2000 10,000
Thames herring driftnet fishery United Kingdom 2000 121
Alaska salmon USA 2000 Fluctuates
Burry Inlet cockle fishery United Kingdom 2001 7,135
New Zealand Commercial hoki Fishery New Zealand 2001 200,000
South West mackerel handline fishery United Kingdom 2001 1,750
Loch Torridon Nephrops creel fishery United Kingdom 2003 125
South African Hake South Africa 2004 166,000
Mexican Baja California Red Rock Mexico 2004 1,300
Lobster
South Georgia Toothfish South Georgia 2004 4,420
3. Local, national and regional standards for the implementation of the
MSC Principles and Criteria
In addition to the need for broad stakeholder inclusion in setting
principles and criteria, there is also a need for more flexibility in the
application of certification standards to fisheries of different scales and in
different settings. There is a case for adjusting MSC criteria to reflect the
characteristics of the fisheries to which they are applied, and to reduce the
burden of information requirements for small-scale fisheries. The MSC




aims to promote equal access to its certification program irrespective of the
scale and location of the fishery. Given the concern on the part of
developing country fisheries that labelling schemes for fisheries products
have in part been developed with the intent to protect developed country
domestic industries and restrict market access for those less able to meet
foreign labelling and certification standards, it is particularly important that
MSC certification is relevant and accessible to developing countries. With
respect to this, the MSC has attempted to contact and inform stakeholders in
developing country fisheries through its Developing World Fisheries
Program. To facilitate the involvement of developing country stakeholders,
the MSC is attempting to develop to a regionally structured outreach
process.
V. FINAL REMARKS
The successful action (in relative terms) of the FSC might be partially
understood by considering the broad support given to its action by environ-
mental NGO's and some important companies that have joined to different
groups of traders backing the FSC trademark. Even certain governments
(e.g. Austria) have clearly supported and given financial aid to the FSC.
This wide support is not only captured by the FSC membership and its
chamber structure, but also by the broad participation that takes place in the
process of the elaboration of the national and local standards. It can be said
without any reservation that participation constitutes one of the strongest
and most relevant aspects of the FSC.
The Marine Stewardship Council is the second multi-stakeholder
council, itself being based on the FSC, and it has been postulated that there
is an emerging model for environmental and social certification overseen by
councils comprised of multiple stakeholders. 1 4 Whereas the establishment
of the FSC was a bottom-up process led by members, the MSC has been a
top-down process led by 'experts', and this difference has meant that the
MSC has faced more questions about its legitimacy, especially from
Southern NGOs. The MSC has largely remedied this criticism by
becoming independent of its two original founding organizations (Unilever
and WWF) and adopting a much broader membership and transparent and
open governance structure.
It is our understanding that the establishment, structure and develop-
ment of the FSC and the MSC, specially concerning the stewardship
council model, has resulted in a larger credibility and transparency of the
104. Penny Fowler & Simon Heap, Bridging troubled waters: the Marine Stewardship
Council, in TERMS FOR ENDEARMENT BUSINESS, NGOs AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT (Jem Bendell
ed., 2000).
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certifying process before the industry, governments, non governmental
organizations and consumers. On the other hand, in terms of the content of
the MSC and FSC standards and the way in which social issues have been
downplayed in their respective principles and criteria for certification, it can
be argued that, currently, it may be easier to translate environmental issues
into a business/financial case for a labeling scheme than it is to translate the
social aspects of sustainable development.
The FSC has been widely recognized and its accreditation processes
have spread to a considerable number of countries. It can be said that the
FSC has succeeded in designing and spreading out a valid and effective
forest certification scheme. In this sense, the responsibility of ensuring that
wood and wood products come from sustainable managed forest rests with
the forest industry. This is because if the industry ignores "sustainability"
regarding the raw materials (with a risk of overexploitation), it would be in
a vulnerable position. In addition, the industry has to face an increasing
demand of products of reduced environmental impacts.
In any case, although both cases are voluntary mechanisms that the
industry accepts as a good business opportunity and as a possibility of
raising its market share, it has obvious positive impacts in the sustainable
forest and fisheries management. They constitute an innovative example of
a new approach to addressing conservation issues through an international
multi-stakeholder consultative process. Besides, as far as they are not
imposed by any government, the schemes do not interfere with the
multinational regulation of trade, and do not constitute a barrier to the
international trade. This market-based approach can be therefore con-
sidered as an adequate perspective for improving sustainable forest and
fisheries management.
Finally, the common characteristics of FSC and MSC show their
specificity. To our mind, the most relevant elements are, in the first place,
their composition, especially in the case of the FSC and, in general, their
structure, in the sense that they allow the widest participation of relevant
stakeholders (NGOs, industrial corporations, consumers) and that they
establish advisory decision-making processes that try to be well-balanced.
In the second place, it must be underlined that these entities adopt their own
principles and criteria, from social and environmental perspective, thus
developing what at the international level constitutes only mechanisms of
soft law, as the proposals and action measures adopted in the framework of
the international dialogue on forests and the process undertaken by the
Intergovernmental Panel on Forests (IPF) and its successor, the Inter-
governmental Forum on Forests (IFF) or, on the other hand, the FAQ Code
of Conduct for Responsible Fisheries. We understand, lastly, that it is
relevant to point out that these bodies do not act as certification entities and
[Vol. 11:637
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only endorse, through a system of accreditation, other organizations that act
independently as certification entities. The importance of this operational
aspect lies in the fact that the independent verification of the processes used
to provide certification services can increase its credibility and, at the same
time, keep a constant promotion of higher levels or standards of sustain-
ability.
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I. INTRODUCCION
La globalizaci6n ha cambiado el modo que la sociedad discute los
problemas comunes y globales. Mientras hay muchas conversaciones sobre
como llegar al desarrollo sostenible, realmente no hay una definici6n clara
sobre lo que es el desarrollo sostenible y el tdrmino permanece susceptible a
muchos abusos. La globalizaci6n es definida en la literatura de muchos
modos diferentes. La literatura se refiere a revoluciones econ6mica, social,
financiera, juridico, y de comunicaci6n y tecnol6gica que se estAn
realizando, y "mas bien que hechos al azar, la globalizaci6n se refiere a
estos modelos que conectan al mundo, los cuales estAn firmemente
sembrados y duran por mucho tiempo."' Held y McGrew argumentan que
* Joyeeta Gupta, profesora de politica y derechos de cambio climiticos en la Universidad
Vrije en kmsterdam y es una profesora de la Organizaci6n de las Naciones Unidas para la Educaci6n,
Ciencia, y Cultura (UNESCO) en Politica y derechos de Recursos de Agua y el Ambiente en el Instituto
UNESCO-IHE para la Educaci6n en Aguas. Este articulo ha sido escrito en el contexto de dos
proyectos---el proyecto inter gubemamental y regimen privados ambientales y compatibilidad con la
buena gobemaci6n, y el Reglamentos de derecho y el desarrollo sostenible-financiado por la
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la globalizaci6n encapsula la noci6n que la acci6n tomada en un lugar
puede tener impactos en otro lugar, que el tiempo y el espacio son
comprimidos a travds de comunicaci6n inmediata, que hay una
interdependencia que va aumentando mientras las sociedades son
dependientes la una de la otra debido a los sistemas que los unen, que
vivimos en un mundo que se encoge mientras los paises aparecen estar
mucho mis cercanos el uno al otro y que hay integraci6n global.2
El ripido procedimiento de la globalizaci6n esta conduciendo
explicitamente e implicitamente a grandes cambios en la forma que
manejamos nuestros problemas. Estos cambios estdn llevando a
acad6micos y politicos a conversar mis en t6rminos de gobemaci6n, que en
los t6rminos limitados de los derechos internacionales. La gobemaci6n se
refiere al proceso fitil de como instituciones manejan recursos sociales,
desde la instituci6n de la familia hasta instituciones internacionales.
La gobernaci6n ocurre en el contexto de la sociedad global. Sin
embargo, hay numerosas controversias sobre si tenemos una comunidad y
sociedad global en el sentido que los mismos valores juridicos en el nivel
nacional son tambi6n operacionales en el nivel intemacional. Para aquellos
inspirados por Hobbes, no existe ninguna sociedad global, solamente
anarquia global y los mis poderosos prevalecen.3 Para otros, nos movemos
gradualmente adelante hacia una sociedad internacional basada en reglas,
que comparte algunas normas y valores comunes y que se mantiene unida
por solidaridad.4
Tanto si vivimos en anarquia global o en una sociedad global, estamos
enfrentando problemas globales. Mientras al no iniciado podria parecer
inocuo hablar de problemas globales, este t6rmino tambi6n tiene un sentido
politico. La lucha te6rica en el contexto del derecho internacional ha sido
creada con respecto al concepto de la herencia comlim de la humanidad.
Una contienda paralela ha sido llevada en el dmbito de la economia en
Organizaci6n para la Investigaci6n Cientifica de los Paises Bajos (contrato No 452-02-02) y el proyecto
financiado por la Uni6n Europea sobre la clasificaci6n y certificaci6n de la sostenimiento (contrato No
EVGI-CT-2000-0003 I).
1. ANA METTE KJAER, GOVERNANCE [GOBERNACI6N] (2004).
2. Ver David Held y Antonio McGrew, The Great Globalization Debate: An Introduction [El
Gran Debate de Globalizaci6n: Una Introducci6n], en THE GLOBAL TRANSFORMATIONS READER: AN
INTRODUCTION TO THE GLOBALIZATION DEBATE [EL LECTOR DE TRANSFORMACIONES GLOBAL: UNA
INTRODUCCI6N AL DEBATE DE GLOBALIZACION] 1 (David Held y Antonio McGrew editores, 2000).
3. ROBERT KAGAN, OF PARADISE AND POWER: AMERICA AND EUROPE IN THE NEW WORLD
ORDER [DE PARMSO Y PODER: AMtRICA Y EUROPA EN EL NUEVO ORDEN MUNDIAL] 3 (2003).
4. Ver id. en 3-5.
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relaci6n con la disputa sobre la definici6n de bienes pfiblicos. 5 Dentro de
las ciencias politicas la discusi6n ha tomado un acercamiento diferente y los
cientificos argumentan que los problemas son socialmente construidos y por
lo tanto no hay ninguna definici6n objetiva de un problema.6 En el contexto
del Norte y el Sur, hay una controversia considerable sobre lo que son los
problemas globales, donde muchos argumentan que s6lo cuando los
problemas pueden tener impactos negativos en el Norte son clasificados
como problemas globales.'
Para tratar con este complejo de problemas globales, extendi~ndose
desde lo social, a lo econ6mico, al medio ambiente el concepto de
desarrollo sostenible ha sido adoptado, igualmente, por cientificos y
politicos. El desarrollo sostenible es definido como el progreso "que cubre
las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de futuras
generaciones a alcanzar sus propias necesidades." 8 Esto es un proceso de
cambio "en el cual la explotaci6n de recursos, la direcci6n de inversiones, la
orientaci6n del desarrollo tecnol6gico y el cambio institucional estdn todos
en armonia y realza tanto el potencial corriente como futuro para cubrir las
necesidades y aspiraciones humanas." 9  Ademdis, la Comisi6n de
Brundtland declaro que el desarrollo sostenible exhorta la participaci6n de
ciudadanos en la toma de decisiones, un sistema econ6mico independiente y
sostenido que genera excedentes, un contexto social en el cual problemas
sociales pueden ser tratados, un sistema en el cual los procesos de
producci6n son compatibles con la base de recursos existentes y con su
conservaci6n, un sistema intemacional de comercio y financias sostenible, y
5. Ver generalmente PROVIDING GLOBAL PUBLIC GOODS: MANAGING GLOBALIZATION
[PROVEYENDO BIENES POBLICOS GLOBALES: DIRIGIENDO LA GLOBALIZACION] (Inge Kaul et al.
editores, 2003).
6. Ver, por ejemplo, David Held, "hat Hope for the Future?: Learning the Lessons of the
Past [i Cual Esperanza para el Futuro?: Aprendiendo las Lecciones del Pasado], 9 IND. J. OF GLOBAL
LEGAL STUD. 381 (2002); ver tambi~n Deiev Vagts & Martti Koskenniemi, Revisi6n de libro, 87 AM. J.
INT'L L. 160 (1993) (revision de PHILIP ALLOTT, EUNOMIA: NEW ORDER FOR A NEW WORLD [NUEVA
ORDEN PARA UN MUNDO NUEVO] (Oxford Univ. Press [Prensa de la Universidad de Oxford], 1990)).
7. Ver, por ejemplo, ANIL AGARWAL, ET AL., THE COMM'N ON DEVELOPING COUNTRIES
AND GLOBAL CHANGE [COMISI6N SOBRE PAiSES EN VIA AL DESARROLLO Y CAMBIO GLOBAL], FOR
EARTH'S SAKE: A REPORT FROM THE COMMISSION ON DEVELOPING COUNTRIES AND GLOBAL CHANGE
[PARA EL BIEN DEL MUNDO: UN INFORME DE LA COMISI6N SOBRE PASES EN VIA AL DESARROLLO Y
CAMBIO GLOBAL] 25-26 (1992). Ver tambi,n THE SOUTH COMM'N [LA COMISION SUR], THE
CHALLENGE TO THE SOUTH: THE REPORT OF THE SOUTH COMMISSION [EL DESAFH6 AL SUR: EL
INFORME DE LA COMISION DEL SUR] (1990).
8. WORLD COMM'N ON ENV'T AND DEV. [COMISION MUNDIAL SOBRE EL MEDIO AMBIENTE
Y DESARROLLO], OUR COMMON FUTURE: WORLD COMMISSION ON ENVIRONMENT AND DEVELOPMENT
[NUESTRO FUTURO COMUN: COMISION MUNDIAL SOBRE EL MEDIO AMBIENTE Y DESAROLLO] 43
(1988).
9. Ver id. en 46.
Gupta2005]
ILSA Journal of Int'l & Comparative Law [Vol. 11:665
un sistema administrativo que aprende de errores del pasado.'l  La
Declaraci6n de Rio defini6 el desarrollo sostenible como "el derecho al
desarrollo [el cual] debe ser realizado para equitativamente alcanzar las
necesidades de desarrollo y ambientales de generaciones presentes y
futuras." 11 Los tribunales no estin dispuestos a ver mis de esta idea que
solo un concepto, 12 aun cuando algunos jueces ven el concepto como "una
necesidad l6gica e ineludible. ' ' 3 Desde que la Cumbre Mundial sobre el
Desarrollo Sostenible en el 2002 concentr6 todas sus energias en el, el
concepto ha ganado mucho respeto.' 4  Organizaciones ambientales y
comerciales al igual que muchos acuerdos tratan con el concepto.15 La
Uni6n Europea tambi6n ha adoptado el desarrollo sostenible como un
objetivo vigente en muchos de sus documentos y normas legales. 16
Mientras para unos el concepto de desarrollo sostenible es un solo
objetivo,' 7 para otros contiene un 6rgano de principios.' 8 La Asociaci6n
10. Ver id. en .65.
11. Rio Declaration on Environment and Development [Declaraci6n de Rio sobre el Medio
Ambiente y el Desarrollo], 14 de junio de 1992, principio 3, ONU Doc. A/CONF.151/26/Rev.1, 31
I.L.M. 874, 877. Ver tambin Report on the United Nations Conference on Environment and
Development [Informe sobre la Conferencia de las Naciones Unidas del Medio Ambiente y el
Desarrollo], del 3 al14 de junio de 2002, Annex I, ONU Doc. A/CONF.151/26/Rev.1.
12. Ver, por ejemplo, Gabcikovo-Nagymaros (Hungria vs. Eslovaquia), 1997 I.C.J., (25 de
septiembre).
13. Ver id. en 95 (la opini6n del Juez Weeramantry).
14. Ver Hans Christian Bugge & Lawrence Watters, Interview, A Perspective on Sustainable
Development after Johannesburg on the Fifteenth Anniversary of our Common Future: An Interview
with Gro Harlem Brundtland [Una Perspectiva sobre el Desarrollo Sostenible despugs de
Johannesburgo sobre el Ddcimo quinto Aniversario de nuestro Futuro Comdn: Una Entrevista con Gro
Harlem Brundtland], 15 GEO. INT'L ENVTL. L. REv. 359 (2003).
15. Ver Melinda L. Kimble, Public-Private Partnerships: A Tool for Sustainable
Development? [iSociedades Pdtblicas-Privadas: Un Instrumento para el Desarrollo Sostenible?], 2003
A.L.I. - A.B.A. C.L.E. 121, 125-29.
16. Ver, par ejemplo, Directiva del Consejo 2004/8/CE, 2004 D.O. (L 52) 50; Decisi6n No
1230/2003/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, 2003 D.O. (L 176) 29; Decisi6n del Consejo No
1999/170/CE, 1999 D.O. (L 64) 58; Opini6n del Comit6 de las Regiones sobre la Comunicaci6n en
adelante hacia una estrategia temdtica en el uso sostenible de recursos naturales, 2004 D.O. (C 121) 47;
Comunicaci6n de la Comisi6n al Consejo y al Parlamento Europeo - la Cumbre sobre el Desarrollo
Sostenible un afto sobre: implementando nuestros compromisos SEC(2003) 14710E, COM(2003) 829
final; Comunicaci6n de la Comisi6n al Consejo y al Parlamento Europeo - 2003 Revisi6n de Politica
Ambiental - Consolidaci6n el pilar ambiental de desarrollo sostenible, COM(2003) 745 final;
Resoluci6n sobre una estrategia nueva para agricultura en regiones Articas, 1999 D.O. (C 175) 27;
Opini6n del Comiti de Econ6mico y Social sobre la 'Propuesta para un Parlamento Europeo y Decisi6n
del Consejo sobre la revisi6n del Programa de la Comunidad Europea de politica y acci6n en relaci6n al
ambiente y desarrollo sostenible 'Hacia sostenimiento," 1996 D.O. (C 212) 1.
17. Ver, por ejemplo, Sumudu Atapattu, Sustainable Development, Myth or Reality?: A
Survey of Sustainable Development Under International Law and Sri Lankan Law [Desarrollo
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Internacional de Derecho prevd la aparici6n de un derecho internacional de
desarrollo sostenible la cual incluye siete principios criticos.' 9
Contra este marco, este articulo destaca los elementos claves de las
nuevas formas de gobemaci6n, refiri6ndose a los nuevos actores en la
gobernaci6n, los desplazamientos en el lugar de gobemaci6n, y las siempre
cambiantes normas en las formas tradicionales de gobernaci6n. Asi
destacando la influencia, la cual cambia constantemente, que los actores no
gubernamentales es ejercen en aquellos que establecen la politica (vea la
Secci6n II). El articulo luego argumenta que hay cinco tipos de relaciones
de gobemaci6n. Examina la situaci6n en lo que concierne a las cuestiones
de gobernaci6n sobre el cambio climdtico, el agua y el desarrollo sostenible.
Estos ejemplos ilustran las diferentes formas que los actores no
gubernamentales participan y cambian la dindmica de gobemaci6n en los
Ambitos especificos (vea la Secci6n III). El articulo luego examina los
desafios especiales que surgen en el irea de clasificaci6n y certificaci6n del
sostenimiento donde actores no gubernamentales han en efecto forIjado una
rea de gobernaci6n para ellos y esto ha conducido a una serie de preguntas
legales en muchas Areas de la ley (vea la Secci6n IV). El articulo concluye
con algunas conclusiones sobre como actores no gubernamentales forman
los nuevos acontecimientos en el derecho internacional.
II. NUEVAS FORMAS DE GOBERNACI6N
A. Introducci6n
En el nivel internacional, estamos atestiguando nuevas formas de
gobernaci6n. Hay un aumento de nuevos actores en el proceso de
gobernaci6n (vea la Secci6n II-B), hay un desplazamiento en el lugar de
Sostenible, iMito a Realidad?: Una Encuesta del Desarrollo Sostenible Baja el Derecho Internacional
y Derecho de Sri Lanka], 14 GEO. INT'L ENVTL. L. REV. 265,280-81 (2001).
18. Ver, par ejemplo, Dr. Ranee Khooshie Lal Panjabi, From Stockholm to Rio.- A
Comparison of the Declaratory Principles of International Environmental Law [De Estocolmo a Rio:
Una Comparaci6n de los Principios Declaratorios del Derecho Ambiental Internacional], 21 DENV. J.
INT'LL. & POL'Y 215, (1993).
19. INT'L LAW Ass'N [AssOCIASlON INTERNACIONAL DE DERECHO], NEW DELHI
DECLARATION OF PRINCIPLES OF INTERNATIONAL LAW RELATING TO SUSTAINABLE DEVELOPMENT
[DECLARACI6N DE LOS PRINCIPIOS DE DERECHO INTERNACIONAL SOBRE EL DESARROLLO SOSTENIBLE
DE NUEVA DELHI] (2002) [De aqui en adelante LA DECLARACION DE NUEVA DELHI]. La Declaraci6n
de Nueva Delhi fue Ilamada a la atenci6n de las Naciones Unidas en la Cumbre sobre el Desarrollo
Sostenible que levada acabo en Johannesburgo, Sur Africa del 26 de agosto de 2002 al 4 de septiembre
de 2002, World Summit on Sustainable Development [Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible],
ONU Doc. AICONF 199/8. Una exploraci6n mis detallada del concepto fue emprendida en el
INTERNATIONAL LAW AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT: PRINCIPLES AND PRACTICE [DERECHO
INTERNACIONAL Y EL DESARROLLO SOSTENIBLE: PRINCIPIOS Y PRACTICAl (Nico Schrijver & Friedl
Weiss editores, 2004).
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gobemaci6n hacia nuevos dmbitos (vea la Secci6n II-C) y las tradicionales
normas vigentes en las dreas de gobernaci6n estdn cambiando (vea la
Secci6n II-D).
B. Nuevos Actores en Gobernaci6n
Aunque los realistas tienden a argumentar que s6lo los estados son
criticos en la determinaci6n de la politica al nivel internacional,
institutcionalistas liberales argumentan que actores no gubernamentales
tienen una influencia marcada en el imbito intemacional.2 °  La
participaci6n de actores no gubemamentales en la gobemaci6n
intemacional no es algo nuevo. La historia puede ser remontada atrds a
aproximadamente 200 aflos.21 Lo que es nuevo es el desarrollo ripido de la
forma en la cual estos actores influyen el proceso de gobemaci6n.
Organizaciones no gubemamentales (ONGs) del medio ambiente y
movimientos sociales han progresado de ser grupos de pequefia escala a ser
o los movimientos de la gran masa de los partidarios o organizaciones
globales enfocadas en la protecci6n de un recurso ambiental especifico y
representando los intereses de su distrito. ONGs para la protecci6n del
medio ambiente pueden ser federaciones de organizaciones intemacionales
y nacionales,22  o tener socios universales/hibridos,23  o socios
intercontinentales, 24 o tener socios regionales, 25 o ser grupos nacionales
20. Ver generalmente Joseph M. Grieco, Anarchy and the Limits of Cooperation. A Realist
Critique of the Newest Liberal Institutionalism [Anarquia y los Limites de Cooperaci6n: Una Critica de
Realistas del Nuevo Institucionalismo Liberal], en INTERNATIONAL RULES: APPROACHES FROM
INTERNATIONAL LAW AND INTERNATIONAL RELATIONS [NORMAS INTERNACIONALES: ACERCAMIENTO
DEL DERECHO INTERNACIONAL Y RELACIONES INTERNACIONALES] 147 (Robert J. Arroyo et al. editores,
1996).
21. Ver Steve Chamovitz, Two Centuries of Participation: NGOs and International
Governance [Dos Siglos de Participaci6n: ONGs y Gobernaci6n Internacional], 18 MICH. J. INT'L L.
186, 190-91 (1997).
22. Por ejemplo, esto incluye grupos como Greenpeace (http://www.greenpeace.org), Amigos
de la Tierra (http://www.foei.org), Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF) (http://www.panda.org), y
Environment Liaison Centre International [Centro Intemacional de Enlace Ambiental]
(http://www.elci.org).
23. Ver, par ejemplo, International Union for the Conservation of Nature, a/k/a The World
Conservation Union [Uni6n Internacional para la Conservaci6n de la Naturaleza, tambien conocida
como La Uni6n de Conservaci6n Mundial], en http://www.iuncn.org (iltima visita el 14 de marzo de
2005).
24. Ver, por ejemplo, Birdlife International, en http://www.birdlife.net (iltima visita el 14 de
marzo de 2005); y Wetlands International, en http://www.wetlands.org (tiltima visita el 14 de marzo de
2005).
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orientados internacionalmente2 6.27 Ellos a menudo trabajaban en redes
internacionales como la Red de Acci6n de Pesticida (PAN-sus siglas en
ingles), la Red de Acci6n de Basilea (BAN - sus siglas en ingles) y la Red
de Acci6n del Clima (CAN - sus siglas en ingles). Sus ideologias pueden
ser conservadoras como La Uni6n Mundial para la Naturaleza (IUCN-sus
siglas en ingles) o grupos de izquierda extremos como la Tierra Primero.
Sus instrumentos incluyen boletines informativos neutros,28 articulos con
una posici6n, evaluaciones regionales, apoyo a delegaciones nacionales a
travds de su participando en ellas, o a trav6s de consejos, o a trav6s
29
supervisando su ejecuci6n, o manifestaciones. Indirectamente, ellos
influyen en la gobernaci6n global a trav6s de la escritura de libros, la
industria editorial de diarios, participaci6n en conferencias, publicidad, y la
cobertura de medios de comunicaci6n.30 Estos 6rganos evahan, asimilan y
sintetizan la informaci6n generada, y tratan de asegurar la transparencia en
el proceso de gobemaci6n. Algunas convenciones han llegado a
concretarse debido a la presi6n usada por ONGs. 31 La literatura revela una
diferencia entre ONGs del Norte y del Sur en t6rminos de puntos en disputa
(cuestiones del medio ambiente y de desarrollo respectivamente), con
32respeto a el financiamiento y las tecnicas.
25. Ver, por ejemplo, African Wildlife Foundation, en http://www.awf.org (filtima visita el 14
de marzo de 2005); y la Oficina Europea del Medio Ambiente, en http://www.eeb.org (tiltima visita el
14 de marzo de 2005).
26. Ver, por ejemplo, Centro de Ciencia y el Ambiente, en http://www.cseindia.org (filtima
visita el 14 de marzo de 2005); Sierra Club, en http://www.sierraclub.org (Oltima visita el 14 de marzo
de 2005).
27. Ver generalmente John McCormick, The Role of Environmental NGOs in International
Regimes [El Papel que Desempehan las ONGs del Medio Ambiente en Regimenes Internacionales], en
THE GLOBAL ENVIRONMENT: INSTITUTIONS, LAW, AND POLICY [EL MEDIO AMBIENTE GLOBAL:
INSTITUCIONES, DERECHO Y POLITICA] 52, 52-71 (Noram J. Vig y Regina S. Axelrod editores, 1999).
28. Esto incluye el EARTH NEGOTIATIONS BULLETIN [BOLETIN DE NEGOCIACIONES DE LA
TIERRA], http://www.iisd.ca/enbvol/enb-background.htm (6ltima visita el 19 de marzo de 2005),
publicado por el Instituto Intemacional para el Desarrollo Sostenible.
29. Por ejemplo la red de supervisi6n del comercio de fauna silvestre, Trade Records Analysis
of Flora and Fauna in Commerce (TRAFFIC) [Anilisis de R6jistro de Comercio de Flora y Fauna en el
Comercio], http://www.traffic.org, el cual supervisa la implementaci6n de leyes al nivel intemacional.
30. McCormick, supra nota 27, en 65-68.
31. Ver, por ejemplo, Basel Convention on the Transboundary Movement of Hazardous
Wastes and their Disposal [Convenio de Basilea sobre el Control de los Movimiento Transfronterizos de
los Desechos Peligrosos y su Eliminaci6n], 22 de marzo de 1989, 1673 U.N.T.S. 125 (implementado el
5 de mayo de 1992).
32. McCormick, supra nota 27, en 58-61. Ver generalmente PRATAP CHATrERJEE &
MATTHIAS FINGER, THE EARTH BROKERS: POWER, POLITICS AND WORLD DEVELOPMENT [LOS
AGENTES DE LA TIERRA: PODER, POLITICA Y DESARROLLO MUNDIAL] (1994).
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Otro actor muy influyente en la gobemaci6n internacional es la
industria. Los productores de chlorofluorocarbon (CFC) prominentemente
participaron en las negociaciones sobre el agotamiento de la capa de ozono.
Las empresas de energia son actores principales en las negociaciones sobre
el cambio climdtico. En general las grandes industrias o las
confederaciones de grandes industrias son las que est6in presentes en las
negociaciones. Las industrias de energia eldctrica y de pesticida estuvieron
presentes en las negociaciones sobre el movimiento transfronterizo de largo
alcance de agentes contaminadores atmosfrricos. La industria participa
como observador en negociaciones, pero su primaria via de influencia es a
travds del cabildeo y la propugnaci6n en el nivel nacional. Ellos tambirn
publican publicidades e investigaciones. Ellos representan, sobre todo, los
intereses de la industria en los paises mds ricos.
Un tercer actor influyente es la comunidad cientifica. Estas
comunidades son definidas como una red profesional organizada alrededor
de cuestiones especificas y son vistas como las fuentes autoritarias de
informaci6n. En las discusiones sobre la Contaminaci6n Transfronteriza
del Aire de Largo Alcance (LRTAP), el Programa Cooperativo para la
Supervisi6n y la Evaluaci6n la Contaminaci6n Transfronteriza del Aire de
Largo Alcance en Europa (EMEP) desempefio un papel clave en la
supervisi6n de los agentes contaminadores y en el suministro de pruebas
necesarias para tratar con la cuesti6n que condujo a la adopci6n del primer
Protocolo de Sulfuro.3 3  En las negociaciones sobre el clima, el Panel
Intergubernamental del Cambio Climdtico tuvo una parte muy importante
en las negociaciones. 34 En el rdgimen de agotamiento de ozono, informes
del Proyecto Global de Investigaci6n y Supervisi6n sobre el Ozono y del
Comitd de Coordinaci6n de la Capa de Ozono (CCOL), que fue establecido
por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (UNEP)
en cooperaci6n con la Organizaci6n Meteorol6gica Mundial (WMO) a
finales de los afios 1970, desempefiaron un papel importante. 35  Las
comunidades cientificas influyen en las negociaciones a travds de sus
publicaciones, sus informes de evaluaci6n, y a menudo tienen una linea
33. Ver generalmente Protocol to the 1979 Convention on Long-Range Air Pollution on the
Reduction of Sulphur Emissions or Their Transboundary Fluxes by at Least 30 percent, July 8, 1985
[Protocolo Para la Convenci6n del 1979 sobre la Contaminaci6n Atmosfdrica Transfroteriza de Largo
Par-metro en la Reducci6n de las Emisiones de Sulfuro o de sus Flujos Transfronterizos en por lo menos
30 porciento, Julio 8, 1985], 1480 U.N.T.S. 215
34. Ver generalmente Intergovernmental Panel on Climate Change [Comisi6n





directa de comunicaci6n con las negociaciones porque se les permite hacer
un informe sobre sus conclusiones.36
Veo cinco fases en el desarrollo de la influencia de los ONG en
negociaciones de tratados del medio ambiente.37 En la primera fase, actores
no gubernamentales fueron por la mayor parte consultados durante el
proceso de negociaci6n, como es permitido por la Carta de las Naciones
Unidas de 1945 y la Resoluci6n del Consejo Econ6mico y Social de 1968.38
En la segunda fase que comenz6 en los afios 1970, actores no
gubernamentales fueron, por la mayor parte, los observadores mas
reconocidos y gerentes entre bastidores de negociaciones internacionales.39
Habia pocas organizaciones prestigiosas como La Uni6n Mundial para la
Naturaleza y estas organizaciones eran influyentes en la realizaci6n del
texto de la Convenci6n del Comercio Internacional en la Especies
Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres,4 ° y el Convenio de la Diversidad
Biol6gica .4  En la tercera fase, el papel de actores no gubemamentales
42aument6 consideradamente. Ellos estaban protegidos a travs de acuerdos
internacionales, autorizados por ellos y tambi6n ocupados por ellos para
emprender actividades. En la cuarta fase, actores no gubernamentales
fueron tan activos que posiblemente ellos estaban tomando la ley en sus
propias manos y desarrollando sus propias reglas como los directores de
recursos del medio ambiente. 3 Mientras un ejemplo cldsico de esto es la
Organizaci6n Internacional para la Normalizaci6n, en afios recientes, esto
ha tomado la forma de clasificaci6n del sostenimiento y esquemas de
certificaci6n, entre otros. Esto es tratado con mis profundidad en la
Secci6n IV. Hay una explosi6n en el nmero de participantes en
negociaciones internacionales. Esto inevitablemente conduce a la
36. Ver generalmente Joyeeta Gupta, Effectiveness of Air Pollution Treaties: The Role of
Knowledge, Power and Participation [La Eficacia de Tratados de Contaminaci6n del Aire: El Papel de
Conocimiento, Podery Participaci6n], 12 POL'Y STUD. REV. ANN. 145 (2001).
37. Joyeeta Gupta, The Role of Non-State Actors in International Environmental Affaire [El
Papel de Actores No gubernamentales en Asuntos Internacionales del Medio Ambiente] 63 ZEITSCHRIFT
FUR AUSLANDISCHES OFFENRLICHES RECHT UND VOLKERRECHT [DIARIO DE DERECHO
INTERNACIONAL HEIDELBERG] 459, 462 (2003).
38. Id. en 462-63.
39. Id. en 463--64.
40. Id. en 463 (mencionando The Convention on International Trade in Endangered Species of
Wild Flora and Fauna (CITIES) [La Convenci6n sobre el Comercio Internacional en la Especies
Arnenazadas de Fauna y Flora Silvestres], 13 de abril de 1987, 27 U.S.T. 1087, 993 U.N.T.S. 243).
41. Id. (mencionando The Convention on Biological Diversity [El Convenio sobre la
Diversidad Biol6gica], 5 de junio de 1992, 1760 U.N.T.S. 79, 143 (29 de diciembre)).
42. Gupta, supra nota 37, en 464-69.
43. Id. en 469-71.
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competici6n entre los varios grupos. Esta competici6n ha conducido en
algunos casos al desarrollo de reglas que identifican quien es elegible para
participar y de ahi tambidn conduce a la exclusi6n, en particular, al recidn
llegado al dmbito.44 En la quinta etapa, hay un esfuerzo para desviar la
competici6n entre actores no gubernamentales y actores gubernamentales,
convirtiendo actores no gubernamentales en compafieros en la gobernaci6n,
sobre todo a travis de la oportunidad de negociar Acuerdos Tipo 2 bajo la
Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible (vea la Secci6n 111). 45
C. Desplazamiento del Lugar de la Gobernaci6n
Una segunda caracteristica significativa de las nuevas formas de
gobernaci6n son los desplazamientos del lugar de la gobernaci6n a otros
foros. Estos incluyen el desplazamiento a tribunales nacionales e
internacionales, a niveles supranacionales, al sector privado y a la
regulaci6n conjunta, a otros paises, al nivel de la cuenca del rio en el caso
del agua y a nivel local mediante el principio de la subsidiaridad. Estos son
discutidos brevemente a continuaci6n.
La gobernaci6n se estd desplazando de las reas tradicionales hacia los
tribunales. Esto es especialmente cierto en la Uni6n Europea, donde la
gobemaci6n en base a tribunales no era muy comfin en los paises de
derecho civil. En los asuntos de cambios climdticos, las ONGs de los
Estados Unidos tambidn estdn litigando contra el gobierno de los Estados
Unidos.46 Un enfoque relativamente nuevo y novedoso es la manera en que
el gobierno Palestino abord6 a la Corte Internacional de Justicia (CIJ) para
discutir la legalidad del muro siendo construido por Israel. Dado que no era
un pais independiente, Palestina no podia abordar la Corte directamente, y
aun si lo pudiese hacer, es improbable que Israel hubiera estado de acuerdo
a la jurisdicci6n de la Corte. En lugar de esto, Palestina cabildeo en la
44. Ver Joyeeta Gupta, Non-State Actors: Undermining or Increasing the Legitimacy and
Transparency of International Environmental Law [Actores No gubernamentales: Socavando o
Aumentado la Legitimidad y Transparencia de Derecho Internacional Ambiental], en GOVERNANCE
AND INTERNATIONAL LEGAL THEORY [GOBERNACION Y TEORIA LEGAL INTERNACIONAL] 297 (Ige F.
Dekker & Wouter Werner editores, 2004) (detallando el papel de actores no gubernamentales en el
Ambito de cambio climitico y la competencia entre estos actores).
45. Gupta, supra nota 37, en 472-77.
46. Hay pleitos siendo iniciadas por actores no gubemamentales y municipios contra bancos y
corporaciones inversionistas internacionales en favor de miembros y ciudadanos quienes pueden haber
sido victimas de calentamiento global. Hay un pleito que ha sido iniciado por los actores no
gubemamentales en contra de la Agencia de la Protecci6n de Medio Ambiente de los Estados Unidos;




Asamblea General y la Asamblea General le pidi6 su opini6n sobre el
asunto al la CIJ. La CIJ emiti6 recientemente su opini6n respecto al muro.47
Tambi6n hay un desplazamiento hacia el nivel supranacional. Este es
ciertamente el caso de la Uni6n Europea en la que la legislaci6n en un
nfimero de dreas en cuesti6n se desplaza al nivel supranacional. Por medio
del proceso de privatizaci6n de los recursos naturales y servicios bdsicos, la
gobernaci6n tambi6n se estd desplazando hacia el sector privado. En las
dreas del transporte, energia y administraci6n de aguas, los procesos de
toma de decisiones claves se estdn desplazando hacia el sector privado.
Uno podria argumentar que donde la implementaci6n del derecho.
internacional es d6bil, algunos paises buscan asegurar el acatamiento en
otros paises mediante las normas nacionales. Un ejemplo es la Enmienda
Pelly en los Estados Unidos y su impacto en los paises Asidticos. En una
situaci6n ligeramente inversa, vemos tratados que exigen a las partes que
permitan a los sfibditos extranjeros utilizar sus tribunales dom6sticos para
48
solicitar reparaciones.
En el drea de la administraci6n de agua, vemos un desplazamiento de
los procesos de gobernaci6n hacia la cuenca. Esto se debe a la necesidad
cientifica de que el agua fresca en las cuencas de los rios internacionales sea
administrada en conjunto. Como resultado, los procesos de determinaci6n
de politicas se estdn desplazando del nivel nacional e intemacional al nivel
de la cuenca del rio (nivel fluvial). Al mismo tiempo, a fin de garantizar la
implementaci6n de las politicas, observamos un desplazaniento al nivel
local mediante el principio de subsidiaridad y otorgamiento de facultades a
los actores no gubernamentales a trav6s de mayores oportunidades de
participaci6n en los procesos de toma de decisiones y brinddindoles
oportunidades de reparaci6n juridica en los tribunales dom6sticos de otros
paises.
Hay tres implicaciones claves que emergen de la anterior discusi6n.
La primera es que existen mfiltiples foros que estdn desarrolldndose
simultdtneamente para la soluci6n de problemas. La segunda es que los
miltiples desplazamientos funcionan para facultar a los d6biles (como en el
47. Advisory Opinion No. 131, Legal Consequences of the Construction of a Wall in the
Occupied Palestinian Territory [Las Consecuencias Legales de la Construcci6n de un Muro en el
Territorio Ocupado Palestino], 2004, I.C.J. 131 (9 de julio).
48. Ver, por ejemplo, The Convention on Access to Information, Public Participation in
Decision-Making, and Access to Justice in Environmental Matters [El Convenci6n sobre el Acceso a la
Informaci6n, la Participaci6n del Publico en la Toma de Decisiones y el Acceso a la Justicia en Asuntos
Ambientales (Convenio Aarhus)], 25 de julio de 1998, 2161 U.N.T.S. 447 (implementado el 30 de
octubre 2001); Southern African Development Community Revised Protocol on Shared Watercourses in
the Southern African Development Community [Protocolo revisado de la Comunidad de Desarrollo Sur
Africana sobre Cursos de Agua Compartidos en la Comunidad de Desarrollo Sur Africana], 7 de agosto
de 2000,40 I.L.M. 321.
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caso de utilizar la CIJ o tribunales extranjeros para obtener reparaci6n) pero
tambidn pueden quitarle facultades a los d6biles (si la otra parte se dedica a
comparar foros). La tercera es que algunos de estos desplazamientos
pueden ser mutuamente incompatibles. Por ejemplo, un desplazamiento a
una poblaci6n local via la participaci6n puede no ser compatible con un
desplazamiento a la privatizaci6n donde el poder es transferido al sector
privado. De manera similar, un desplazamiento hacia la determinaci6n de
politicas a nivel fluvial puede no ser totalmente compatible con el
otorgamiento de facultades a la poblaci6n local para tomar decisiones.
D. Cambios de las Normas Existentes en la Gobernaci6n
A su vez, los cambios ex6genos tambi6n estin influenciando los
cambios dentro del proceso tradicional de elaboraci6n de normas a nivel
internacional. Desearia discutir aqui cuatro puntos: el concepto de la
elaboraci6n de los derechos de influencia mutua, la suspensi6n implicita de
normas substantivas de procedimiento para cumplir los plazos limite, los
desafios planteados por los nuevos problemas a las presunciones implicitas
y explicitas de el derecho internacional, y el surgimiento de nuevos
principios orientados hacia lo econ6mico a costas de principios mis
orientados hacia lo legal.
Luego de observar la manera en que los derechos internacionales se
estdn desarrollando, es cada vez mds obvio que en las complejas
negociaciones ambientales, continuamente se toman decisiones. 0 por lo
menos el proceso de desarrollo de la decisi6n es continuo. En una situaci6n
como 6sta, ya no es relevante que los paises piensen que no estfn obligados
por las decisiones de la Conferencia de las Partes, sino solamente por
aquellos acuerdos juridicos formales que han sido ratificados, abrazados o
aceptados por sus paises. Brufie y Toopd se refiere a esto como el concepto
de la elaboraci6n de leyes de influencia mutua.49
Nuevamente en base a la observaci6n de diversos procesos de
negociaci6n, lo que fue inmediatamente obvio era que las normas de
procedimiento formales son frecuentemente suspendidas a fin de ser
prdcticos. Esto ha conducido en numerosas ocasiones a la organizaci6n de
pequefios grupos para discutir asuntos complejos. Algunas veces el nfimero
de grupos excede ampliamente el nfimero de representantes de los paises y
el idioma mds usado es el ingl6s. Ademds, las reuniones ocasionalmente
duran mucho mas alli del horario normal de trabajo y frecuentemente
49. Ver generalmente Jutta Brun~e & Stephen J. Toope, International Law and
Constructivism: Elements of an Interactional Theory of International Law [Derecho Internacional y el
Constructivismo: Los Elementos de una Teoria Interaccionar de Derecho Internacional], 39 COLUM J.
TRANSNAT'L L. 19 (2000).
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trascienden la conclusi6n formal de la conferencia. Todo esto implica de
hecho una suspensi6n implicita, por no decir explicita, de las normas de
procedimiento, lo que puede tener impactos negativos en las delegaciones
con recursos limitados tanto financieros como humanos.5°
Las entrevistas con los negociadores de paises en desarrollo tambidn
me han lievado a concluir que el desarrollo, especialmente en la ciencia y la
generaci6n de informaci6n, ha sido tan rdpido que ha resultado en que
frecuentemente aquellos que negocian a favor de los paises menos ricos no
han tenido la preparaci6n necesaria para negociar el asunto en t~rminos
sustantivos. 5' La presunci6n implicita de la ley de suscripci6n de tratados
que los paises enviarin negociadores preparados y que la negociaci6n serd
un proceso balanceado es desafiada por estos hallazgos.52 La participaci6n
de actores no gubernamentales como observadores en estas negociaciones
no siempre sirve para balancear la falta de equilibrio entre el Norte y el Sur,
que emerge en dichas situaciones.53 Esto es debido a que la mayoria de los
cientificos, industriales y las ONGs que se encuentran presentes en dichas
negociaciones son primariamente de paises anglosajones y, por lo tanto,
estdn, implicitamente o explicitamente influenciados por dichos intereses.
Al mismo tiempo, existen claros ejemplos que en el disefio de las
soluciones para las negociaciones internacionales hay paises que compiten
entre si para asegurarse que sus soluciones sean las escogidas. Esto les
asegura menos cambios reguladores y por lo tanto menores costos de
implementaci6n. Mientras que 6ste es un proceso sutil, un proceso mds
explicito es el del uso de las mejores prdcticas. Esto de hecho alienta la
competencia. A pesar de que te6ricamente la competencia ileva a las
mejores soluciones, es discutible que de hecho estas soluciones puedan ser
implementadas en una amplia variedad de contextos locales.54
50. Ver Joyeeta Gupta, North-South Aspects of the Climate Change Issue: Towards a
Negotiating Theory and Strategy for Developing Countries [Los Aspectos de la Cuesti6n de Cambia
Clim6tico del Norte y el Sur: Hacia una Teoria de Negociaciones y Estrategia para Paises en via de
Desarrollo], 3 INT'L J. SUSTAINABLE DEV. 115 (2000).
51. Ver Joyeeta Gupta, Legitimacy in the Real World: A Case Study of the Developing
Countries, Non-Governmental Organizations and Climate Change [Legitimidad en el MundoActual: Un
Estudio de los Paises en via de Desarrollo, Organizaciones no gubernamentales y el Cambio
Climdtico], en THE LEGITIMACY OF INTERNATIONAL ORGANIZATIONS [LA LEGITIMIDAD DE
ORGANIZACIONES INTERNACIONALES] 482, 496-500 (Jean-Marc Coicaud & Veijo Heiskanen editores,
2001) (proveyendo una exploraci6n detallada implicitas y explicitas de las asunciones de ley de tratados
que no siempre son observadas en hecho).
52. Id.
53. Id. en 500.
54. Ver Joyetta Gupta, Regulatory Competition and Developing Countries and the Challenge
for Compliance-Push and Pull Measures [La Competencia Reguladora y Paises en via de Desarrollo y
el Desafo para el Cumplimeiento de medidas-Tire y Jale], en MULTILATERAL GOVERNANCE OF
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Finalmente, los principios legales tradicionales tales como la equidad,
estdn dando paso a principios de costo-efectividad. ,C6rmo pueden las
politicas ser tratadas a los costos econ6micos ms bajos, en lugar de al
costo sociopolitico ms bajo? Esto ha Ilevado al desarrollo de un
sinntimero de mecanismos de mercado para tratar los problemas del medio
ambiente global. Mientras que muchos de estos mecanismos de mercado
son auto ejecutables en el sentido que una vez que se crean las condiciones
reguladoras, los actores sociales deseardn participar en ellos,
frecuentemente esto ocurre a costas de los principios legales tradicionales
de los derechos humanos y la justicia. El uso de mecanismos de mercado
dentro de los convenios legales pfiblicos e internacionales inevitablemente
conduce a contratos regulados por el derecho privado de contratos y
posiblemente a tratados de inversi6n bilateral. El impacto de la interfase
entre el derecho ptiblico internacional y el derecho comercial todavia no
estA claro, pero podia conducir a que las normas comerciales sean apoyadas
a costas de otras normas legales.
1I1. COMBINACIONES DE PATRONES DE GOBERNACION
A. Introducci6n
No s6lo estamos siendo testigos del surgimiento de actores no
gubernamentales, el desplazamiento en los foros de toma de decisiones y
los cambios en las estructuras tradicionales de toma de decisiones, sino
tambirn estamos viendo nuevos patrones hibridos de gobernaci6n. Aunque
la literatura tiende a diferenciar solamente entre la gobernaci6n horizontal y
vertical, yo tiendo a diferenciar cinco tipos de patrones de gobernaci6n. He
utilizado tdrminos que pueden ser descritos grificamente a fin de poder
presentar la informaci6n de una manera ffcilmente comunicable tanto a los
cientificos como a los responsables de las politicas.
B. Tipos de Gobernaci6n
Los cinco tipos de gobemaci6n incluyen los siguientes. Primero, los
patrones horizontales de gobernaci6n se refieren a las relaciones entre
paises con el mismo nivel de jerarquia. En otras palabras se refiere a como
las municipalidades se relacionan entre si, las provincias entre si, los
estados entre si.
Segundo, la gobemaci6n vertical se refiere a las relaciones entre paises
con diferentes niveles de jerarquia. Este tipo. cubre relaciones entre
municipalidades, provincias, estados, entidades supranacionales hasta el
GLOBAL ENVRONMENTAL CHANGE [GOBERNACION MULTILATERAL DE CAMBIO GLOBAL AMBIENTAL]
(Gerd Winter editor, pr6ximo en el 2005) (archivado con el autor) (elaborando este argumento).
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nivel de gobernaci6n global. El enfoque predominante en la gobernaci6n
horizontal y vertical ha sido el tema del derecho pfiblico internacional.
Tercero, las relaciones diagonales examinan la manera en la cual los
actores gubernamentales tratan con los actores no gubernamentales. Me
refiero a esto como diagonal porque los actores no gubernamentales no
estin organizados en un sistema jerarquico comparable. Estas relaciones se
estdn volviendo mds y mds importantes debido a que con un estado que se
encoge la responsabilidad de tomar medidas se esti desplazando
progresivamente hacia los actores no gubernamentales. La literatura se
refiere a este tipo gobernaci6n como de regulaci6n compartida.
Cuarto, las relaciones paralelas se refieren a las iniciativas tomadas por
los mismos actores no gubernamentales en el proceso de gobernaci6n. A
veces se Ileva a cabo como una medida de relaciones pfiblicas y algunas
veces para adelantarse a la acci6n del gobierno. La literatura se refiere a
esto como autorregulaci6n.
Quinto, la gobemaci6n de punto se refiere al creciente papel de los
tribunales en influenciar politicas en los paises. Dentro de la Uni6n
Europea, el Tribunal de Justicia europeo cuenta con facultades
significativas. Pero con la opini6n asesora emitida por las CIJ del 9 de julio
del 2004 respecto a las Consecuencias Legales de la Construcci6n de un
Muro en el Territorio Palestino Ocupado, estamos siendo testigos de formas
creativas de tener acceso a la Corte y del hecho que la Corte estd dispuesto
a tratar estos asuntos de gran inter6s politico.55 Ademds en el imbito del
derecho de inversiones, ha habido mis de 100 procesos de arbitraje en la
filtima d6cada y se estd creando un nuevo cuerpo de derechos altamente
intruso y frecuentemente inconsistente.56 Dentro de un regimen especifico
estdn surgiendo sistemas hibridos de gobernaci6n. La presente secci6n
muestra brevemente como los diferentes regimenes ambientales han
adoptado formas hibridas de gobernaci6n.
C. Estudio sobre Cambios Clim6ticos
El r6gimen de cambio climdtico se refiere a la Convenci6n Marco de
las Naciones Unidas sobre el Cambio Climitico llevado a cabo en 1992, y
al Protocolo de Kyoto de 1997. Tambi6n incluye las decisiones de las
55. ICJ Advisory Opinion No. 131, supra nota 47.
56. Una visita al sitio en la red del Banco Mundial muestra que hay mis de 150
procedimientos de arbitraje que han ocurridos en los 6ltimos afitos. World Bank Group, en
http://www.worldbank.org/icsid/cases/main.htm (Oltima visita el 19 de marzo de 2005).
57. United Nations Framework Convention on Climate Change [Convenci6n Marco de las
Naciones Unidas sobre el Cambio Climitico], 9 de mayo de 1992, 1771 U.N.T.S. 107, 165; Kyoto
Protocol to the United Nations Framework Convention on Climate Change [El Protocolo Kyoto de la
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diez Conferencias de las Partes que se han ilevado a cabo hasta ahora. Este
regimen tiene relaciones horizontales muy fuertes entre los paises en virtud
de los tratados. Estos tratados detallan las obligaciones cuantitativas y
cualitativas de los paises y la regularidad en la que la Conferencia de las
Partes debe reunirse. Esto mantiene la presi6n sobre el sistema para que de
manera incremental desarrolle mds el regimen. Tiene fuertes relaciones
verticales con las autoridades nacionales en virtud de los compromisos que
deben implementarse a nivel nacional y local, los requisitos de presentaci6n
de informes y los fuertes mecanismos de incumplimiento que estdn siendo
desarrollados. Tambi~n existen mfiltiples relaciones diagonales con actores
no gubernamentales. Existen vias formales de comunicaci6n con las
comunidades epistdmicos a fin de asegurarse que el proceso sea informado
mediante la mejor ciencia disponible. Tambi~n se les permite a otros
actores no gubernamentales participar en el proceso de negociaci6n.
Finalmente, los actores no gubernamentales pueden participar en los
mecanismos de mercado que estin siendo desarrollados por el regimen.
Aunque los actores no gubernamentales pueden contribuir en la
implementaci6n, el mecanismo de incumplimiento responsabiliza a los
estados si no se cumplen las metas. Y siendo 6ste el caso, los estados estdn
desarrollando mecanismos rigurosos que controlen y monitoreen la
participaci6n de estos actores en dichos proyectos. Sin embargo,
obviamente cuando se redacten los contratos entre actores no
gubernamentales y/o actores gubernamentales, 6stos estardn regidos por los
principios del derecho privado internacional y posiblemente por los tratados
bilaterales de inversi6n. Uno puede concluir que partiendo de una
perspectiva de disefio, el regimen de cambios climdticos tiene un fuerte
sistema hibrido de gobernaci6n horizontal, vertical y diagonal. Esto no es
con el prop6sito de negar que existan fugas en el sistema debido al bajo
nivel de compromisos y a las debilidades cientificas y de presentaci6n de
informes del regimen. Asimismo, como se ha mencionado anteriormente,
existen cierta cantidad de litigios en curso relacionados con los cambios
climdticos en los Estados Unidos y se esperan algunos casos judiciales
nuevos en la Corte Interamericana de Derechos Humanos 8 Estos pueden
sentar precedentes judiciales que potencialmente pueden influenciar los
Convenci6n Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climdtico], 10 de diciembre de 1997, 37
I.L.M. 22, U.N. Doc. FCC/CP/1997/L.7/add.l. (1997). Para mis detalles de los acuerdos bilaterales que
los Estados Unidos esta estableciendo vea Francesco Sindico y Joyeeta Gupta, Moving the Climate
Change Regime Further Through a Hydrogen Protocol [Avansando el Rdgimen de Cambio Climatico a
travds del Protocolo de Hidr6geno], 13 REv. OF EUR. COMMUNITY & INT'L ENVTL. L. 175 (2004).
58. See generally Inter-American Commission for Human Rights [Comisi6n Inter-Americana




procesos en otros paises y a nivel multilateral. Sin embargo, aparte de
indicar que esto esti ocurriendo, es muy temprano todavia concluir lo que
pueda pasar con ellos. Asimismo, el r6gimen de cambios climdticos
tambi6n tiene un gran nfimero de iniciativas no relacionadas, incluyendo las
de las autoridades locales que desean disminuir su invernadero como
emisiones y convenios bilaterales que los Estados Unidos han estado
celebrando con otros paises respecto a los cambios climdticos y
hidrogeno.59
D. Estudio sobre las Aguas
En el caso del agua, es dificil hablar de un r6gimen de aguas. Existe
un tratado global, la Convenci6n de las Naciones Unidas del Derecho de el
Uso de las Vias de Aguas Internacionales no Navegables, 60 que todavia
tiene que entrar en vigencia. Por lo tanto, el convenio horizontal global no
estd vigente. Existen alrededor de 400 tratados sobre las aguas entre un
gran n6mero de riberefios que fueron negociados a lo largo de los illtimos
doscientos aflos.61 Individualmente, cada tratado estd siendo implementado
primariamente por los estados riberefios que son parte de dichos convenios
y el factor impulsor detrds de la eficaz implementaci6n es la reciprocidad
incorporada en estos convenios y las comisiones y organizaciones
internacionales de la cuenca de los dos establecidas por dichos convenios.
Sin embargo, esto no significa que no existan conflictos juridicos y
politicos en estos regimenes. Hay, por lo tanto, una fuerte gobernaci6n
horizontal y vertical en este dmbito a nivel de las cuencas de los dos. A
trav6s de los afios ha habido varias decisiones judiciales que han promovido
varios principios legales. Ha habido ciertas jurisprudencias de los
tribunales en el dmbito y estas jurisprudencias y la prdctica gubernamental
han brindado la base de los actuales derechos de las aguas.
La mayor parte de los convenios legales pfiblicos e internacionales no
han promocionado la participaci6n del sector privado en la toma de
decisiones. Sin embargo, mediante la liberalizaci6n de los mercados, el
sector privado se ha involucrado de manera creciente en el sector de las
aguas mediante sociedades pfiblicos-privadas. Hasta cierto punto, esto ha
59. Sindico y Gupta, supra nota 57.
60. Convention on the Law of the Non-Navigational Uses of International Watercourses
[Convenci6n de las Naciones Unidas sobre el Derecho de el Uso de las Vias de Aguas Internacionales
no Navegables], 17 de diciembre de 1996, 36 1.L.M. 700, U.N. GAOR 6th Comm., 51st Sess., U.N.
Doc. A/51/869 (1997).
61. UNITED NATIONS ENV'T PROGRAMME [PROGRAMA DEL MEDIO AMBIENTE DE LAS
NACIONES UNIDAS (UNEP)], ATLAS OF INTERNATIONAL FRESHWATER AGREEMENTS [ATLAS DE
ACUERDOS INTENACIONALES DE AGUA DULCE] 2 (2002), disponible en
http://www.transboundarywaters.orst.edu/publications/atlas/#acrobat.
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sido promovido por organizaciones internacionales y por conferencias
intemaciones sobre las aguas, muchas de la cuales no han sido realizadas
bajo los auspicios de las Naciones Unidas. Este proceso de toma de
decisiones ha seguido realmente un camino paralelo al de los desarrollos
puramente legales, y ha sido impulsado por un proceso de lo general a lo
especifico de elaboraci6n de politicas de aguas.
A travrs de la globalizaci6n, ahora somos testigos de un proceso por el
cual muchos otros sistemas juridicos pueden tambirn influenciar la
gobemaci6n de las aguas. El desarrollo de los derechos de comercio e
inversi6n tambirn influenciard los derechos de los gobiernos a regir sobre
asuntos hidrdulicos y determinardn la forma en que las disputas deban ser
tratadas. Por lo tanto, en el dmbito del derecho de las aguas tenemos
muchos procesos sobre politica legales en competencia que operan
horizontalmente, verticalmente, diagonalmente y a travrs de adjudicaci6n.
E. Estudio de la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible
En el ,rea del desarrollo sostenible, la conferencia global clave fue la
Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible (CMSDS-WSSD) que
concluy6 en el afio 2002 con la emisi6n de un documento sobre politicas
adoptado por los paises participantes (Convenio Tipo 1), y con un gran
nfimero de convenios Tipo 2 celebrados entre los actores gubernamentales y
no gubernamentales. 2 El convenio sobre politicas celebrado entre paises
no es un documento juridicamente vinculante. A pesar que cuenta con un
gran nfimero de piginas, el documento no especifica quien debe hacer que y
donde. Es un documento sobre politicas muy drbil, que no refleja la
naturaleza sistemdtica de la Agenda 21 adoptada diez aflos antes.63 Por lo
tanto, el convenio horizontal es drbil. Esta debilidad anticipada condujo a
los organizadores de la Cumbre Mundial a buscar nuevas asociaciones con
actores no gubernamentales. Esto llev6 a la adopci6n de los convenios
Tipo 2 que permite a los actores sociales entrar en sociedad entre si para
lograr metas especificas a las que ellos mismos desean comprometerse.
Hay muchos de estos convenios diagonales. Sin embargo, no existen
convenios verticales para verificar el cumplimiento. Tampoco existe una
relaci6n clara entre el convenio horizontal drbil y los enormemente
62. Ver Ulrich Beyerlin & Martin Reichard, The Johannesburg Summit: Outcome and Overall
Assessment [La Cumbre de Johannesburgo: Resultado y Evaluaci6n Total], 63 ZEITSCHRIFT FUR
AUSLANDISCHES OFFENRLICHES RECHT UND VOLKERRECHT [DIARIO DE DERECHO INTERNACIONAL
HEIDELBERG] 213 (2003) (proveyendo una evaluaci6n de la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo
Sostenible).
63. United Nations Conference on Environment and Development [Conferencia de Naciones
Unidas del Ambiente y del Desarrollo], Agenda 21, U.N. Doc. A/CONF. 151I/PC/l00/Ad. 1 (1992).
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variantes convenios diagonales, excepto en la medida en que se espera, en
general, que las iniciativas Tipo 2 contribuyan a las metas del Tipo 1.
Los anteriores estudios han mostrado tres diferentes papeles
desempefiados por los actores no gubernamentales en regimenes
especificos. En el r6gimen de cambios climdticos, hay un tratado claro y
central y se les alienta a los actores no gubernamentales a que tomen
medidas dentro del r6gimen para emprender medidas para reducir las
emisiones de gas de invemadero. Existen vinculos especificos de la ciencia
producidos por los actores no gubernamentales y vinculos para permitirles
participar como observadores en el r6gimen. Respecto a las aguas, los
convenios pfiblicos e internacionales sobre derechos hidriulicas especifican
esencialmente el papel de los actores gubernamentales. Sin embargo, los
procesos de politicas internacionales han promovido el papel de los actores
privados en la liberalizaci6n de las aguas; esto esti siendo elaborado mds
detalladamente como parte de los desarrollos del derecho internacional en el
Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT) y el
Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios (GATS). En el r6gimen
WSSD se ha alentado dos tipos de convenios; uno entre los estados y otro
entre el estado y los actores no gubernamentales. Mientras que dste iiltimo
ostensiblemente faculta a los actores no gubernamentales al permitirles que
celebren convenios, la misma naturaleza voluntaria de estos convenios
muestra que no es un sistema bien disefiado y que la creciente importancia
de los actores no gubernamentales ha venido estrechamente vinculada con
la decreciente voluntad politica de los actores gubernamentales de
realmente tomar medidas serias sobre politicas para tratar los problemas
globales.
IV. EXAMINANDO LA CLASIFICACION DEL SOSTENIMIENTO
A. Introducci6n
Dediqu6monos ahora al asunto de clasificaci6n y certificaci6n del
sostenimiento. A pesar de la inmensa y creciente legislaci6n sobre asuntos
ambientales, econ6micos, sociales y de derechos humanos a nivel
supranacional, regional e intemacional, muchos actores sociales sienten que
no es suficiente lograr la meta de un desarrollo sostenible. 64 Las ONG
Ambientales estin dedicadas muy activamente a demandarle a la industria
64. General Agreement on Tariffs and Trade [Acuerdo General en Tarifas y Comercio], 30 de
octubre de 1947, 61 Stat. (5), (6), 55 U.N.T.S. 194; General Agreement on Trade in Services [Acuerdo
General en Comercio y Servicios], 15 de abril de 1994, Marrakesh Agreement Establishing the World
Trade Organization [Acuerdo Marrakesh que Establece la Organizaci6n del Comercio Mundial], Anexo
1B, 33 I.L.M. 44 (1994). Los textos de todos los acuerdos de OMC estin disponibles en el citio red de la
Organizaci6n Mundial del Comercio en http://www.wto.org.
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que "cambie su formas" mientras, que por otro lado, los consumidores
tambidn tienen el deseo de tener acceso a productos sostenibles. Todo esto
implica que hay un fuerte efecto de tire y ajuste en la industria y 6sta filtima
esti desarrollando actualmente estrategias internas o sectoriales para hacer
frente a la presi6n. EstAn desarrollando asi iniciativas paralelas enfocadas
en "estrategias y actividades comerciales que cubran las necesidades
actuales de la empresas y sus accionistas mientras protegen, sostienen y
realzan los recursos humanos y naturales que necesitardn en el futuro.
65
Con el paso de los afios, estas iniciativas han evolucionado de proyectos
que trataban con las condiciones laborales y las relaciones comerciales,
pasando por proyectos de sostenimiento, para llegar hoy en dia a mfiltiples
iniciativas de diversos tipos. El prop6sito de dichos proyectos es
influenciar el proceso de producci6n hasta el punto que 6ste se vuelva
sostenible o por lo menos que sea percibido como sostenible.
Estas preguntas permanecen: LCudn sostenible son estos proyectos en
el cumplimiento de sus metas? LSe han desarrollado estos proyectos
mediante el uso de los principios de la buena gobemaci6n? ,Hasta qu6
punto pueden estos proyectos dar pie a un conflicto con las normas
comerciales y/o son compatibles con los derechos internacionales sobre el
medio ambiente y sociales? Un proyecto realizado por la Universidad de
Barcelona en Espafia, la Universidad de Bolonia en Italia y la Universidad
de Vrije en Amsterdam se enfoc6 en la comprensi6n de los nuevos
desarrollos en el imbito de los proyectos de clasificaci6n y certificaci6n del
sostenimiento en el contexto del desarrollo sostenible. Su meta era brindar
una elaboraci6n conceptual y te6rica de los asuntos claves involucrados,
incluyendo los desafios al derecho intemacional y a facilitar el disefio de
estrategias exitosas para incrementar los impactos positivos de este
66proyecto. La investigaci6n se enfoc6 en proyectos de clasificaciones
voluntarios, no obligatorios67 basados en reclamos verificados de segundas
y terceras partes.68 Luego de una elaboraci6n del concepto de desarrollo
sostenible, la investigaci6n analiz6 el marco juridico, institucional y
65. Ver generalmente INT'L INST. FOR SUSTAINABLE DEV. [INSTITUTO INTERNACIONAL PARA
EL DESARROLLO SOSTENIBLE], BUSINESS STRATEGY FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT: LEADERSHIP
AND ACCOUNTABILITY FOR THE '90s [ESTRATEGIA DE NEGOCIO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE:
LIDERAZGO Y RESPONSABILIDAD PARA LOS AOS 90], en 11 (1992).
66. Ver SUSTAINABILITY LABELING AND CERTIFICATION [CLASIFICACI6N Y CERTIFICACI6N
DEL SOSTENIMIENTO] (Mar Eritja Campins y Marcial Pons, editores, 2004) (publicando la
investigaci6n).
67. Esto incluye por ejemplo, la clasificaci6n de esquemas de energia para los instrumentos
eltcricos de [a Uni6n Europea.




empresarial dentro del cual operan dichos proyectos. Luego realiz6 un
inventario de los diferentes proyectos y efectu6 una mayor elaboraci6n de
cinco estudios: vaqueros, pesqueras de captaci6n, frutas y vegetales,
productos forestales, y ecoturismo. Los estudios analizaron las ireas
relacionadas con la clasificaci6n y certificaci6n del sostenimiento en
tdrminos de su contenido sostenible, compatibilidad con los derechos
internacionales, sus impactos en el mercado, sus aspectos comerciales y su
buena gobernaci6n. La investigaci6n concluy6 con el andlisis y sintesis de
los resultados. El resto de la presente secci6n destaca algunos de los
resultados clave de la investigaci6n y algunos de los casos de estudios
realizados se elaboran mdis detalladamente en este volumen.
Antes de seguir adelante, podria ser fitil que se comprendan los pasos y
trrminos claves de los proyectos de clasificaci6n y certificaci6n del
sostenimiento. En estos proyectos, el primer paso es la fijaci6n de
estandartes que incluye la identificaci6n de los principios subyacentes del
proyecto y la fijaci6n de los estandartes cuantitativo y/o cualitativo. El
proceso de fijar estandartes incluye la articulaci6n de las definiciones de los
principios incluidos en el proyecto y los estandartes y criterios que los
solicitantes 69 y concesionarios autorizados 70 necesitan cumplir. Luego de
esto, se certifican los productos, servicios y procesos de producci6n.
Finalmente aquellos que certifican necesitan estar acreditados.
B. Asuntos Claves en la Clasificaci6n del Sostenimiento
Para los efectos del proyecto, llegamos a la conclusi6n que los asuntos
relacionados con el sostenimiento que eran potencialmente relevantes a la
clasificaci6n de la misma incluian aspectos ecol6gicos (que a su vez
incluyen aspectos relacionados con el ambientales y la biodiversidad),
sociales (salud del ser humano, derechos humanos, condiciones laborales y
bienestar de los animales) y aspectos econ6micos (mayormente asuntos
relacionados con el comercio). Pensamos que al adoptar dichos proyectos
es importante que los actores prestaran atenci6n a los principios de la buena
gobemaci6n que incluyen legitimidad, transparencia, participaci6n,
responsabilidad, efectividad y coherencia. 71 En base a estas definiciones
preliminares, verificamos si los proyectos emergentes de clasificaci6n y
69. Un solicitante es una entidad legal solicitando clasificaci6n o certificaci6n para un
productos o una serie de productos.
70. Un concesionario es un solicitante al cual una clasificaci6n o certificaci6n se le ha
otorgado.
71. Joop De Boer et al., The Conceptual Framework [El Marco Conceptual], en
SUSTAINABILITY LABELING AND CERTIFICATION [CLASIFICACION Y CERTIFICACI6N DEL
SOSTENIMIENTO], supra nota 66, at 39-48.
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certificaci6n podian ser vistos como sostenibles por los productores y
consumidores, o en base a algunos estandartes universales, si estos
proyectos tenian un potencial impacto de distorsi6n sobre los mercados y
podian influenciar las relaciones del Norte y Sur, y la medida en que dichos
proyectos eran desarrollados basados en los principios de la buena
gobemaci6n.
En el inventario de dichos proyectos, las investigaciones mostraron
que los actores gubernamentales y no gubernamentales estaban activamente
dedicados al desarrollo de proyectos multi-sectoriales (tales como proyectos
ambientales, proyectos de comercio reciproco, proyectos orgdnicos y
proyectos de producci6n integrada) asi como a una gama de proyectos
especificos de un sector, enfocdndose en ropa, textiles y zapatos, vida
marina y piscicola, comida y bebidas y turismo. Los proyectos ambientales
son mayormente piblicos o semipfiblicos y son frecuentemente realizados
dentro del contexto de una organizaci6n que abarque entidades
internacional y privada; los proyectos de comercio reciproco son en su
mayoria totalmente privados, los proyectos orgdinicos son principalmente
privados aunque la participaci6n del sector pfiblico se estd incrementando,
mientras que los proyectos de producci6n integrada son mayormente
privados. Los proyectos sectoriales son principalmente privados aunque
frecuentemente cuentan con marcos reguladores internacionales ptblicos
relevantes tales como las iniciativas de la Organizaci6n de Alimentos y
Agricultura de las Naciones Unidas en Pesqueras Responsables y la
Convenci6n de las Naciones Unidas de el Derecho del Mar.72 Un intento de
otorgar un puntaje al sostenimiento de estos diferentes proyectos mostr6
que los proyectos de comercio reciproco y proyectos orgdinicos tenian un
puntaje relativamente alto.73 Basado en el inventario preliminar, se
eligieron cinco sectores y se seleccionaron proyectos especificos dentro de
estos sectores (Comercio reciproco: Kuyuchi Jeans; Pesqueras-pesqueras
de captaci6n; Marine Stewardship Council, etc.). De estos proyectos, el
proyecto de los Kuyuchi Jeans obtuvieron un puntaje muy alto en t6rminos
de contenido del sostenimiento, y el proyecto IFOAM de frutas y vegetales
y el proyecto Forest Stewardship Council tambi6n obtuvieron un puntaje
bastante alto.74
Al examinar el contexto legal intemacional el proyecto concluyo que
existen varias convenciones internacionales sobre asuntos relacionados con
el medio ambiente y la biodiversidad, asuntos laborales y de derechos
72. Nicolien Van Der Grijp y Luke Brander, Multi-Sector and Sector Specific Schemes
[Esquemas de Multisector y Sector Especifico], en SUSTAINABILITY LABELING AND CERTIFICATION
[CLASIFICACION Y CERTIFICACI6N DEL SOSTENIMIENTO], supra nota 66, en 86-87.
73 Jd. en 88.
74. Van Der Grijp y Brander, supra nota 72, en 75.
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humanos y asuntos relacionados al comercio, y que dichas convenciones
fijan las condiciones de los limites dentro de los cuales se pueden
desarrollar dichos proyectos. Donde los proyectos de clasificaci6n y
certificaci6n adoptan los estandartes incorporados en dstos convenios
negociados, no debe haber, en principio, problemas en tdrminos de
compatibilidad con el derecho intemacional. Sin embargo, algunas veces
son los estandartes del sector privado los que se vuelven tan influyentes que
mds adelante son incorporados en los convenios intemacionales. Por
ejemplo, los estandartes adoptados por la Fundaci6n Internacional para la
Agricultura Orgdnica (IFOAM- sus siglas en ingles) fueron utilizados
posteriormente en las pautas desarrolladas por la Comisi6n del Codex
Alimentarius y la legislaci6n de la Uni6n Europea sobre agricultura
orgdnica. 5 Aunque estos proyectos pueden, en general, ser vistos como
compatibles con los derechos internacionales debido a su naturaleza
voluntaria, las normas comerciales existentes requieren un balance entre la
autonomia reguladora y la justicia social y la seguridad que dichos
proyectos no se convertirdn en una barrera disfrazada para el comercio.
Aquellos proyectos que s6lo listan las caracteristicas de los productos o los
mdtodos utilizados en el proceso y producci6n relacionados con el producto
pueden ser vistos como consecuentes con las normas de la Organizaci6n
Mundial de Comercio. Es probable que los proyectos voluntarios sean mds
compatibles con las normas de la Organizaci6n Mundial de Comercio. Los
proyectos mds complejos y aquellos en los que las autoridades desempefian
un papel pueden estar, en el futuro, en conflicto con las normas de la
Organizaci6n Mundial de Comercio.
El andlisis revela tres tipos de controversias. La primera es en relaci6n
con la idoneidad de los estandartes que estn siendo desarrollados. Los
proyectos en competencia utilizan diferentes estandartes desarrollados
mediante procesos ampliamente diferentes y la manera que la informaci6n
es comunicada al consumidor no permite realmente tener opciones
informadas. Que dichos estandartes realmente logren las metas del
desarrollo sostenible incluidos en ellos es tambi6n a veces cuestionable. El
segundo es el 6xito del mercado. El surgimiento de estos proyectos
claramente indica que existe una demanda percibida y que los consumidores
estdn dispuestos a comprar estos productos. Sin embargo, la investigaci6n
tambidn indica que por el momento estos proyectos contintian siendo
proyectos de nicho y todavia tienen que lograr ser populares.
El tercer asunto trata sobre los impactos en los paises en desarrollo.
Muchos de estos proyectos pretenden proteger las metas sociales y
ambientales de dichos paises. Por ejemplo, el desarrollo de dichos
75. Van Der Grijp y Brander, supra nota 72, en 76.
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proyectos puede lievar a los compradores a ir de productor en productor a
fin de poder encontrar alguno que cumpla con sus estandartes. Sin
embargo, muchos de los productores de los paises en desarrollo son
operadores a pequefia escala que no pueden conocer ffcilmente o cumplir
estos estandartes. Los proyectos de comercio reciprocos realmente tratan
de manejar esta parte del problema ayudando a los productores a cumplir
los estandartes requeridos. Otros proyectos ayudan en la ejecuci6n de los
convenios legales y estandartes internacionales y asi sirven de refuerzo de
los derechos internacionales asi como protecci6n a la poblaci6n local y su
medio ambiente. Algunos agricultores de paises en desarrollo ya se estdn
beneficiando ampliamente de su participaci6n en, por ejemplo, la
producci6n certificada de alimentos y vegetales orginicos. En algunos
paises de Am6rica Latina los fabricantes de ropa se estdn beneficiando
mediante su participaci6n en el proyecto de Kuyuchi Jeans.
Sin embargo, existe una verdadera amenaza en t6rminos de las barreras
comerciales. En el sistema comercial global, a muchos paises en desarrollo
s6lo se les permite vender una cierta cuota de sus productos a los paises
occidentales. La adopci6n de proyectos formales e informales de
clasificaci6n y certificaci6n puede limitar ain mds las oportunidades de
exportaci6n. Una barrera indirecta comercial surge cuando los pequefios
productores sin mayor acceso a capital o conocimientos, no pueden
adaptarse fftcilmente a los estandartes cambiantes en los paises occidentales,
y especialmente cuando existe una proliferaci6n de dichos proyectos - a los
diferentes estandartes adoptados en diferentes paises. Otro problema es que
la mayor parte de estos proyectos son desarrollados en el Occidente con
muy poca participaci6n de los productores de paises en desarrollo y/o de los
accionistas de los mismos. Como tal, estos proyectos rara vez toman en
cuenta la situaci6n real del proceso de producci6n, y pueden correr el riesgo
de aplicar estandartes que no sirvan para lograr la meta pretendida. Todo
esto puede conducir a que los productores de los paises en desarrollo tengan
que enfrentar nuevos problemas de acceso al mercado. "Los proyectos de
clasificaci6n y certificaci6n podrian de esta manera dar pie a barreras
comerciales para los paises mds pobres en los que hay un menor desarrollo
del profesionalismo de la producci6n y podrian conducir a una mayor
marginalizaci6n de los grupos mds vulnerables, los trabajadores del sector
informal. 76 La finica manera que uno puede enfrentar este problema es
mediante la intensificaci6n de la legitimidad de estos proyectos
asegurdndose que hayan sido desarrollados mediante procesos que est6n
caracterizados por la buena gobernaci6n. Mediante la aplicaci6n de dichos
buenos principios de gobernaci6n, puede ser posible lograr un balance entre
76. Van Der Grijp y Brander, supra nota 72, en 82 (citando Kuik y Van der Woerd).
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la autonomia de los actores del mercado y los principios de justicia social.
Al mismo tiempo, los estudios no revelaron que existiese un problema serio
respecto a un disminuido acceso de mercado como resultado de estos
proyectos, primariamente por su cardcter de nicho.7
V. DESAFiOS AL DERECHO INTERNACIONAL
Este articulo argumenta que la globalizaci6n ha cambiado los procesos
mediante los cuales se ejerce la gobemaci6n para enfrentar los problemas
claves globales respecto al medio ambiente y el desarrollo. La globalizaci6n
no s6lo ha revolucionado la tecnologia de la comunicaci6n, tanto para los
medios sino tambi6n para la sociedad civil, de manera tal que el
conocimiento y la informaci6n (incluyendo la desinformaci6n) puede viajar
por todo el globo en materia de segundos a todo tipo de receptores,
incluyendo receptores no deseados. Esto ha facultado la sociedad civil a
convertirse en un actor clave en la gobemaci6n global y a insistir que se
establezcan medidas a nivel mundial para tratar los problemas percibidos.
La gobernaci6n ya no estd limitada a aquellos formalmente en el poder, con
un boleto para volar a la Conferencia de Gobernaci6n de las Naciones
Unidas. La gobemaci6n se ha abierto a todos aquellos accionistas que
decidan engancharse a la tecnologia para influenciar la politica global. Un
ejemplo de esto es el papel de la sociedad civil global para lograr parar la
progresi6n en el Convenio Multilateral de Inversiones.
Como resultado hay un desplazamiento de la ubicaci6n del poder de la
toma de decisiones centrada en el estado (excepto quizds en casos de alta
politica) a 6rganos supranacionales y 6rganos gubemamentales menores, a
tribunales, la prensa y la sociedad civil. No s6lo eso, dentro de la esfera
tradicional del inter gubernamentalismo y las negociaciones
intergubernamentales, estAn ocurriendo desarrollos rdpidos como el
desarrollo del proceso normativo interaccionar que va a tomar de sorpresa a
muchos abogados experimentados y a conservadores; mientras que el
surgimiento de iniciativas para involucrar al sector privado en los tratados
ambientales puede conducir a un matrimonio inseguro entre el derecho
internacional piblico y privado.
En el proceso, las nuevas interacciones de gobernaci6n son visibles.
Los estudios, el cambio climdtico y la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo
Sostenible muestran las permutaciones y combinaciones de las
77. Cuando uno observa si tales esquemas son compatibles con el derecho del comercio, uno
necesita en particular observar Acuerdo General sobre Tarifas y Comercio y subsecuentemente la
Organizaci6n Mundial del Comercio y las nuevas Barreras Tdcnicas al Acuerdo de Comercio y su
C6digo de Buena Conducta. Esto es una cuesti6n que tiene muchas incertidumbres legales. Sin
embargo, a pesar de las incertidumbres, uno puede argumentar que los esquemas de clasificaci6n pueden
ser propensas a las provisiones de las Barreras Tcnicas al Acuerdo de Comercio.
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interacciones que estdn ocurriendo. En base a los antecedentes, el asunto de
los proyectos de clasificaci6n y certificaci6n del sostenimiento iniciados por
actores no gubernamentales ha sido discutido. Esto va mds alii de los tipos
tradicionales de proyectos y una forma paralela de gobemaci6n que intenta
desafiar el inter gubernamentalismo tradicional justificando este ataque en
los fundamentos de la pureza del motivo, la protecci6n de los seres
humanos y el medio ambiente. La pregunta es: LSerA 6sta una tendencia de
corta vida que no se sostendri en los tribunales si resulta estar en conflicto
con el derecho comercial existente? o i,Es 6sta una sefial de las cosas por
venir?
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I. INTRODUCCION Y METODOLOGIA
Este articulo presenta y compara datos colectados en Argentina y los
Estados Unidos durante la experiencia inicial de cada pais con la mediaci6n
obligada por ley. Un andlisis de estos datos proporciona un estudio en el
principio de dos experiencias obligatorias de la mediaci6n al nivel nacional
que resultara fitil para los paises que estdn contemplando la adopci6n de
leyes sobre mediaci6n, o la reforma sobre los que existen.
Mediaci6n, una de las resoluciones alternativas de disputas, ha sido
empleada por mucho tiempo en sociedades alrededor del mundo. Hoy en
muchos paises, prdcticas de resoluciones alternativas de disputas repre-
sentan una altemativa al litigio y, generalmente, a la ideologia de
adversarios. Adin, esta perogrullada entra en pregunta. En los veinticinco
afios pasados, la mediaci6n se ha convertido en una prdctica establecida en
los Estados Unidos y, mds recientemente, en America Latina, y en muchos
casos es el primer modo aplicado para tratar con las disputas.
En el periodo de 1990 a 1999, Argentina y los Estados Unidos
comenzaron su experiencia con mediaci6n y alcanzaron resultados notables.
Examinando estas experiencias iniciales es esencial para obtener una vista
clara de que problemas y ventajas se derivan de los contomos particulares
del acercamiento de la mediaci6n obligatoria en cada pais. Ademds de la
abiduria derivada de esta comparaci6n, sin embargo, este articulo destapa
hechos que sorprenden sobre los efectos pricticos de la mediaci6n
obligatoria. Por ejemplo, los datos sobre tarifas del establecimiento y
costes administrativos sugieren que corte-que sea, gobierno-en cada pais
ahorre el dinero con la operaci6n de las leyes obligatorios de la mediaci6n,
pero que esta ventaja a las cortes viene en un coste financiero y temporal a
la mayoria de disputantes.
La comparaci6n emprendida en este articulo es funcionalista en que
observa esa mediaci6n, sin embargo diferente en cada pais, responde a
prop6sitos similares en cada uno. Pero el primario, la funci6n proclamada
de una cosa es a menudo-y la mediaci6n no es una excepci6n-apenas una
de muchas otras funciones. Por consiguiente, la comparaci6n emprendida
aqui ancho-esta alcanzando. Comienza analizando la mediaci6n en el
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papel- los racionales para la mediaci6n obligatoria y las leyes que preveen
su institucionalizaci6n. Entonces, las vueltas del analisis a los efectos de la
mediaci6n en la practica. Este articulo concluye con una discusi6n de
ediciones mas grandes afectadas por la mediaci6n, por ejemplo la
liberalizaci6n del mercado y la dindmica de la energia entre las clases
sociales. Por lo tanto, las variables compararon caen en niveles de
abstracci6n variados, comenzando con el prop6sito y las caracteristicas
textuaies de cada ley, pasando con sus efectos directos, y acabando con el
cambio macro.
Hay dos puntos de partida para esta comparaci6n:' un desarrollo legal
tangible comin a ambos paises y un ideal o una abstracci6n, tambi~n
comfin a ambos paises, que motiv6 a este desarrollo y sigue atrayendo
apoyo. Con respeto al primero, ambos paises han pasado las leyes federales
que autorizan mediaci6n obligatoria para una variedad de casos. Con
respeto al filtimo, defensores de las leyes y de la mediaci6n en ambos paises
han hecho amplias reclamaciones en cuanto a sus virtudes, reclamaciones
que aclaran vistas particulares de eficiencia y cultura legal. Una diferencia
clave entre los dos paises estd en el hecho que la mediaci6n se desarrollo
naturalmente dentro de los Estados Unidos, pero s6lo a trav6s del trasplante
en Argentina. Asi, en Argentina, complejidad surge no s6lo de la presencia
de un reto al paradigrna de litigaci6n, pero tambi~n del hecho que su desafio
eman6 del extranjero.
El reto planteado por mediaci6n al paradigma de litigaci6n es, sin
embargo, el fen6meno primario a ser analizado. Aunque la mediaci6n fuera
trasplantada a Argentina, el trasplante mis grande y m~is profundo es el cual
ha sido efectuado sobre el sistema judicial. Un mecanismo consensual y
participativo, de procesar disputas fue implementado conjunto a su hermano
mds viejo, mis autoritario. El objetivo de esta comparaci6n es de aclarar,
no solo los efectos inmediatos de la mediaci6n, sino tambi~n la
significaci6n mayor y las consecuencias no intentas de esta implementaci6n
en dos paises muy diferentes.
La investigaci6n que realiz6 para escribir este Articulo consisti6 de un
trabajo de campo de seis meses, y una revisi6n de datos preexistentes.
Junt6 datos sobre la prictica de mediaci6n en Buenos Aires 2, la Capital
1. Estos forman el tertium comparationis para mi estudio. Ver John C. Reitz, How to Do
Comparative Law [Como Hacer Derecho Comparativo], 46 AM. J. COMP. L. 617, 622 (1998)
(discutiendo la importancia de un punto de partida comiin).
2. Hasta muy recientemente, casi toda la actividad de mediaci6n en Argentina estaba
concentrada en la Capital Federal de Buenos Aires, una ciudad con tres millones de habitantes. El
nombre "Buenos Aires" a veces incluye el drea urbana que contiene 8 millones de personas adicionales
inmediatamente mis alli del limite de la Capital Federal. Para los objetivos de este articulo, "Buenos
Aires" se refiere s6lo a la Capital Federal y sus tres millones de personas.
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Federal de Argentina, durante un estudio de campo de un periodo de seis
meses en 1998-1999, una dpoca durante lo cual los datos iniciales sobre las
leyes de mediaci6n surgieron. 3  Durante esta temporada, conduje treinta
entrevistas semi-estructuradas con abogados, cientificos sociales, el
personal del Ministerio de la Justicia, y mediadores y observ6 20
mediaciones conferidas por mandato del tribunal en Buenos Aires. He
hecho traducciones de textos legales, y comentario sobre ellos.4 Para datos
sobre la prctica de mediaci6n en los Estados Unidos, he confiado sobre
todo en estudios conducidos por el RAND. 5 Mi empleo de estos datos es,
sin embargo, original.
II. DISE&O DE LA MEDIACI6N: PREGUNTAS DE TEORiA E
IMPLEMENTACION INICIAL
Desde el punto de vista de los postulados legales de trasplante,6 la gran
ironia de la mediaci6n es que las intenciones no son para "concordar con la
ideologia dominante en paises de anfitri6n.' 7  Mds bien, es intentada a
cambiar la ideologia dominante responsable para la propensi6n de una
poblaci6n a litigar. La instituci6n de mediaci6n en ambos paises anima
negociaciones entre partidos a un litigio con el objetivo expreso de alcanzar
un acuerdo sin incurrir los gastos financieros y temporales asociados con
litigaci6n. Pero cuando exportado a un pais sin experiencia de mediaci6n,
3. Esta investigaci6n fue posible por la beca concedido por la Fundacion Thomas J. Watson,
lo cual me permiti6 investigar directamente el uso de practicas consensuales de la resolucion del
conflicto en Argentina, Ecuador, y Costa Rica.
4. Esta tarea no ha sido dificil, ya que un vocabulario sumamente tdcnico es empleado en los
textos legales. De todos modos, he tratado de reducir al minimo los riesgos asociados con traducciones
totalmente literales. Ver MARGOT ASTROV, AMERICAN INDIAN PROSE AND POETRY [PROSA Y POESiA
INDIA AMERICANA] 5 (Capricorn books [libros Capricomios] 1962). ("Traducciones totalmente literales
harian poca justicia al original .... De algfin modo u otro el traductor tiene que traducir no s61o las
palabras actuales de un mito, cuento, o una canci6n, pero tambi6n la matriz cultural de cual el
documento verbal a ser traducido es una parte orgdnica." Id)
5. Corporaci6n RAND, en http://www.rand.org/index.html (iltima visita el 23 de mayo de
2005).
6. Es confuso, contrariamente a la aserci6n de Esin OrfciO's, que "trasplante" es un t~rmino
inexacto, ya que "la instituci6n trasplantada sigue viviendo en su viejo habitat asi como habiendo sido
movido a uno nuevo ...." Esin Oroci, Law as Transposition [Derecho como Transposici6n], 51 INT'L
& COMp. L.Q. 205, 205 (2002). Uno puede clip y trasplantar una secci6n de una planta de arafia en un
nuevo lugar sin que la planta original deje de existir. Cf id.
7. John Gillespie, Transplanted Company Law: An Ideological and Cultural Analysis of
Market-Entry in Vietnam [Derecho de Empresa Trasplantada: Un Andlisis Ideol6gico y Cultural de la
Entrada del Mercado en Vietnam], 51 INT'L & COMP. L.Q. 641, 645 (2002) (describiendo uno de los
"postulados trabajantes" sintetizado de Otto Kahn-Freund: "Ideologia Legal: Leyes trasplantadas
deberian concordar con la ideologia dominante en paises anfitriones).
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un cambio doble ocurre: primero, un cambio de procedimientos juridicos
resultando del hecho simple de un trasplante y, segundo, cambios mdis
profundos promovidos por la operaci6n de la ley nueva. Esta trayectoria
hacia un cambio mds profundo supera la importancia inmediata de los
procedimientos nuevos de mediaci6n.
A. Mediaci6n en Teoria
Se dice que cultura legal "abarca las suposiciones epistemol6gicas en
cuanto a la racionalidad, la eficiencia, y el m6rito" y que estas suposiciones
son "condicionadas hist6ricamente y profundamente arraigadas
influencia[ndo] el modo en que bur6cratas y jueces usan la ley para
encontrar la realidad. ' '8  Aunque evidente en esta citaci6n, deberia ser
especificado que la cultura legal abarca y condiciona las nociones de
justicia de una sociedad. La teoria de mediaci6n explicitamente desafia a
estas nociones en Argentina y los Estados Unidos.
La mediaci6n tiene un significado relativamente estable y reconocido
en ambos paises estudiados. 9 Es considerada una prdctica consensual de
resoluci6n de disputas en la cual un tercero con algfin reclamo de
neutralidad facilita la negociaci6n, y quizds la resoluci6n, de una cuesti6n
entre dos o mds partidos. En comparaci6n con la litigaci6n, la mediaci6n es
considerada menos un juego de adversarios porque no supone que las partes
no pueden liegar a una soluci6n mutuamente ventajosa. Resulta que en la
practica, la mediaci6n toma sabor de un juego de adverarios pero todavia es
posible que ambas partes ganan---es decir que la mediaci6n no postula un
juego de suma cero, como en el caso de litigaci6n donde generalmente se
puede decir que alguien gana y alguien pierde. De verdad, mediadores
8. Id. en 645.
9. Escritores argentinos y estadounidenses estin de acuerdo sobre la definici6n de mediaci6n.
En cuanto al primero, ver ENRIQUE M. FALC6N, MEDIACI6N OBLIGATORIA EN LA LEY 24.573, en 9-18
(Abeledo-Perrot 1996) (citando "voluntariedad" esti entre "las normas elementales de mediaci6n" y
notando la definici6n general de mediaci6n a ser "un procedimiento no-adversario en el cual un tercero
neutral sin poder sobre las partes ayuda cooperativamente a las partes a encontrar el punto de armonia en
el conflicto"); JUAN PEDRO COLEIRO Y JORGE A. ROJAS, MEDIACION OBLIGATORIA Y AUDIENCIA
PRELIMINAR 10 (Rubinzal y Culzoni 1998) ("La mediaci6n es una de las espcies de la negociaci6n, en la
que interviene un tercero, quien no aporta soluciones, sino que trabaja sobre los intereses [a diferencia
de las posiciones] de los sujetos para que 6stos Ileguen consensuada y voluntariamente a un acuerdo.").
En cuanto a 6ste 61timo, ver, p. ej., SARAH R. COLE ET AL., MEDIATION: LAW, POLICY, PRACTICE
[MEDIACI6N: DERECHO, POLITICA, PRACTICA] § 1:1 (West 2003) ("Mediadores son 'terceros,' de
ningfn otra manera involucrado en una controversia, quien asiste a partidos en disputas en sus
negociaciones ... la mediaci6n [puede distinguirse de otros procesos de resoluci6n de disputas] por el
caricter consensual de su disposici6n .... Aunque a veces las partes son obligadas a participar en
mediaci6n y pueden ser presionados hacia un acuerdo, cualquier partido sin embargo puede decidir a no
acordar y puede perseguir otros remedios.").
2005]
ILSA Journal of Int 'l & Comparative Law
animan a las partes a comunicar, a entender los intereses de cada uno, y a
trabajar juntos para solucionar un problema compartido; sin embargo, tratos
tambi6n pueden ser alcanzados en una manera adversaria con "fuerza de
negociaci6n." En cualquier caso, es reconocido que los procedimientos de
la mediaci6n son "mucho menos estructurados y mis flexibles que aquellos
de la corte y de arbitraje."' 0 Asi, las partes pueden ejercer el gran control
sobre el proceso de mediaci6n y 'apropiarse' de sus disputas.
Relacionadamente, la mediaci6n es considerada consensual, ya que el
mediador no puede atar a las partes a un resultado particular. Mds bien, las
partes deben estar de acuerdo en una resoluci6n antes de que pueda ser
adoptado y hacerse obligante. Este rasgo distingue a mediaci6n de juicio o
arbitraci6n donde el tercero, aqui un juez o drbitro, emite una decisi6n que
las partes deben seguir.11 Aunque las partes pueden ser obligados por la ley
a aparecer en la sesi6n de mediaci6n, ellos no pueden-por lo menos en
teoria-ser obligados a llegar a una resoluci6n. Es el requerimiento de
participaci6n en la sesi6n que hace tal mediaci6n obligatoria. Finalmente,
varias escuelas diferentes de mediaci6n existen, incluyendo: directiva
(donde el mediador empuja hacia un acuerdo y a menudo sugiere o evalia
ideas para el acuerdo); facilitativa (donde el mediador trata de mantener la
comunicaci6n y construye una relaci6n entre las partes, pero es neutral en
cuanto al acuerdo); y transformable (donde el mediador intenta ayudar a las
partes a hacerse autorizados y mis enfiticos, asi transformando el conflicto
en una oportunidad para crecimiento personal).' 2
El contexto en el cual la mediaci6n ocurre y los incentivos que
funcionan en aquel contexto determinarin qu6 tipo de mediaci6n seri
practicada. Esta prictica no es un acto objetivo, ya que las percepciones de
la gente sobre el acto forman el significado que adquiere el acto. Aunque es
la prdctica de mediaci6n que determinarA ultimadamente su efecto sobre la
cultura legal, una nota hist6rica sobre cada pais es requerida para aclarar el
punto de partida cultural y el proceso politico del cual la mediaci6n ha sido
institucionalizada.
10. COLE ET AL., supra nota 9, en § 1:1.
11. Esta declaraci6n es hecha para el bien de la simplicidad. Es verdad, desde luego, que el
arbitraje puede ser disefiado a gusto de cualquier modo que no viola una ley aplicable, significando que
algunos arbitrajes pueden contener normas que pueden limitar la discreci6n del Arbitro a un cierto
universo de resultados acordados por adelantado por las partes. Si la decisi6n de un Arbitro no es
obligatoria, sin embargo, entonces el proceso deja de ser arbitraje y se hace una forma de evaluaci6n de
tercero, un tipo distinto de resoluci6n de disputas.
12. Ver, p. ej., ROBERT A. BARUCH BUSH Y JOSEPH P. FOLGER, THE PROMISE OF MEDIATION
[LA PROMESA DE MEDIACION] (Jossey-Bass Publishers 1994).
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B. Mediaci6n en Contexto: Historia y el Proceso de Trasplantaci6n
Mediaci6n en los Estados Unidos, como una prictica legal formal al
nivel federal, originalmente fue implementada por el Congreso en 1898
para dirigir conflictos entre labor organizado y gerencia.' 3 Varias agencias
federales fueron creadas para dirigir tales disputas a lo largo de la primer
mitad del vigdsimo siglo, contemporineo con iniciativas variadas estatales
aplicando la mediaci6n a cuestiones no laborales. 14 A lo largo del vigdsimo
siglo entero, la mediaci6n se manifest6 en muchas formas y contextos,
incluyendo conciliaci6n en tribunales de relaciones domdsticas,' 5 mediaci6n
de disputas de derechos civiles, mediaci6n de comunidad, y finalmente en
los tribunales federales comenzando en los afios 1970.16
Argentina no experiment6 con la mediaci6n a lo largo del vig6simo
siglo. En vez, ella experiment6 con formas de gobiemo radicalmente
diferentes. Un conflicto entre modelos sociales rifi6, a la vez que
administraciones radicalmente diferentes, incluyendo aquellos de
administraciones moderadas, Juan Domingo Per6n, y varios golpes
militares, miraban a instituir modelos de gobiemo compatible con sus
opiniones. 7  Yuxtaposiciones bdsicas en este periodo eran aquellas
construidas (y probadas) entre regimiento militar contra paisano, m6todos
de cambio social no-violentos contra violentos, y modelos para estructurar
la sociedad socialistas contra capitalistas. La dictadura militar mds reciente,
que rein6 de 1976-1983, intent6 acabar con estos debates y establecer un
estado de trdmites ordenado donde el poder absoluto era mantenido en las
manos de unos cuantos generales militares. Este poder encontr6 expresi6n
en la "guerra sucia," que impuso la desaparici6n y el asesinato de
aproximadamente 20.000-30.000 argentinos, y la tortura y persecuci6n
politica de incontables mds.
13. COLE ET AL., supra nota 9, en § 5:1-5:4.
14. Id. en § 5:1.
15. Conciliaci6n es id6ntica a mediaci6n, excepto que el mediador generalmente es
considerado ajugar un papel mis activo en sugerir resultados. Ver id. en § 1:1.
16. Ver id en § 5:1-5:2 (discutiendo cada uno de estor acontecimientos); Juez Dorothy Wright
Nelson, ADR in the Federal Courts - One Judge's Perspective: Issues and Challenges Facing Judges,
Lawyers, Court Administrators, and the Public [Resoluci6n Alternativa de Disputas (RAD) en los
Tribunales Federales - La Perspectiva de Un Juez: Cuestiones y Retos Enfrentando a Jueces,
Abogados, Administradores de Tribunales, y el Pdblico], 17 OHIO ST. J. ON DISP. RESOL. 1 (2001)
(describiendo de las etapas tempranas de Resoluci6n Altemativa de Disputas ("RAD") de tribunal
federal).
17. Ver generalmente Luis ALBERTO ROMERO, BREVE HISTORIA CONTEMPORANEA DE
ARGENTINA (Fondo de Cultura Econ6mica 1994).
18. Ver KENNETH T. RIVERA, ARGENTINA: ISSUES, HISTORY, BIBLIOGRAPHY [ARGENTINA:
TEMAS, HISTORIA, BIBLIOGRAFNA] 48 (Nova Sci. Publishers [Editores de Ciencia Nova] 2002).
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Cuando el regimiento militar acab6 en 1983, las mareas de
globalizaci6n bafiaron sobre Argentina. La modernizaci6n del sistema legal
entr6 en la agenda politica. En el periodo entre 1987 y 1989, s6lo cinco
aflos despu6s del regreso de democracia, noticias de resoluci6n alternativa
de disputas en los Estados Unidos comenzaron a entrar en Argentina via
diarios acad6micos.
Comenzando alrededor 1990, abogados y jueces argentinos viajaron a
los Estados Unidos para recibir entrenamiento en la mediaci6n e importarlo
a su pais. Una corriente estable de expertos de mediaci6n de los Estados
Unidos, la mayor parte de quienes elogiando la utilidad de mediaci6n para
reducir cargas de casos de tribunal, comenzaron a fluir en Buenos Aires.
Numerosas sesiones de entrenamiento fueron ejecutadas y de todo esto
surgi6 el primer grupo de expertos locales, casi todos los cuales eran
abogados con una visi6n obligatoria para el futuro de la mediaci6n. El
gobierno argentino federal expres6 un inter6s fuerte en la mediaci6n, como
tambi6n la Agencia por el Desarrollo Internacional (AID por sus siglas en
ingl6s). Dinero entr6 y el Plan de Mediaci6n Nacional argentino fue puesto
en marcha en Buenos Aires con la intenci6n de institucionalizar la
mediaci6n. El Ministerio de la Justicia patrocin6 sesiones de entrenamiento
dentro de sus instituciones afiliadas pfblicas y privadas en las cuales nadie
ademds de abogados y psic6logos era permitido a participar y cre6 una lista
de mediadores oficiales, los finicos permitidos a mediar. Aproximadamente
cuatro mil personas fueron entrenadas como mediadores y esto constituy6
una oportunidad de negocio para ambos abogados e institutos de
entrenamiento reci~n surgidos. 19 En 1993, un periodo de prueba de dos
afios entr6 en efecto durante el cual diez tribunales mandaron casos selectos
a mediaci6n. El Ministerio de la Justicia registr6 un indice de acuerdo de
aproximadamente cincuenta por ciento y se percat6 de que mediaci6n si
tenia el potencial para disminuir el flujo de caso.
Desemejanzas profundas se presentan sobre todos los frentes en estos
comentarios breves de la historia de cada pais con resoluci6n de disputas.
La diferencia mits grande se relaciona a la historia de inestabilidad social y
la matanza aiin reciente de decenas de miles de personas en Argentina.2°
Violencia e inquietud social ocupan el extremo opuesto del espectro de
19. Entrevista con Miguel Gaya, Arbitro, mediador y miembro de la Confederaci6n Econ6mica
de Argentina (octubre de 1998).
20. Aunque los Estados Unidos desde luego tiene una historia sumamente sangrienta
(considere la Revoluci6n, la Guerra Civil, el Genocidio Indio Americano, y Hiroshima) este no ha
dirigido su fuerza militar hacia adentro en tiempos recientes y nunca ha matado a 25,000 de sus propios
ciudadanos, excepto en guerras civiles, que debe ser distinguido de la regimiento militar y cimaras de
tortura. Aquellos matados en Argentina eran personas de cada dia de una ideologia antifascista y quiz~s
con alguna conexi6n a organizaci6n social.
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mediaci6n y otros modos conciliatorios no violentos de cambio social.
Como un proceso participativo que da poderes de tomar de decisiones a
ciudadanos, mediaci6n contrast6 crudamente con los escombros politicos y
psicol6gicos del regimiento militar. Una historia inestable con poco control
ciudadano sobre asuntos diarios levanta el potencial para dependencia de
camino que haria incongruente el proceso participatorio y consensual de
mediaci6n, hasta afuera de la esfera legal.
Dos otras diferencias se derivan de la historia legal, y la velocidad
relativa con la cual la mediaci6n se convirti6 en cada pais y la naturaleza de
ese desarrollo: orgdnico en un pais y por trasplante en el otro. La
mediaci6n se desarroll6 orgdnicamente en los Estados Unidos, culminando
en leyes federales generales despu6s de setenta aflos de experiencia,
mientras que la mediaci6n en Argentina cruz6 la distancia entre la
inexistencia y la institucionalizaci6n significativa en aproximadamente
cinco afhos. Aparte de la multitud de cuestiones que esto levanta para la
capacidad de instituciones legales para apoyar esto y ciudadanos para
contratar en ello, la Ilegada de mediaci6n sobre las alas de un poder
extranjero provoca preocupaciones de imperialismo y autodeterminaci6n.
Como la reforma legal generalmente ha sido coordinada por instituciones
financieras multilaterales, como el Banco Mundial y la AID, es asociada
con politicas econ6micas controversiales "neo-liberales.' Preocupaciones
vdilidas en esta drea son discutidas en la Secci6n V. Por ahora, deberia ser
notado que mediaci6n obligatoria en Argentina es mucho mis imponente y
repentina que su contraparte los Estados Unidos y que surgen
preocupaciones por dependencia de la trayectoria y una vacilaci6n
correspondiente o inhabilidad de realizar modos participaci6n consensual
para la resoluci6n del conflicto. Como la secci6n siguiente ilustra, sin
embargo, las leyes de Argentina asignan la mediaci6n por mandato en una
manera mas categ6rica que las leyes equivalentes en los Estados Unidos.
Esto puede verse como una l6gica opci6n de la legislatura, ya que la
poblaci6n no esta preparada para escoger la mediaci6n voluntariamente.
21. Ver generalmente DANIEL MuLCHNIK, ARGENTINA MODELO: DE LA FURIA A LA
RESIGNACION: ECONOMiA Y POLiTICA ENTRE 1973 y 1998 (CUADERNOS ARGENTINOS) (Manantial
1998) (detallando los sentimientos hist6ricos en cuanto a cambios econ6micos y politicos a partir de
1973 a 1998)
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III. MEDIACION INSTITUCIONALIZADA POR LEY FEDERAL
A. Las Leyes y Sus Racionamientos
En 1990, el Congreso de los Estados Unidos pas6 el Acto de Reforma
de Justicia Civil ("CJRA" por sus siglas en ingles).22 Este declara que cada
tribunal de distrito de los Estados Unidos "considerard . . . principios y
directrices del manejo de litigaci6n y costos y reducir retrasos," 23 y permite
a los tribunales de distrito "a mandar casos apropiados a programas de
resoluci6n alternativa de disputas... incluyendo mediaci6n.' 24 El congreso
lleg6 a varias conclusiones que justifican la ley:
1) [C]osto y tardanza en litigaci6n civil en cualquier tribunal de
distrito de los Estados Unidos deben ser disminuidas en... tanto
asuntos civiles como criminales; y,
2) [L]os tribunales, los litigantes, los abogados de los litigantes,
y el Congreso y el poder ejecutivo, comparten la responsabilidad
del costo y la tardanza en litigaci6n civil y su impacto sobre el
acceso a los tribunales, el juicio de casos sobre los meritos, y la
capacidad del sistema civil de justicia para proporcionar alivio
judicial propio y oportuno para partidos apenados; y,
3) [S]oluciones . . . deben incluir . . . contribuciones por los
tribunales, los litigantes, los abogados de los litigantes ... 25
En poco tiempo, el Congreso de los Estados Unidos pas6 el Acto de
Resoluci6n Alternativa de Disputas de 1998 (el "Acto de RAD"),
26
haciendo una serie de conclusiones y ordenando a cada tribunal de distrito a
autorizar el empleo de procesos de resoluci6n alternativa de disputas. El
Congreso afirr6 que:
[R]esoluci6n altemativa de disputas . . . tiene el potencial de
proporcionar . . . mayor satisfacci6n de las partes, mdtodos
innovadores de resolver disputas, y mayor eficacia en alcanzar
acuerdos . . . [y] ciertas formas de resoluci6n alternativa de
disputas... pueden tener potencial para reducir el atraso grande
de casos ahora pendientes en algunos tribunales federales en
todas partes de los Estados Unidos, . . . permitiendo a los
22. Civil Justice Reform Act of 1990 [Acto de Reforma de Justicia Civil de 1990], Pub. L.
No.101-650 § 101, 104 Stat. 5089 (1990).
23. Acto de Reforma de Justicia Civil § 473(a).
24. Acto de Reforma de Justicia Civil § 473(a)(6).
25. Acto de Reforma de Justicia Civil § 102(1-3).
26. Alternative Dispute Resolution Act of 1998 [Acto de Resoluci6n Alternativa de Disputas
de 1998], Pub. L. No. 105-315 § 1, 112 Stat. 2993 (1998).
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tribunales de procesar sus . . . casos de una manera mds
eficiente. 27  Esto concluy6 que mediaci6n habia mostrado
promesa especial y deberia ser considerada, en particular, para su
inclusi6n en el programa de Resoluci6n Alternativa de Disputas
("RAD") de cada distrito.
28
En 1995, la legislatura argentina promulg6 la "Ley de Mediaci6n y
Conciliaci6n, '29 lo cual requiere que casi todos tipos de litigantes en la
Capital Federal de Buenos Aires asisten a mediaci6n. Entre los mayores
racionamientos oficiales para el paso de esta ley estaban:
1) La cantidad desorbitada de casos que, en aumento continuo,
amenazan a derrumbar el sistema legal; y,
2) Cambiar la cultura litigiosa; y,
3) La inabilidad del estado para proporcionarjusticia.
30
La ley declara en el articulo 1 que mediaci6n obligatoria, "promoverd
la comunicaci6n directa entre las partes para la soluci6n extrajudicial de la
controversia.,31
El afio siguiente, la legislatura Argentina puso en prdctica la "Ley de
Instancia Obligatoria de Conciliaci6n Laboral" 32 en la Capital Federal, esta
vez para conferir por mandato mediaci6n para disputas de trabajo y de
empleo.33
Ambos paises han basado sus leyes de mediaci6n en la necesidad de
relajar los efectos negativos de altos niimeros de casos sobre los tribunales.
Las leyes de los Estados Unidos se refieren expresamente a altos gastos y
tardanzas, afiadiendo que RAD puede solucionar estos problemas. S61o el
racionamiento argentino se refiere al objetivo de cambiar la cultura legal,
27. Resoluci6n Altemativa de Disputas § 2 (1-3).
28. Resoluci6n Alternativa de Disputas § 2(3) ("el crecimiento continuo de programas de
mediaci6n anexados a los tribunales Federales de apelaci6n sugieren que esta forma de resoluci6n
alternativa de disputas puede ser igualmente eficaz en la resoluci6n de disputas en los tribunales
Federales de primera instancia; por to tanto, los tribunales de distrito deberian considerar incluyendo
mediaci6n en sus programas locales de resoluci6n altemativa de disputas").
29. Ley No 24.573, 25 de octubre de 1995, [28258] Boletin Oficial [B.O.] 1 (Argentina).
30. Ver SENATOR BRANDA, LA LEY, ANTECEDENTES PARLAMENTARIOS 259, 267 (1995) el
tercer racionamiento es atribuido a Representantes Durafiona y Vedia; id. en 315), citado en FALCON,
supra nota 9, en 13.
31. Ley de Mediaci6n y Conciliaci6n, art. 1.
32. Ley No 24.635, 26 de abril de 1996, [28387] B.O. I (Argentina).
33. La diferencia entre mediaci6n y conciliaci6n es te6rica. Se piensa que el conciliador tiene
mas deriva que un mediador para sugerir soluciones y aplicar presi6n a las partes. Ver COLEIRO Y
ROJAS, supra nota 9.
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mientras s6lo la segunda ley de los Estados Unidos reclama ventajas
sustanciales a RAD, aquellos que van mds all de su eficiencia - como la
satisfacci6n de partido e innovaciones. Finalmente, la primer ley de los
Estados Unidos explicitamente asigna responsabilidad de los problemas de
los tribunales a las otras dos ramas de gobierno, asi como a las partes y sus
abogados. Sin embargo, los racionamientos de cada pais son considerable-
mente similares.
B. Institucionalizaci6n-Grados de Obligacidn y Centralizacirn
Ambas leyes argentinas confieren por mandato la asistencia categ6rica
a mediaci6n. Articulo 1 de la ley de mediaci6n declara que mediaci6n "con
cardcter obligatorio ... [seri] previa a todo juicio.' '34 Articulo dos excluye
varios tipos de casos del alcance de la ley,35 incluyendo reclamos
controlados por el Ministerio de la Labor.36 Tales reclamos implican
disputas de trabajo que son sujetas al alcance amplio de la ley de
conciliaci6n: "Los reclamos individuales o pluriindividuales que versen
sobre conflictos de derecho de la competencia de la Justicia Nacional de
Trabajo, serin dirimidos con cardcter obligatorio y previo a la demanda
judicial, ante el organismo administrativo creado por el articulo 4 .. .
Asi, mediaci6n es obligatoria y se aplica a la mayor parte de tipos de casos
civiles.
En los Estados Unidos, el Acto de RAD no confiere por mandato la
mediaci6n, pero mds bien requiere que los tribunales de distrito ofrezcan
RAD: "Cada tribunal de distrito de los Estados Unidos autorizard, [no
"mandard"] segfin norma local adoptada bajo la secci6n 2071(a), el empleo
de procesos de resoluci6n altemativa de disputas en todas las acciones
civiles." 38  Cada uno de los noventa y cuatro tribunales de distrito, sin
embargo, puede conferir por mandato la mediaci6n via sus normas
locales. 39  La ley mds aun autoriza a cada tribunal de excluir "casos
especificos o categorias de casos en los cuales el empleo de resoluci6n
34. Ley de Mediaci6n y Conciliaci6n, art. 1.
35. Entre los casos excluidos per se estAn: criminales; de divorcio, de separaci6n, y otros
procedimientos relacionados con la familia; aquellos en los cuales el estado o cualquiera de sus
entidades descentralizadas es un partido; hibeas corpus y otros desafios a la legalidad de detenci6n; y
reclamos de herencia. Ley de Mediacirn y Conciliacirn, art. 2.
36. Ley de Mediaci6n y Conciliaci6n, art. 2 (1-10).
37. Ley de Instancia Obligatoria de Conciliaci6n Laboral, art. 1. La agencia en cuestirn, el
Servicio de Conciliaci6n Laboral Obligatoria, estd nombrada en el articulo 4.
38. Acto de Resoluci6n Alternativa de Disputas § 3(b).
39. Acto de Resoluci6n Alternativa de Disputas § 4 ("Cualquier tribunal de distrito que decide
requerir el empleo de resoluci6n alternativa de disputas en ciertos casos puede hacerlo s61o con respecto
a mediaci6n, evaluacirn neutra temprana, y, si las partes consienten, al arbitraje").
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altemativa de disputas no seria apropiado," pero requiere que ellos
consulten a un miembro de la asociaci6n de abogados incluyendo al
abogado de los Estados Unidos para su distrito.40 Asi, casi todo se deja a la
discreci6n de los tribunales de distrito, excepto el que si ofrecerin o no la
RAD en el principio. Mis de la mitad de todos los distritos ofrecian la
mediaci6n antes del 1998,4' indicando que el Acto de RAD puede tener
relativamente poco efecto sobre la mediaci6n mdis alid que del ya obtenido
por el CJRA. Desde 1999, "programas de mediaci6n [eran] los mas ...
autorizados frecuentemente del programa de RAD. Casi ochenta tribunales
de distrito han autorizado o han establecido por lo menos un programa de
RAD para todo el tribunal. '' 2  El nivel de obligaci6n colocada sobre
litigantes, por lo tanto, depende de las reglas locales en cada distrito.
En consecuencia, cuatro distritos que emplean la mediaci6n seran
examinados-el Distrito del Sur de Nueva York ("NY"), el Distrito
Oriental de Pennsylvania ("PA"), el Distrito Occidental de Oklahoma
("OK"), y el Distrito del Sur de Texas ("TX"). Al momento, PA
categ6ricamente conferia por mandato la mediaci6n, mientras que los otros
tres distritos permitian remisiones obligatorias con grados variantes de
aportaci6n del juez asignado al caso, las partes, y un administrador de RAD.
Esta muestra produce datos sobre una mezcla de tipos de programa de
mediaci6n, que aumenta su representatividad.43 Estos programas pueden
haber sido modificados desde 1996, cuando los datos fueron ultimados. Sin
embargo, los datos siguen siendo fitiles para analizar el principio de la
mediaci6n obligatoria en los Estados Unidos y el alcance de variaciones
locales bajo leyes federales aplicables.
40. Acto de Resoluci6n Altemativa de Disputas § 4(b).
41. Ver ELIZABETH PLAPINGER Y DONNA STIENSTRA, FED. JUD. CTR. [FJC] [CENTRO
JUDICIAL FEDERAL], ADR AND SETTLEMENT IN THE FEDERAL DISTRICT COURTS: A SOURCEBOOK FOR
JUDGES & LAWYERS [RAD Y ACUERDO EN LOS TRIBUNALES DE DISTRITO FEDERALES: UN LIBRO DE
INFORME PARA JUECES Y ABOGADOS] 4 (1996), un proyecto conjunto del Centro Judicial Federal y el
Instituto CPR Resoluci6n de Disputas, disponible en
http://www.fjc.gov/public/home.nsf/autoframe?openform&url_r=pages/556&url_l-index. No estd
cierto cuantos distritos ofrecen mediaci6n actualmente.
42. New Law Authorizes ADR In All District Courts [Ley Nueva Autoriza RAD en todos los
Tribunales de Distrito], 31 THE THIRD BRANCH [LA TERCER RAMA], No 2, febrero de 1999, en
http://www.uscourts.gov/ttb/feb99ttb/newlaw.html.
43. Aunque la proporci6n exacta de la mediaci6n obligatoria a la opcional en todos los
distritos estA desconocida, se sabe que ambos tipos existen. En consecuencia, la muestra que he
seleccionado es mis representativa de mediaci6n obligatoria en los Estados Unidos que una muestra
todo voluntaria o toda obligatoria. Los datos estin datados, sin embargo, habiendo sido colectados de
1992 a 1995. Datos estadisticos mis recientes acerca del empleo de mediaci6n por tribunales de distrito
no podian ser encontrados.
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La mitad de todos los casos civiles presentados en PA son
seleccionados al azar para la mediaci6n, con un nfimero de excepciones. 44
Una excepci6n incluye cualquier caso donde un juez ha determinado que es
inadecuado para la mediaci6n. 45  En NY, remisi6n obligatoria a la
mediaci6n es permitida en casos que no implican ninguna cuesti6n mas que
la responsabilidad de dafios.4 6 El juez, y un abogado del personal, revisan
el caso y discuten la mediaci6n con las partes durante una conferencia
inicial.47 Las partes pueden hacer una petici6n ad hoc al tribunal para la
exclusi6n de mediaci6n.48 Tal petici6n es innecesaria en el programa de
OK donde, a pesar del poder de remisi6n obligatorio, las remisiones
tipicamente requieren el consentimiento de todos las partes.49  Este
consentimiento puede ser dado en la conferencia donde el juez, el
administrador de RAD y los abogados "discuten si la mediaci6n es
apropiada para ese caso." 50 En TX, se requiere que los abogados de ambos
lados discutan la RAD con sus clientes y entre ellos mismos antes de la
conferencia inicial.51 Las partes informan entonces al tribunal de los
resultados de esta discusi6n en cual momento el juez asignado puede
requerir que el caso sea mediado 2 Las partes son permitidas a hacer una
petici6n para remisi6n a la mediaci6n .5
1. LEs la mediaci6n aiin parte de la Resoluci6n
"Alternativa" de Disputas?
Las leyes federales de ambos paises son fundamentalmente similares,
en que ellos formalmente institucionalizan la mediaci6n en la sistema de
justicia y tienen la concurrencia obligatoria en cuenta. La mediaci6n ahora
funciona junto a la litigaci6n como un mecanismo por el cual el estado
resuelve conflictos traidos por sus ciudadanos. Una especie de sistema
judicial mixto existe ahora en Argentina y los Estados Unidos. Como
44. Ver PLAPINGER Y STIENSTRA, supra nota 41, en 241 (detallando los tipos de casos
excluidos de la mediaci6n, incluyendo "casos de Seguro Social, casos en los cuales un preso es un
partido, .. . casos de asbesto, o cualquier caso que un juez determina no es conveniente para
mediaci6n").
45. Id.
46. Id. en 199.
47. Id.
48. Id.
49. PLAPINGER Y STIENSTRA, supra nota 41, en 234.
50. Id.





consecuencia, la mediaci6n apenas merece de ser incluida en la agrupaci6n
de RAD debido a la inexactitud de la palabra "alternativa" que se le aplica.
Es ahora una alternativa s6lo en el sentido que esto es usado en vez de otro
sistema, no porque su uso lleva el conflicto a un dominio informal fuera de
la esfera de poder estatal. Ademds, en Buenos Aires y aquellos distritos de
los Estados Unidos que confieren por mandato la mediaci6n, esta no es
alternativa en absoluto, pero mis bien el modo dominante para muchos
tipos de casos. Por consiguiente, para esos casos seleccionados para la
mediaci6n, el pleito desempefia ahora el papel de un mecanismo alternativo
para la resoluci6n del conflicto.
A pesar de la dominaci6n de la mediaci6n, una escala deslizante de
obligaci6n es evidente en los varios procesos empleados para la selecci6n
del caso. El primer tipo de regla puede ser liamado "mediaci6n por
mandato legislativo." Argentina ha establecido una regla categ6ricamente
obligatoria que no le permite discreci6n a jueces, partidos, o
administradores.54  La segunda mds regla obligatoria presupone que la
mediaci6n ocurriri, pero el juez tiene poder optativo que puede se puede
Ilamar "presunci6n con optativo judicial." En este sentido, la regla de PA
se acerca al grado argentino de obligaci6n general, pero permite el juez
asignado remover un caso con su propia discreci6n. Finalmente, los
procedimientos de mediaci6n en NY, OK, y TX establecen una regla de
'consulta antes de la mediaci6n,' mientras que todos los distritos mantienen
el poder de remisi6n obligatorio. Asi, cada distrito consulta con las partes y
sus abogados sobre la conveniencia de su caso para la mediaci6n, pero al
final se puede requerir la mediaci6n, a pesar de objeciones. Si, en prdctica,
jueces en NY, OK, y TX rutinariamente confirieran por mandato la
mediaci6n a pesar de objeciones de las partes y sus abogados, podrian
etiquetar la regla resultante de 'mediaci6n por mandato judicial,' en vez de
consultiva. Las varias normas se diferencian mis en trminos del grado al
que permiten a las partes y sus abogados que influyen en el tipo de proceso
al cual serdn sujetos sus casos. Aquellos que permiten para mayor
aportaci6n de partido son los mds consensuales, y, no trivialmente,
mantienen la mayor consistencia con la teoria de mediaci6n.
2. Sobre la probabilidad de aceptaci6n cultural
El establecimiento de un sistema mixto via obligaci6n levanta
preocupaciones sobre la imparcialidad, la justicia, y la percepci6n popular.
Estas preocupaciones son menos agudas en los Estados Unidos donde la
mediaci6n tiene no s6lo una historia larga, pero tambi6n un proceso
54. Parte de su naturaleza categ6rica estA en especificando ex ante cuales casos no serin
mediados.
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descentralizado puesto en prdctica que permite la aportaci6n de las partes y
abogados. Por lo menos, las partes tienen la posibilidad de ser escuchadas
en tres de los cuatro programas muestreados de los Estados Unidos antes de
que la mediaci6n sea conferida por mandato en su caso. Pero en Argentina,
donde se puede esperar que la cultura legal y social sea menos
acostumbrado o, en el peor de los casos, menos bienvenida a la mediaci6n,
las partes no tienen ninguna posibilidad de ser oidos. Esto es esencialmente
un "rumbo sin salida," en que el no tener oportunidad de ser escuchado es
de hecho consistente con la cultura legal argentina. Sin embargo, el hecho
que la mediaci6n es de pedigri extranjero y fue establecido con aportaci6n
significante de expertos extranjeros y presagios de instituciones financieras
multilaterales va en contra de la aceptaci6n por la cultura argentina social,
en la cual la influencia extranjera es casi mundialmente pensada a ser
egoista e hist6ricamente injusta.55 Ademts, los Argentinos desconfian sus
propios dlites quienes, cemo una clase social, son infamemente corruptos.
56
No obstante esto, Gladys Alvarez y Elena Highton, dos jueces
instrumentales en la importaci6n de mediaci6n de los Estados Unidos y el
disefio de la ley de mediaci6n, predijeron que las virtudes de mediaci6n
criarian aceptaci6n en la poblaci6n: "[C]uando nuestra ciudadania
comprenda lo que es la mediaci6n,... no seri necesario que sea obligatoria
sino que sea voluntaria. ' 57 La misma idea fue apoyada por un importante
figura de mediaci6n en los Estados Unidos: "'Creo que hay una distinci6n
clara entre la coacci6n a mediaci6n y la coacci6n en la mediaci6n ... La
primera, en mi opini6n, es ... una soluci6n temporaria para el problema
creado por el hecho que cuando la gente usa la mediaci6n, estdin muy
contentos con ella... pero como nuestro sistema estA muy orientado hacia
el tribunal y el juicio, la gente no sabe de las ventajas de mediaci6n y como
55. Ver, p. ej., EDUARDO GALEANO, LAS VENAS ABIERTAS DE AMtRICA LATINA (1974).
Durante el derrumbe econ6mico reciente en Argentina, hasta miembros del Banco Mundial y el Fondo
Monetario Intemacional [FMI] condenaron a sus instituciones por la aplicaci6n de recetas estfindares sin
cuidado para condiciones locales.
56. Esta declaraci6n seria un sujeto apropiado de "aviso judicial," como hay menos elementos
mis obvios de la cultura Argentina. Por ejemplo, la mera menci6n de Carlos Menem, quien sirvi6 como
el Presidente durante los afios 1990, provocari la palabra "ladr6n" en casi toda respuesta local. Ademis,
esa respuesta seria correcta tdcnicamente. Ver, p. ej., Uki Goni, Menem Bows Out of Race for Top Job
[Menem Se Retira de la Carrera para la Posici6n Alta], GUARDIAN UNLIMITED [EL GUARDA SIN
LIMITE], 15 de mayo de 2003, en http://www.guardian.co.uklargentina/story/0,11439,956213,00.html
(describiendo la declaraci6n del presidencial actual que "negocio grande ... habia "devastado" al pais
bajo la presidencia corrupta de 10 afios bajo el Sr. Menem...").
57. Elena I. Highton y Gladys S. Alvarez, Mgtodos RAD - La Mediaci6n Obligatoria en la
Ley 24.573, LIBRA No 6, en 14 (primavera 1997)
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consecuencia en sistemas voluntarias no la eligen suficientemente.' '' 58 Los
comentarios de defensores influyentes de mediaci6n de ambos paises
muestran fe en el proceso de mediaci6n si mismo, en su valor y la
probabilidad que la gente en cada pais percibird ese valor. Ambos
argumentos toman una forma paternalista, abogando no s6lo el deseo de
cambio legal, pero tambirn que es inevitable que la gente, una vez que estrn
forzada, cambiard su comportamiento en la manera deseada.
La Secci6n siguiente evahia si algitn tipo de racionamiento para la
mediaci6n obligatoria-principalmente, la eficiencia y el cambio de la
cultura legal-es alcanzado en prictica. Tambidn, el empleo de datos
num6ricos permiten ver cuales otros efectos se alcanzan.
IV. MEDIACION EN PRACTICA: INCENTIVOS Y SUS CONSECUENCIAS
Las leyes de ambos paises fueron previstas para relajar la lista de casos
a ser juzgados por el tribunal y promover la eficiencia en el procesamiento
de disputas. Esta Secci6n muestra que ambos paises han alcanzado estos
objetivos en un sentido estrecho. Ellos han desviado un niimero
significante de casos del camino de adjudicaci6n. Sin embargo, la
eficiencia es un concepto insuficientemente desagregado-es decir,
cualquier definici6n de eficiencia contiene asunciones implicitas. En
consecuencia, debe ser preguntado, 'iPara quien es eficiente la ley?' y
'Para qu6 objetivo especifico (o valores) es eficiente la ley?' Esta Secci6n
muestra que la mediaci6n cambia el equilibrio de poder y es eficiente para
los tribunales. Lo que sigue es un comentario sobre qud tipo de eficiencia
es alcanzado, como es alcanzado, y que consecuencias inmediatas no
planeadas han tenido lugar por alcanzar la eficiencia en esta manera.
A. Un Tipo de Eficiencia-Sirviendo a los Tribunales
Recuerde el grado a cual la justificaci6n para la mediaci6n obligatoria
en ambos paises se bas6 en la reducci6n de costos de corte y la demora.59
Aunque las estadisticas no son disponibles para Argentina, estudios sobre
los distritos en los Estados Unidos disputan el reclamo que los costes de
corte y la demora eran agudos en el periodo donde Congreso hizo sus
conclusiones iniciales sobre la lista pesada de casos a ser juzgados por el
tribunal. Primero, hasta desde 1990, casi el noventa y cinco por ciento de
casos civiles presentados ante el tribunal federal llegaron a un acuerdo antes
58. Frank E. Sander et al., Judicial (Mis)Use of ADR? A Debate [i(Mal)Uso Judicial de la
RAD? Un Debate], 27 U. TOL. L. REV. 885, 886 (1996).
59. Ver supra Secci6n II.
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del inicio del caso.6 °  Segundo, el nimero de casos criminales y civiles
presentados cada afio en el tribunal federal fue reducido por 36,000 de 1985
hasta 1993 .61 Tercero, y la mds indicativa del atestamiento del tribunal, el
nflmero de casos por juez federal por afio ha bajado a[n mds bruscamente
en el mismo periodo, hiendo de 476 a 354.62 La disminuci6n en el nimero
de casos por juez ha sido auin mas significante, cayendo de los cuarentas
altos en los afios 1970 a treinta y uno en 1992.63 Finalmente, en t6rminos
de la demora de tribunal, el "tiempo promedio de presentaci6n a
disposici6n" cay6 de nueve a ocho meses en el mismo periodo.
64
Asumiendo que El Congreso fue consciente de estas estadisticas,
entonces la palabra "costos" deberia ser acentuada en la evaluaci6n de su
apoyo a la mediaci6n sobre la base que "costos y demora . . . deben ser
considerados.,, 65 Asimismo, la historia argentina legislativa se refiri6 a una
"cantidad exorbitante de causas en aumento, que harian colapsar la
justicia. ,66 La causa pr6xima de tal derrumbamiento tendria Atimamente
una naturaleza monetaria. De otra manera, Lpor qud no emplear a mds
jueces y construir mds salas de tribunal? Como sera ilustrado
posteriormente, las leyes de mediaci6n de ambos paises realmente desvian
casos y le ahorra dinero al estado.
1. indices de acuerdo conforme a las leyes de mediaci6n
En abril de 1995, la ley de mediaci6n argentina entr6 en efecto. Entre
ese tiempo y octubre de 1998, 103,421 casos fueron presentados para la
mediaci6n en el Ministerio de la Justicia, la autoridad reguladora en este
asunto.67 El nfimero total de casos mediados en este periodo de tiempo de
60. Ellen J. Pollack y Edward Felsenthal, Private Civil Cases in Federal Courts Rarely Reach
Trial [Casos Civiles Privados en Tribunales Federales Raras Veces Van a Juicio], WALL ST. J., 27 de
junio de 1990, en B2.




65. Ver Acto de Reforma de Justicia Civil §102(1).
66. Ver FALC6N, supra nota 9, en 13 citando a BRANDA, supra nota 30.
67. Del nhimero total de los casos presentados, 34,146 casos (33% del total) no fueron
mediados principalmente debido a la ausencia del demandado (17,015 casos) y la dificultad de notificar
a las partes de la sesi6n de mediaci6n (9,417 casos). Otros motivos para el fracaso de estos
procedimientos obligatorios para ocurrir eran la ausencia del demandante (1,785 casos), la decisi6n del
demandante o el demandado de no participar (1,405 y 1,539 casos, respectivanente), y la ausencia de
consejo legal de las partes (421 casos). Las estadisticas hasta este punto viene del MINISTERIO DE
JUSTICIA, DIRECC1ON NACIONAL DE MEDIos ALTERNATIVOS DE RESOLUCI(N DE CONFLICTOS,
INFORME ESTADiSTICO, MEDIACIONES OFICIALES (Ningin alto o niimeros de piginas estAn enumerados
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3.5 afilos fue 69.275. De estos 69,275 casos, 29,951 (43%) alcanzaron un
acuerdo mediado y 39,324 (57%) no lo alcanzaron. La estadistica mds
grande es que 29% del total de los casos desviados del tribunal y
presentados en el Ministerio de la Justicia fueron resueltos en la mediaci6n
(29,951 casos acordados de 103,421 presentados).68 La ley de conciliaci6n
caus6 esencialmente el mismo indice de acuerdo: 31%, o 10,677 casos
acordados de los 34,887 mediados de 1997-1998.69
indices de acuerdo ms altos fueron obtenidos en los Estados Unidos,
extendidndose de 21%-60% en los cuatro distritos de los Estados Unidos
inspeccionados.7 °  El promedio de estos cuatro indices es 47%.71 Esa
minoria de litigantes que llegan a acuerdo en la mediaci6n no parece ahorrar
dinero o tiempo. En dos de los cuatro programas de mediaci6n que fueron
estudiados, la mediaci6n caus6 un aumento en horas de trabajo del abogado
(veinticinco horas en un programa y quince horas en el otro) comparado con
el litigio. Este aumento fue equilibrado por disminuciones casi iddnticas en
los otros dos programas.72 De acuerdo con estos nfiimeros, casos referidos a
la mediaci6n tomaron, en general, apenas tanto tiempo para resolverse
como casos comparables que fueron litigados.73
Con respeto a la prevenci6n del inminente derrumbamiento del sistema
judicial en Argentina, mediaci6n demostr6 ser capaz de resolver
aproximadamente 40,000 casos y desviar hasta ms que de otra manera
en el documento, el cual me fue dado durante mi visita al Ministerio de Justicia) (en archivo con el
autor).
68. Lamentablemente, no hay ninguna informaci6n completa en cuanto a satisfacci6n
disputante con el proceso o con los acuerdos; sin embargo, el acuerdo general bdsico en cuanto a los
acuerdos si mismos es que son casi completamente monetarios en naturaleza.
69. Un acuerdo fue alcanzado en 13,519 del n(imero total de casos (34,887), y de aquellos
13,519 acuerdos, 10,677 fueron dados estado legal por el Ministerio de Labor. Dos mii ochocientos
cuarenta y dos de ellos, parecen, ignorar normas legales bfsicas. Por lo tanto, el indice de acuerdo pars
dste periodo de un afio fue 39%, pero 2,842 de estos fueron juzgados ilegales y asi el indice de acuerdo
ultimadamente fue 31%. Ver Acuerdos Laborales, CLARN DIGITAL, 16 de septiembre de 1998, en
Economia, en http://old.clarin.com/diario/98/09/16/.
70. Los indices de acuerdo individuales eran: 21% en PA, 48% en OK, 59% en TX y 60% en
NY. Ver JAMES S. KAKALIK ET AL., AN EVALUATION OF MEDIATION AND EARLY NEUTRAL
EVALUATION UNDER THE CIVIL JUSTICE REFORM ACT [UNA EVALUACI6N DE MEDIACION Y
EVALUACION NEUTRA TEMPRANA CONFORME AL ACTO DE REFORMA DE JUSTICIA CIVIL] (Rand Corp.
(Corporaci6n RAND] 1996).
71. Aunque considerablemente mis alta que el indice de acuerdo en Argentina, el nfimero de
casos en la muestra estadounidense es considerablemente inferior: Casos totales mandados a mediaci6n
en 1996 fueron 100 en NY, 150 en OK, 300 en TX y 500 en PA. Ver id. Incluso si estos datos fueran
extrapolados al periodo de 3.5 atos medido en Argentina, los nfirneros no pueden compararse con
aquellos en Argentina, pero esto es insignificante para los objetivos de mi anilisis.
72. Id. en 36.
73. Id. en 34.
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hubieran acudido a los tribunales. Por lo tanto, la mediaci6n realmente
ahorr6 tiempo a los tribunales y redujo el atraso que es rumoreado que
sufren. Lo mismo se puede decir de los distritos de los Estados Unidos ya
que ellos tienen control ad hoc de su poder de remisi6n. Si ellos comienzan
a sufrir de atrasos, ellos solo tendrdn que mandar mds casos a la mediaci6n.
El mecanismo es completamente autorregulador y discrecional.
2. Altos indices de acuerdo no implican eficiencia para las partes
Las figuras ya discutidas tambi6n indican efectos de las leyes sobre
demora y costos sufridos por los disputantes que han sido forzados a asistir
mediaci6n. A pesar de reducir el atraso de tribunal, la mediaci6n en
Argentina y los distritos de los Estados Unidos ha complicado la situaci6n
del 69-70% y el 53%,74 respectivamente, de los casos que vienen bajo su
jurisdicci6n. Esto significa una p6rdida financiera y temporal para 6sos
implicados en el conflicto y un aumento general de la burocracia para la
mayor parte de participantes, sobre todo de Argentina. Puede que la
mediaci6n en Argentina ahorre tiempo y dinero para una minoria de las
partes que llegan a un acuerdo en la mediaci6n y reduzca la cantidad de
casos escuchados en el tribunal por lo menos ese mismo porcentaje (y
probablemente mis), pero esto no ahorra tiempo o dinero en los distritos de
los Estados Unidos inspeccionados.75 Una parte significante de aquellos
casos no acordados por la mediaci6n en ambos paises probablemente no
procedieron al tribunal, ya que algunos partidos agotan sus recursos
financieros y temporales en llegar a y participar en procedimientos de
mediaci6n. Todavia otros atin pueden alcanzar un acuerdo despu6s de la
mediaci6n pero antes de la fecha de corte. El aumento de burocracia es una
causa grave para preocupaci6n en ambos paises, pero sobre todo en
Argentina donde la pobreza es mdus severa que en los Estados Unidos.
7 6
74. Estos porcentajes se refieren a los casos que no llegan a acuerdo en mediaci6n. La
inferencia que delineo es debilitada por la posibilidad que algunos de estos casos llegan a acuerdo a
consecuencia de mediaci6n, pero no durante la sesi6n de mediaci6n si misma. Estas resoluciones tardias
no serian reflejadas dentro de los datos en que confian hasta este momento.
75 Ver nota 78, infra.
76. Considere, por ejemplo, que 10% de aquellos empleados en Buenos Aires y Gran Buenos
Aires hacen 110 d6lares por mes, y 80% de los empleos creados mis recientemente son temporarios y
pagan un promedio de 176 d6lares por mes. Afin, el costo de vida es facilmente comparable a cualquier
ciudad estadounidense mayor. Ver Diego Schurman, Grave Situaci6n de los Carenciados: Pobres los
Pobres, PAGINA 12, 11 de enero de 1999, en 3, disponible en http://old.pagina12web.com.ar/1999/99-
01/99-01-11/pagO3.htm (citando datos de un trabajo de la consultora EQUIPOS DE INVESTIGACI6N
SOCIAL [EQuIs], ENCUESTA PERMANENTE DE HOGARES DEL INDEC DEL PRIMER TRIMESTRE DEL AINO
1998 SOBRE DISTRIBUCION NACIONAL DE INGRESOS, sobre distribuci6n nacional de ingresos).
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3. Mediaci6n ahorra dinero para los tribunales
Los datos muestran que tribunales de los Estados Unidos estn
ahorrando dinero-mucho dinero. Informaci6n como la que sigue
seguramente hubiera sido persuasiva en Argentina y probablemente
resultaria persuasivo para cualquier otro pais que contempla la recepci6n de
mediaci6n. De los cuatro distritos de los Estados Unidos inspeccionados, el
coste total mds alto por caso mandado a la mediaci6n fue 490 d6lares, un 3-
10% del costo de litigio por litigante, que se extiende de 5000 d6lares a
17,000 d6lares. 77 Los cuatro distritos inspeccionados refieren un promedio
de 360 casos por afto a la mediaci6n. El promedio de acuerdo fue 47%, 169
casos legan a acuerdo en la mediaci6n. Asumiendo un promedio de costos
de litigaci6n de 10,510 d6lares por litigante, los distritos ahorran 1,776,190
d6lares por afio. En casos que no llegan a acuerdo y proceden al litigio,
presupuestamente el tribunal gasta unos 490 d6lares suplementarios (en
cima de los costos de litigaci6n por caso). La pregunta relevante, entonces,
es cudntos casos referidos a la mediaci6n deben ilegar a un acuerdo para
que los tribunales ahorren dinero. Incluso si un 5% de casos ilegaran a un
acuerdo en la mediaci6n, el tribunal ahorraria aproximadamente 13,000
d6lares por afio, a pesar de la necesidad de pagar por la mediaci6n y costos
de litigaci6n en el 95% restante de casos.78 Ademis, algiin grado de
rozadura entre casos seguramente existe, considerando el tiempo y dinero
gastados en la mediaci6n. Aunque estos cdlculos no incorporen el coste de
fundaci6n y mantenimiento de un programa de mediaci6n, los costes de
iniciaci6n eran insignificantes, haciendo un promedio solo de 33.250
d6lares (aproximadamente equivalente al coste a los tribunales de pleito
para tres litigantes) en los distritos contemplados. Los gastos de
mantenimiento son desconocidos, por son probablemente bajos.
A pesar de las probabilidades razonables estadisticas de los disputantes
de los Estados Unidos de alcanzar un acuerdo en la mediaci6n, el tiempo
promedio y el dinero gastado en la mediaci6n por las partes no varia
considerablemente del tiempo promedio y el dinero que se gastan en
litigaci6n.79 Asi, las partes que no llegan a un acuerdo en la mediaci6n y
proceden a la litigaci6n gastan aproximadamente dos veces mis de recursos
77. KAKALIK ET AL., supra nota 70, en 39.
78. Cinco por ciento de 360 es 18. Evitando gastos de litigaci6n en 18 casos traduce a un
ahorro de 180,360 d6lares (reste el costo de litigar esos casos - $189,180 - del costo de mediarlos -
8,820 d6lares). El costo de mediar los 342 casos restantes es 167,580 d6lares. 180,360 d6lares -
167,580 d6lares = aproximadamente 13,000 d6lares (bastante cercano para mis objetivos).
79. KAKALIK ET AL., supra note 70, en 34-36 (comparando la mediana de dias a disposici6n y
horas medias de abogado en casos mediados en PA, OK, TX, y NY con casos de comparaci6n litigados
en los mismos distritos).
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financieros y temporales que las partes que proceden directamente a la
litigaci6n. Algunos partidos, sin embargo, pueden esperar no litigar atdn
cuando ellos no alcanzan un acuerdo en la mediaci6n. Asi, es
econ6micamente racional para tribunales de los Estados Unidos de requerir
mediaci6n mientras el indice de acuerdos mds el indice de desgaste afiaden
al menos cuatro o cinco por ciento total de casos a la lista de casos a ser
juzgados por el tribunal.
Si uno asume que los objetivos primarios de las leyes de mediaci6n
son de ahorrar tiempo y reducir el atraso, como es reflejado en las historias
legislativas, entonces podemos decir que la mediaci6n obligatoria ha sido
eficiente para los objetivos de los tribunales. Si uno asume, sin embargo,
que los tribunales existen para asegurar justicia de alta calidad, eficiente
para los ciudadanos que ellos sirven, entonces la conclusi6n no estd del todo
tan clara. Sin embargo, el hecho de que acuerdos no fueron alcanzados en
la mayoria de casos no significa necesariamente que el proceso si mismo no
ayud6 a los disputantes a entenderse el uno al otro y facilitar una futura
resoluci6n a su conflicto. Ain asi, estudios sugieren que esto es
improbable.80 En suma, estamos dejados para reflexionar las maneras en
que los tribunales y las partes tienen intereses opuestos, y a preguntar si el
balance 6ptimo entre esos intereses ha sido realizado.
4. Tribunales y partidos como actores con intereses yuxtapuestos
La calculaci6n de los Estados Unidos expone la tensi6n econ6mica
inherente entre tribunales y disputantes, ya que un sistema en el cual el 95%
de litigantes tuvieron que intentar la mediaci6n antes de obtener acceso a la
litigaci6n impondria una carga desproporcionada temporal y financiera
sobre los litigantes. Desde luego que la realidad es menos desastrosa que
esto, dado el indice de acuerdo de cuarenta y siete por ciento.
Considerando el cdlculo econ6mico de arriba, uno, sin embargo, debe intuir
una buena fe enorme a los tribunales para creer que ellos s6lo seleccionardn
para la mediaci6n casos que probablemente se beneficiaran de el. Los
incentivos econ6micos de los tribunales presagiarian para remisiones
indistintas y abundantes a la mediaci6n. Las leyes categ6ricas de Argentina
ejemplifican tales remisiones.
Incluso si todos los casos referidos a la mediaci6n llegaran a alcanzar
un acuerdo, sin embargo, esto no habla a la satisfacci6n de valores no
econ6micos-como, la calidad de justicia recibida, el mantenimiento de
libre albedrio, o la presencia de exterioridades, positivas o negativas, no
incorporados en el cilculo econ6mico. Estos valores no econ6micos
80. Ver infra Secci6n IV (B).
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emergieren a trav~s de un examen de los mecanismos que producen altos
indices de acuerdos en ambos paises.
B. Alcanzando Altos indices de Acuerdo
Aunque los tribunales en ambos paises ahorran dinero incluso si
relativamente pocos casos legan a un acuerdo, ellos intentan ahorrar lo mas
dinero posible. Los ahorros, por supuesto, en la misma proporci6n a el
numero de casos que Ilegan a un acuerdo con mediaci6n.
1. Incentivos para mediadores-la neutralidad perdida
En Argentina, la lista de pago que gobierna la compensaci6n del
mediador dispone un incentivo poderoso para la mediaci6n directiva-es
decir, para el comportamiento del mediador intentado a producir un acuerdo
entre las partes. La escala salarial para los mediadores depende de la
cantidad de dinero implicado y si las partes alcanzan un acuerdo.81 En caso
de un acuerdo, las partes comparten los costos y deben pagar al mediador en
la sesi6n de mediaci6n.82 Si las partes no alcanzan un acuerdo, el mediador,
para recibir su pago, tiene que esperar hasta que el juicio concluya y luego
presentarse para recibir su pago del partido vencido, que tambi~n es
responsable de pagar los honorarios de abogados de ambos lados.83
Mediadores pueden recibir una compensaci6n nominal de quince d6lares de
un fondo especial establecido conforme a la ley.84 Una vez que el conflicto
es resuelto a traves de la litigaci6n, el mediador tiene la responsabilidad de
solicitar el pago para los servicios que ellos dieron algfin dia en el pasado
potencialmente distante. Varios mediadores comentaron que ellos habian
endurado problemas en recogiendo sus honorarios bajo tales circunstancias.
En ocasiones mfiltiples, atestigdi6 al mediador aconsejar partidos poco
dispuestos de participar en la mediaci6n que un juicio puede durar afios y
que un acuerdo mediado estd en sus intereses mejores por solo esa raz6n.
81. Listas de pago para mediadores en la Icy de conciliaci6n son mucho mis neutras. Ley de
Obligatoria de Conciliaci6n Laboral, arts. 12-13.
82. 150 d6lares en acciones en las cuales el reclamo es 3,000 d6lares o menos, y 300 d6lares
donde el reclarno excede 3.000 d6ares. Mis recientemente, una tercer escala de pago fue afiladida: 600
d6ares si el caso Ilega a un acuerdo por mis de 6.000 d6lares. Ver Decreto del Presidente sobre
Mediaci6n y Conciliaci6n, Decreto No 1021/95, 28 de diciembre de 1995, [28301] B.O. 8, en art. 26
(Argentina). El hecho de que las partes tienen que pager al mediador al final de una sesi6n de mediaci6n
que ha producido un acuerdo estA establecido por el articulo 21.4 del Ley de Mediaci6n y Conciliaci6n.
83. Decreto del Presidente sobre Mediaci6n y Conciliaci6n, art. 26; Ley de Mediaci6n y
Conciliaci6n, art. 21.3.
84. Decreto del Presidente sobre Mediaci6n y Conciliaci6n, arts. 26 y 28; Ley de Mediaci6n y
Conciliaci6n, art. 21.
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Preguntas aparte de exactitud, tal consejo debe ser escudrifiado dado los
intereses financieros de los mediadores en el asunto. Y asi, surge una
cuesti6n sobre a qu6 punto estin dispuestos a ir los mediadores para
asegurar ilegar a un acuerdo.
En los distritos de los Estados Unidos, las escalas de salarios de
mediadores no presagian en favor de acuerdos. De hecho, el esquema de
pago por hora en OK85 y TX8 6 le da incentivo a los mediadores para
prolongar las mediaciones, pero es neutral en cuanto a un acuerdo. Los
mediadores en NY8 7 y PA88 sirven pro bono y, por lo tanto, pueden procurar
de disponer rdpidamente de la mediaci6n, si a trav6s de un acuerdo o de
alentar a las partes a considerar litigaci6n. S61o la primera es realista. Una
reputaci6n para conciliar muchos casos concede gran prestigio a un
mediador y es racional asumir que los que se ofrecen para mediar
mantienen opiniones favorables del proceso. Por lo tanto, s6lo un incentivo
modesto para un acuerdo emana de escalas de salarios de mediadores en los
tribunales de los Estados Unidos inspeccionados. Semejantemente, el
hecho de que en algunos casos solamente se permiten mediaci6n por
abogado no implica que hay una alta presi6n para llegar a un acuerdo s9
Una mayor fuente de presi6n para acuerdos puede ser ejercida por
jueces asignados a los casos que se remiten a la mediaci6n. El C6digo de
Modelo de Conducta Judicial de la Asociaci6n Americana de Abogados
declara que "[un] juez debe animar y procurar facilitar un acuerdo, pero las
partes no deben sentirse obligados de rendir su derecho de tener su
controversia resuelta por los tribunales." 90 Estudios y juicios de tribunales
sugieren que jueces rutinariamente sobrepasen estas fronteras de modos
espantosos, incluyendo sancionando a partidos por "el fracaso de llegar a un
acuerdo antes de un plazo final ... [o] hacer una oferta de acuerdo" y
emitiendo varios tipos de advertencias durante conversaciones de acuerdo. 9'
85. PLAPINGER Y STIENSTRA, supra nota 41, en 235-36.
86. Id. en 273.
87. Id. en 200.
88. ld en 242.
89. Ver Ley de Mediaci6n y Conciliaci6n, art. 16. Entrenamiento legal causaria que
mediadores enmarcarian el conflicto en terminus legales, en vez que psicol6gico u otros tdrminos. No es
claro si el foco en derechos legales y hechos concretos conducirian al llegar a acuerdo en vez que foco
en problemas subyacentes. En cualquier caso, el entretenimiento en mediaci6n recibido por abogados
quien se hacen mediadores podrA contrariar la tendencia hacia el legalismo a cierto grado.
90. Comentario a Canon 3A(5) y 3B(8) (2000), citado en Nancy A. Welsh, The Thinning
Vision of Self-Determination in Court-Connected Mediation: The Inevitable Price of
Institutionalization? [La Visi6n disminuida de Autodeterminaci6n en Mediaci6n Obligada por
Tribunal: ZEl Precio Inevitable de Institucionalizaci6n?], 6 HARv. NEGOT. L. REV. 1, 64 (2001).
91. Id. en 64-66.
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Un estudio encontr6 que aproximadamente el diez por ciento de jueces que
responden a una revisi6n admiten a "'intervin[iendo] agresivamente - a
trav6s del empleo de presi6n directa' en un acuerdo. ' '92  Aunque una
conferencia judicial de acuerdo sea un procedimiento separado de
mediaci6n, este comportamiento deberia levantar preocupaciones para
como los jueces manejan casos enviados a la mediaci6n. Considerando que
"mediaci6n obligada por tribunal ahora a menudo Ileva 'una semejanza
misteriosa a la conferencia de acuerdo anfitrionada juridicamente,"' 93 puede
ser visto como teniendo el mismo objetivo por jueces. Seria posible, por
ejemplo, antes de que el caso entrara en la mediaci6n para un juez de
animar a las partes a ilegar a un acuerdo.
Asi, la politica de conveniencia judicial ha conducido a procesos de
mediaci6n parciales por disefio-sobre todo en Argentina--que, en turno,
sugiere que las funciones facilitativas y transformables de la mediaci6n
serdn representadas insuficientemente en prictica. Dados sus incentivos, no
se puede decir que los mediadores en Argentina son neutrales. Aunque no
necesariamente parcial a favor de un partido o el otro, su propio inter6s
financiero necesariamente los predispone a alentar el acuerdo,
independientemente de los t6rminos por los cuales es alcanzado. En los
Estados Unidos, s6lo presiones suaves hacia un acuerdo son ejercidas por
mediadores, pero los jueces pueden influir en el proceso por su relaci6n a
las partes y a trav6s del acto de referir el caso a la mediaci6n. Si ellos no
legan a un acuerdo en la mediaci6n, partidos y sus abogados pueden
sentirse como si ellos desaflan o decepcionan al juez quien los asign6 a la
mediaci6n, y por consiguiente, sus probabilidades de prevalecer en la
litigaci6n declinan.
Coacci6n a la mediaci6n es una cosa; coacci6n en la mediaci6n es
otra.9 4 La mediaci6n obligatoria obliga a las partes a sentarse cara a cara y
ver si una base para una soluci6n amigable existe entre ellos. Aunque esto
pueda parecer superfluo, muchos partidos de la mayor parte de acciones
legales pueden no haber tornado el tiempo o no haber hecho el esfuerzo de
ver si la litigaci6n es necesaria. Asumiendo pocos apoyos culturales,
coacci6n a la mediaci6n parece un ejercicio vdlido de poder legislativo-
alentando simplemente conversaciones de acuerdo, pero no requiriendo a
partidos a alcanzar un acuerdo. Coacci6n en la mediaci6n, sin embargo, va
92. Ver id. en n. 270, citando Daisy Hurst Floyd, Can the Judge Do That? - The Need for a
Clearer Judicial Role in Settlement [iPuede Hacer Eso el Juez? - La Necesidadpara un Papel Judicial
Mas Claro en Acuerdos], 26 ARIZ. ST. L.J. 45, 53-54 (1994).
93. Nancy A. Welsh, Making Deals in Court-Connected Mediation: What's Justice Got to Do
With It? [Hacienda Tratos en Mediaciones Conectadas a los Tribunales: iQui tiene que Ver la
Justicia con Ello?], 79 WASH. U. L.Q. 787, 796 (2001).
94. Sander et al., supra nota 58.
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mis lejos. Esta coacci6n afecta el libre albedrio y puede hacer que partidos
pierdan la vista sus derechos u objetivos, de subvalorar lo mismo, o ser
convencidos para liegar a un acuerdo sobre la base de informaci6n
exagerada a falsa. Este riesgo es aumentado en situaciones donde la
coacci6n por el mediador o el juez existe junto a factores extemos-como,
la corrupci6n y la pobreza--que ejerce presi6n en la misma direcci6n.
Ambos riesgos son los mds severos en Argentina.
2. Incentivos para las partes-un compromiso defectuoso
jSe muestra el foro de mediaci6n conducente para Ilegar a un acuerdo
debido a presiones exteriores temporales o financieras? ZSon
comprometidos los derechos a cambio de la conveniencia? Esta sub-
secci6n habla de Argentina casi exclusivamente, ya que no he encontrado
ningunos informes actuales de tales factores en los EEUU-y l6gicamente
asi es. Ya que las mediaciones son confidenciales y un registro de los
procedimientos no es tipicamente mantenido, informes de dindmica de
mediaci6n actual son escasos. Sin embargo, preocupaci6n en los distritos
de los Estados Unidos sobre tales presiones exteriores seria inapropiada.
Mediaci6n casi siempre requiere tantas horas del abogado y toma tanto
tiempo como el litigio. Tambi6n, la congesti6n de tribunal se esti
disminuyendo. Partidos tienen pocos incentivos para ilegar a acuerdos en la
mediaci6n, mis alli de aquellos inherentes en ser enviado alli por el juez y
la perspectiva de tener que financiar la mediaci6n y la litigaci6n, a
diferencia de solo la mediaci6n. En Argentina, sin embargo, mediaciones
obligatorias--especialmente en el contexto del trabajo y del empleo-con
frecuencia obligan al demandante a escoger entre sus principios y su
necesidad de sobrevivir.
Setenta y cinco por ciento de todas las mediaciones obligatorias de
trabajo implican el reclamo de un trabajador despedido para indemnizaci6n
por su patr6n.95 A menudo, detalles de acciones ilegales son descubiertos
en las mediaciones, pero no son reflejados en el acuerdo escrito que se hace
pfiblico. Esto, segfin un periodista prominente que solicit6 el anonimato, es
especialmente comfin en casos que implican males corporativos en la arena
de trabajo o el ambiente. Los trabajadores trayendo acciones contra
empresas tienden a realizar que ellos recibirian mis dinero en una audiencia
de tribunal; sin embargo, ellos tambidn entienden que el proceso puede ser
retrasado por afios y que tal perspectiva les impide recibir compensaci6n
muy necesarios en el presente. Cuando afrontados con este dilema, muchos
optan por un compromiso econ6mico: algfin dinero ahora es mejor que mas
dinero mds tarde, ya que uno no puede permitirse el lujo de esperar.
95. Ver Acuerdos Laborales, supra nota 69.
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Cecilia Rico, una mediadora de jomada completa y conciliadora de
trabajo, resumi6 el cilculo estrat~gico hecho por patrones:
La empresa trata de conseguir el mejor trato que ellos puedan.
Esto es decir que si ellos legalmente le deben 1000 d6ares, ellos
calculan que ellos pueden conseguir quitirselo de encima por 300
d6lares mis o menos. Ellos no estfn interesados en el trabajador,
la ley, o a lo que el trabajador estA legalmente previsto. Por lo
tanto, pienso que los trabajadores deberian ser capaces de unirse
para decir que hay injusticia aqui.
Varios casos que observ6 trajeron a la luz las cuestiones de amplia
importaci6n-como, el empleo no registrado, derechos de empleado, y la
discriminaci6n-acuerdos por mediaci6n reflejaron esta recompensa de
compensaci6n nominal basada en la necesidad, no normas. Conforme a la
ley, una empresa que emplea sin registro a un trabajador debe pagarle un
25% adicional encima de su indemnizaci6n.96 Este 25% adicional, sin
embargo, aparece solamente ser pagado cuando lo manda. "Ya que la
mediaci6n precede el juicio," la Sra. Rico indic6, "la gente por lo general
negocia y paga la indemnizaci6n, pero deja el 25% suplementario aparte."
Este cilculo estrat~gico, presente en cada de los quince casos que observe,
parece tener la funci6n del dinero adicional y el tiempo requerido para
proceder al juicio.
Tardanzas en el juicio existieron antes de las leyes de mediaci6n
obligatorias. En el contexto de trabajo, es confuso si la mediaci6n
obligatoria agrava una privaci6n de derechos existente o simplemente hace
un proceso injusto mds eficiente. Otro mediador, que habl6 sobre la
condici6n de anonimato, expres6 la opini6n filtima:
Antes, cuando la ley no existia, despuds de que un juicio habia
estado en continuo durante aproximadamente un aflo, un abogado
Ilamaria al otro y harian un trato. El empleado no conseguia lo
que 61 o ella merecia en este proceso tampoco. Ellos recibirian
entre 50 y 70% de lo que ellos estaban previstos. Las preguntas
como condiciones de trabajo, preocupaciones de seguridad, etc.
tipicamente no son ni eran tratadas. Los trabajadores estAn
contentos con solo el tener un trabajo, pero si ellos realmente
exigen mejores condiciones, ellos son los primeros en ser
despedidos.
96. Ley de Empleo, Ley No 24.013, 5 de diciembre de 1991, [LI-D] A.D.L.A. 3873
(Argentina). Empleo debajo de fa mesa es rutinario en Argentina. Esto permite a patrones evitar pagar
ciertos impuestos y a renunciar el ofrecer de paquetes de beneficios a los empleados.
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Estos comentarios ilustran los contextos diferentes sociales en los
cuales la mediaci6n funciona en Argentina y los Estados Unidos. Aunque
puede ser que conjeturemos que mediaciones a menudo se legan a acuerdos
en los Estados Unidos para lo que ascenderia a una valoraci6n justa de un
premio de tribunal menos los costos de una litigaci6n entera para el
demandante, el empleo sin registro no es tanto una bdsica de la economia de
los Estados Unidos. Es decir, aunque disputas surgen en ambos paises,
observ6 rutinariamente que los trabajadores argentinos carecian de la
capacidad financiera de presionar hacia adelante sobre un reclamo, a
menudo carecian de un abogado, acordaban rdpidamente a comprometer sus
derechos para recibir en el presente una fracci6n de lo que ellos estaban
legalmente previstos, y, hasta antes de ser despedidos, habian sido negados
sus derechos a subsidios de empleado.
Es dudoso que mis observaciones sean no ejemplares de mediaciones
de trabajo en total. De 2,842 acuerdos que fueron negados estado legal por
el Ministerio de la Labor sugiere que la ilegalidad sobre la cara de un
acuerdo es comfM. 97 Sin embargo, esto no estd de pie para decidir que
todas las ilegalidades serin reflejadas en el acuerdo escrito. Justo lo
contrario-la mayor parte de partidos esperarian esconder las ilegalidades,
ofreciendo t~rminos mAs favorables al partido contrario si fuera necesario
para mantener sus fechorias extraoficiales.
En suma, mediaci6n, por diseflo, ejerce alguna presi6n para un acuerdo
en disputantes en cada pais, aunque las elevadas presiones financieras de
parte de mediadores y las partes de Argentina se esperan que aumenten la
presi6n para un acuerdo. Hasta ahora, estd claro que la mediaci6n le ahorra
dinero a los tribunales y reduce el numero de casos; sin embargo, quedan
cuestiones con respecto a los efectos de mediaci6n que son cualitativos,
pero no fciles de medir. Estos se examinan en la secci6n siguiente.
V. CAMBIO SOCIAL Y CORRELATIVOS MACRO DE LA MEDIACION
La mediaci6n obligatoria en los Estados Unidos y Argentina pertenece
a un cambio institucional de proporci6n global. Estos paises han alterado
su modo dominante del proceso de conflicto, colocando el consensual,
recidn llegado basado en interes, junto con un pilar de la orden legal, lo cual
es obligatorio y orientado por regla.98 De un punto de vista apolitica, un
97. Ver Acuerdos Laborales, supra nota 69.
98. Mediacion en los tribunals ha llegado a la mayoria de paises in America Latina y Europa.
Ver, e.j. RESOLUCiON ALTERNATIVA DE DISPUTES - COMISION DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS, EL
COLOCAR FUERA DE LA CORTE - METODOS ALTERNATIVOS QUE SE CONVIERTEN PARA RESOLVER CIVIL
Y COMERCIAL CONFLICTOS EN LA UNION EUROPEA, en




cambio estructural significativo ha ocurrido en la arquitectura legal. De un
punto de vista comparativo, uno observa implicaciones sociales diferentes
que resultan de el cambio en le arquitectura legal. Ambos perspectivos
merecen atenci6n.
A. Cultura Legal Cambia la Mediaci6n, No Viceversa
Recuerde que individuos prominentes, instrumentales en la
institucionalizaci6n de la mediaci6n o en animando apoyo para ello,
hicieron reclamos sobre el valor de la mediaci6n para partidos y la
sociedad, incluyendo que mediaci6n no tendria que ser obligatoria por
mucho tiempo. 99 Dejando a un lado la posibilidad de que partidos podrian
valorar la mediaci6n por su capacidad de repartir pagos monetarios, aunque
bajos, ripido o evitar tardanzas de tribunal, la pregunta se hace si la
mediaci6n estA cambiando la cultura legal.
Aunque la cultura legal sea dificil de medir, el sentido cualitativo en
ambos paises es que la cultura legal esta cooptando la mediaci6n. Un
indicador clave de esto es que los abogados son ms activos en las
mediaciones que las partes. Mas de la mitad de los mediadores que observ6
trataron a los abogados como participantes primarios, relegando las partes a
un papel de menos participaci6n. Los abogados no s6lo sostuvieron una
posici6n poderosa en determinando si su cliente deberia aceptar el resultado
de los procedimientos de la mediaci6n, pero adermis ellos mismos
ejercieron influencia sobre el cardcter y la direcci6n de las mediaciones.
Los abogados a menudo discutian el uno con el otro sin cesar y asi
enmarcaron el conflicto en t6rminos legalistas, antagonistas. En la mayor
parte de ocasiones, los mediadores intentaron incluir a las partes, por
hacerles preguntas directamente o informando a sus abogados que este
proceso fue disefiado para animar la participaci6n de partidos. Sin
embargo, con la excepci6n de dos casos, las partes cedieron a los abogados
libremente o bajo presi6n. Un mediador repetidamente me decia, "es
increiblemente dificil de tratar con los intereses o cualquier otro aspecto de
un conflicto m~s alld de las posiciones con los abogados presentes." Mis
observaciones con respecto a la influencia del abogado reciben el apoyo
significativa de cientificos sociales, incluyendo Coleiro y Rojas. Ellos
observan que "muchas veces sucede que el abogado, celoso protector de su
cliente, pretende in voce frente al mediador, explicar los hechos como si se
tratara de una demanda, frustrando asi la espontaneidad del cliente y la
bfisqueda de sus verdaderos intereses."'l
99. Ver Alvarez y Highton, supra nota 57; Sander et al., supra nota 58.
100. COLEIRO & ROJAS, supra nota 9, en 13. Estos autores continflan a decir que "De alli que,
como sefiala Bianchi (1996, p. 162), el abogado deber, adaptarse a este nuevo entomo en el que puede
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Las mismas observaciones dominan la investigaci6n sobre la
mediaci6n obligatoria en los Estados Unidos:
Investigaci6n reciente sugiere que este procedimiento de
resoluci6n de disputas cada vez mis se parece a una sesi6n de
negociaci6n bilateral tradicional entre abogados .... Abogados
dominan las sesiones de mediaci6n, mientras que sus clientes
desempeflan papeles minimos o ningunos . . .un porcentaje
sorprendentemente pequefto de los acuerdos producidos por estas
sesiones de mediaci6n son creativos o hasta no monetarios.
101
Asi, las mediaciones a menudo se convierten en pequefios juicios,
aunque sin la presencia de un juez o el jurado y sin la posibilidad de poner
un precedente o hacer procedirnientos conocidos al mundo 6xterior. Una
lecci6n importante surge de Argentina y los Estados Unidos para paises que
desean adoptar un tipo de mediaci6n que potencialmente podria cambiar la
cultura legal. Si la mediaci6n es deseada de alcanzar cualquier ventaja
ademrAs de solo mejorar las presiones financieras y de niimero de casos para
los tribunales, entonces la mediaci6n deberia ser administrada en una
manera mis aut6noma. Para obtener mAs autonomia, se requieren varios
componentes: Primero, las escalas salariales del mediador no deberian
aumentar si un acuerdo es alcanzado. Segundo, el juez que ayuda a
seleccionar casos para la mediaci6n no deberia ser el mismo juez que
preside sobre el caso si este va al juicio. Esto impediria a partidos a sentirse
que el juez podria "tomar su venganza" en el litigio por su fracaso de
cumplir con sus expectativas. Tercero, si los abogados han de estar
encontrar muchas posibilidades de realizaci6n human y profesional, donde con discreci6n y sin ceder un
ipice de to que conoce te6rica y prhcticamente, estari haciendo un aprendizaje de modestia y humanidad
... en general, los abogados son expertos estAn adiestrados para desarrollar una defensa en relaci6n con
determinada soluci6n o posici6n, y es posible que clasifiquen las alternativas de soluci6n en trminos de
acertadas o equivocadas, o que formulen opciones en las cuales puede responderse por si o por no ....
Los mediadores pueden atenuar el antagonismo recibiendo a los abogados como asesores legales pero
no coma negociadores subrogados." Id. en 13-14.
101. Welsh, supra nota 90, en 778-79, citando a Deborah R. Hensler, A Research Agenda:
What We Need to Know About Court-Connected ADR [Una Agenda de Investigaci6n: Lo Que Tenemos
que Saber sobre la RAD Administrada por los Tribunales], DisP. RESOL. MAG., otofio 1999, en 15, 17
(observando que datos anecd6ticos y estudios empiricos "sugieren que mediaci6n de acciones civiles en
prfictica es evaluativa en vez de facilitativa, y cede resultados distributivos. En otras palabras,
mediaci6n de tribunal se parece mucho a una conferencia de acuerdo."); Deborah R. Hensler, ADR
Research at the Crossroads [Investigaci6n de RAD en el Cruce de Caminos], 2000 J. DiSP. RESOL. 71,
76 n.23 (observando que "[e]n una... revisi6n de literatura empirica examina pricticas de mediaci6n
ordenadas por tribunal, [ella] encontr6 pocos ejemplos de mediaci6n facilitativa de acciones civiles de
daflos" y era "incapaz de identificar cualquier diferencia significativa en resultados de caso entre ...




presentes en la mediaci6n, entonces el mediador no tiene que ser un
abogado (aunque es discutible que cualquier acuerdo alcanzado debe ser
escudrifiado para la legalidad por un abogado asociado con el tribunal).
Los derechos deberian ser protegidos al menos en un nivel minimo, pero
mediadores abogados generalmente no protegen derechos. Mis bien, ellos
acentfian una vista legalista de conflicto que puede o no ser sensible a la
dinimica subyacente--emocional, financiero, emparentado, etc.--que
puede agravar la variedad de conflictos que vienen a la mediaci6n.
Mediadores deberian ser expertos en la facilitaci6n de comunicaci6n, no
abogando las virtudes de un acuerdo. Cuarto, todos los litigantes forzados a
mediar deberian ser informados completamente de su derecho de no liegar a
un acuerdo y de las formas ba'sicas en que la mediaci6n se diferencia del
juicio. Una de estas formas es que, considerando la confidencialidad y la
naturaleza no obligatoria de mediaci6n, partidos deberian saber que es
seguro para ellos de tomar un papel activo en la mediaci6n, con la
advertencia de que to que ellos dicen puede ayudar a formar una estrategia
de litigaci6n para el otro lado.
Hay, sin embargo, una hip6tesis que compite (independiente de los
factores administrativos y logisticos los cuales son referidos en el p&rafo
anterior) que responde a la realidad evidente, de que la mediaci6n esta
cambiando la cultura legal menos que la cultura legal esta cambiando la
mediaci6n. Sin querer, esta hip6tesis proporciona una respuesta a el hecho
curioso de la participaci6n voluntaria inadecuada en mediaci6n, lo cual fue
pensado por los pioneros de mediaci6n en cada pais y motiv6 las esquemas
obligatorias de la mediaci6n.
B. Cuestiones Sobre Cudndo y a qug Tipos de Conflictos Se Aplica la
Mediaci6n
En ambos paises, la mediaci6n es mandada solamente una vez que se
ha archivado un pleito. A pesar de la dificultad o horror de imaginar un
sistema donde el gobierno intervenga en los conflicto antes de que sean
ilevados al estado por las partes, el hecho que s6lo se mandan conflictos
maduros a la mediaci6n merece atenci6n. Aunque faltan las estadisticas, es
razonable decir que es poco probable la participaci6n voluntaria y
significante en la mediaci6n por las partes en el momento en que ya han
obtenido abogados, un pleito ha sido archivado, y las percepciones
partidarias han florecido. Si en el lugar donde el conflicto empez6 existiera
un mecanismo comunitario para generar un acuerdo, ya habria sido
aplicado sin 6xito. Se puede decir lo mismo sobre atentos por las partes a
alcanzar un acuerdo negociado, aunque si ambas sociedades son litigiosas
como se suele decir, entonces a 1o mejor dichos atentos nunca se realizaron.
De todas maneras, se nota que en ambos sistemas las partes se preparan
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para una lucha, s6lo para que se le digan que necesitan sentarse y hablar.
Dado esto, es apenas una sorpresa que las interacciones entre las partes son
infundidas con la cultura legal y frecuentemente carecen de buena fe,
participaci6n completa (por las partes), y maneras creativas para resolver
problemas que uno desea ver.
Hay una raz6n adicional, sin embargo, que explica por qud pocas
veces se ven maneras creativas para resolver problemas. Una gran cantidad
de los conflictos mediados en Argentina y los Estados Unidos surgen de
relaciones impersonales tipicas de una sociedad industrializada y pluralista.
Tambidn, tales conflictos suelen tener un valor conocido-es decir, como ya
han habido muchos conflictos de este tipo antes (accidentes de autom6vil,
por ejemplo), se sabe qu6 cantidad de dinero va a ser exigida por un juicio.
En este sentido, la mediaci6n obligatoria se aplica a conflictos triviales y
fungibles. Por otra parte, la falta de una relaci6n de mediano o largo plazo
entre las partes en una sociedad diversa de alta poblaci6n sugiere que
procedimientos de mediaci6n mandados en cualquier punto de la vida de un
conflicto serin partidarios y llevardn a un acuerdo no creativo sino
distributivo. Soluciones creativas que agregan valor son, l6gicamente, mis
atractivas donde las partes tienen una relaci6n corriente, es decir donde las
partes juegan un partido de varias rondas. Tal relaci6n motiva una
resoluci6n amistosa, y tambi6n motiva la resoluci6n de los factores
subyacentes que causan el conflicto en el primer instante para asi evitar los
costos asociados a conflictos futuros.
Es notable que las autoridades relevantes en ambos paises no han
comentado sobre estos factores, ni han explicado por qu6 tiene sentido,
desde el punto de vista de las partes, establecer la mediaci6n por
mandato 10 2  Recuerde que personas influyentes que abogaban por la
mediaci6n en cada pais sugieron, esencialmente, que la gente simplemente
no conoce los beneficios de la mediaci6n y tiene que ser obligado a mediar
hasta que ellos (o la cultura legal generalmente) empiezan a entender esas
ventajas. 103 No se habl6 del mecanismo a trav6s del cual las ventajas de la
mediaci6n de conocerian. A lo mejor, los litigantes obligados a mediar en
el presente irin a la mediaci6n voluntariamente en el futuro, o, tal vez, los
abogados empezardn a recomendar la mediaci6n a sus clientes antes de que
se inicie un juicio. A pesar de todas estas posibilidades, hay solo un
mecanismo conocido a trav6s del cual la mediaci6n obligatoria podrd
cambiar la cultura legal: incentivos econ6micos.
102. Una excepci6n posible es en que la Legislatura Argentina referencia la inhabilidad del
estado a proporcionarjusticia. Versupranota30entextoacompaflante.
103. Ver supra notas 57 y 58, y texto acompafilante.
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Segiin lo discutido anteriormente, leyes de mediaci6n obligatoria
aumentan los costos que pagan las partes por someter su conflicto al estado.
Asumiendo que los ciudadanos de Argentina y los Estados Unidos se han
enterado de esto, se puede decir que la mediaci6n obligatoria ha cambiado
el cdlculo de beneficio y costos hecho por cualquier persona que contemple
un pleito al cual se aplican las leyes de mediaci6n. Este cdlculo alterado es
aplicable a demandados potenciales asi como demandantes, ya que los
primeros deben saber que si no resuelven el asunto, es probable que vayan
no s6lo al tribunal, sino a la mediaci6n tambidn. Asi, la mediaci6n
obligatoria da incentivos a que las partes aumenten sus esfuerzos a resolver
conflictos antes de entrar en el dominio del estado.
Una consecuencia extrafia de este calculaci6n de costo-beneficio es
que el incentivo econ6mico de los pagadores de impuestos (que no son
parte de algfin conflicto) para intervenir informalmente (es decir, ejercer
presi6n comunitaria hacia la resoluci6n) se disminuye gracias a la
mediaci6n obligatoria. Esto es porque las leyes de mediaci6n obligatoria
aumentan los costos realizados por los participantes y disminuye el costo de
la administraci6n judicial. Sin embargo, si hubiera una alta probabilidad
percibida por las personas en general de ser parte de un conflicto, habria
mds impulso a fortalecer los mecanismos comunitarios de resoluci6n de
conflictos. Pero afin si todos reconocieran su elevado inter6s econ6mico en
resolver conflictos antes de someterlos al estado, la pregunta seguiria siendo
si los incentivos econ6micos pueden traducirse en mds esfuerzo informal
para la resoluci6n de conflictos. En t~rminos de la presi6n informal de
llegar a un acuerdo antes de iniciar un pleito, es dudoso que miembros de la
comunidad decidan intervenir informalmente en un conflicto a base de la
cantidad de impuestos que se gastarian en financiar la resoluci6n formal por
el estado de dados conflictos.
Volviendo a los incentivos econ6micos del disputante, es l6gico que
un aumento en el costo financiero (tanto como el costo temporal) causado
por las leyes de mediaci6n facilitari negociaci6n entre las partes antes de
que sometan el conflicto al estado. En este sentido, mediaci6n obligatoria
quizts responderd a la comfin pero discutible noci6n de que ambos paises
tienen una cultura litigiosa. ,Cual otra manera mejor hay para extinguir ?
Las cuestiones finales que surgen en conjunci6n con la mediaci6n
obligatoria hablan al cambio social y consecuencias no intentadas. Estas
sugieren riesgos especiales asociados con el trasplante de la mediaci6n
obligatoria a paises en via de desarrollo.
C. Sobre Desigualdady los Efectos de Trasplantes Legales
Ningfin componente transplantado de un sistema legal funciona en un
vacio. Mds bien, existe en un contexto particular sociopolitico. Mediaci6n
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en ambos paises ha desviado casos de los tribunales y ahorrado dinero para
el estado. Adems de estos efectos intencionados primarios, investigadores
en los Estados Unidos han sugerido que la falta de reglas probatorias y
procesales en la mediaci6n pone en riesgo a ciertos tipos de disputantes.
Especificamente, ellos han mostrado que mujeres, minorias, y cualquier
individuo que negocia contra una corporaci6n tienden a alcanzar peores
resultados de los que ellos de otra manera podrian alcanzar en el tribunal.'
l 4
Profesora Laura Nader ha sugerido que "cambios en el manejo de casos
civiles . . . funcionaron para suprimir la realidad de clase, gdnero, y
antagonismos raciales en los Estados Unidos, mientras permitiendo
eficiencia y resoluci6n de disputas a menudo ms barata para negocios."'
0 5
Estos riesgos son aumentados en Argentina donde reformas de
mercado a menudo son conectadas a plicticas corruptas, suertes inesperadas
para corporaciones, y el desencanto general del cuerpo ciudadano.
1 6
Mediaci6n obligatoria sirve como un componente de reformas econ6micas
y sociales cuyo prop6sito incluye hacer que la Argentina sea mis atractiva a
las corporaciones multinacionales. Mediaci6n se merece esta descripci6n
porque acentda el acuerdo, la confidencialidad, y la negociaci6n. Estos
atributos atraen a las corporaciones que valoran la previsibilidad y la
estabilidad de concesiones de dafios y preferien que los t6rminos de un
acuerdo se mantengan secretos. Pero por otro lado, nociones de justicia en
ambos paises cuestionan si estos valores son apropiados en ciertos
contextos, como donde una parte 'tiene raz6n con respecto a los hechos y la
ley'l° 7-y por lo tanto merece algo mejor que un compromiso negociado--
o donde se pone en riesgo un principio social importante.
Unos disputantes econ6micamente desaventajados aceptarin tales
condiciones, dado su falta de altemativas, incluso si ellos no reciben lo que
estd legalmente previsto. La decisi6n politica inherente en la mediaci6n
104. Ver Trina Grillo, The Mediation Alternative: Process Dangers for Women [la Alternativa
de Mediaci6n: Peligros de Procesopara Mujeres], 100 YALE L.J. 1545, 1600-07 (1991); Laura Nader,
Controlling Processes in the Practice of Law: Hierarchy and Pacification in the Movement to Re-Form
Dispute Ideology [Controlando Procesos en la Prdctica de Derecho: Jerarquia y Pacificaci6n en el
Movimiento para Reformar Ideologia de Disputas], 9 OHIO ST. J. ON DISP. RESOL. 1 (1993) [en lo
sucesivo Nader, Controlando Procesos en la Practica de Derecho]; LAURA NADER, HARMONY
IDEOLOGY: JUSTICE AND CONTROL IN A ZAPOTEC MOUNTAIN VILLAGE [IDEOLOGIA DE ARMONIA:
JUSTICIA Y CONTROL EN UN PUEBLO DE MONTASJA DE ZAPOTEC] (Thorsons Publishers 1991).
105. Nader, Controlando Procesos en la Pr6ctica de Derecho, supra nota 104, en 5.
106. Ver, p. ej., Jason Morgan-Foster, The Relationship of lMF Structural Adjustment Policies
to Economic, Social, and Cultural Rights: The Argentine Case Revisited [La Relaci6n de Ajustes de
Politica Estructurales del FM a Derechos Econ6micos, Sociales, y Culturales: El Caso Argentino
Visitado de Nuevo], 24 Mich. J. Int'l. L. 577, 589-91 (2003).
107. Sander et al., supra nota 58, en 892 (preguntando si tal persona "[d]eberia ser forzado a
traspasar un ntumero de aros para legar a un acuerdo por necesidad econ6mica").
[Vol. 11:691
Kuhner
obligatoria consiste en si el estado deberia hacer aquella decisi6n para cada
demandante individual. Este andlisis comparativo sugiere que aquellos que
exportan o facilitan la introducci6n de mediaci6n en nuevos paises
anfitriones consideren el grado al cual la mediaci6n obligatoria podria
empeorar desequilibrios de poder y disminuir protecciones ya escasas
ofrecidas a grupos marginados. Tambi6n seria apropiado que legislaturas
contemplen los efectos no intentados de desviar casos de la litigaci6n a la
mediaci6n. Es posible que encuentren, por ejemplo, que la mediaci6n
obligatoria relaja el proceso debido, o cambia la protecci6n legal
equivalente por una prdctica discrecional. La lecci6n subyacente es
simplemente que la viabilidad de trasplantes legales necesita ser
contemplada con respecto a las condiciones sociales particulares de el pais
antifitri6n. Semejantemente, historias de el 6xito de otros paises no deben
ser considerados persuasivos sin referencia a las condiciones sociales
particulares de ese pais.
VI. CONCLUSION
En Argentina y los Estados Unidos, el modelo de mediaci6n que ha
prevalecido da beneficios a los tribunales y los negocios, y permite que las
partes desaventajadas reciban alguna compensaci6n mis pronto que tarde.
No se ha visto ningin signo de rechazamiento cultural entre disputantes.
Las dependencias de camino primarias notadas en este articulo se
relacionan con abogados, legisladores, y jueces. Los abogados se
comportan como si la mediaci6n fuera una litigaci6n. Los legisladores y
jueces, no interesados en particular en las ventajas intangibles de la
mediaci6n - como resultados creativos y el fortalecimiento de las partes-
han legislado y administrado una versi6n estrecha de mediaci6n. Una
perspicacia comparativa proviene de esto: paises que institucionalizan la
mediaci6n via los tribunales deberian esperar la co-opci6n significativa de
mediaci6n por valores adversarios. Adems, estos parses deben tomar
precauciones para reducir al minimo el grado al cual objetivos
gubernamentales amenazan mas las ventajas ofrecidas por la mediaci6n.
El grado al cual estos valores contrincantes y objetivos gubernamentales
son compartidos por (o proporcionan ventajas a) ciudadanos forzados a
mediar podria variar extensamente y esto es lo que compromete la
integridad del proceso. En consecuencia, legislaturas considerando pasar
leyes de mediaci6n obligatoria o considerando qu6 tipo de leyes de
mediaci6n adoptar deberian pensar criticamente en su visi6n para el
procedimiento de disputas y si aquella visi6n concuerda con los intereses de
las partes y, mis general, con los conceptos fundamentales de justicia de
sus paises. Asumiendo una visi6n bien fundada y coherente a el proceso de
disputas, se debe prestar atenci6n al potencial para la divergencia entre la
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operaci6n de leyes de mediaci6n y los fines que estas leyes desean alcanzar.
Aqui, el proceso hasta entonces ha demostrado ser algo incongruente con
esta misma visi6n, y la visi6n, en su vez, no han mostrado ser bien fundada
o coherente. Es por estos motivos que escudrifiando la prictica de
mediaci6n obligatoria en Argentina y los Estados Unidos han cedido
resultados sorprendentes.
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Liberty means responsibility.
That is why most men dread it.
[Libertad significa responsabilidad
Por eso la temen la mayoria de los hombres.]
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I. PROFESIONES Y COMPETENCIA: TRADICI6N Y MODERNIDAD-
TRADICI6N REGULADORA VERSUS TENDENCIA LIBERALIZADORA
El ejercicio de las profesiones se ha destacado tradicionalmente por
hallarse sometido a una fuerte regulaci6n, caracterizada por contener
severas restricciones a la competencia entre los profesionales. Estas
restricciones, entre las que cabe destacar las limitaciones a la fijaci6n de
honorarios, a la publicidad o al ejercicio asociado, se han justificado
argumentando que las peculiaridades de la actividad profesional y, sobre
todo, su impacto sobre valores esenciales de inter6s general hacen necesario
restringir la competencia a fin de garantizar la calidad de los servicios
profesionales, con el objetivo A1timo de proteger el inter6s de los
consumidores y, en general, de velar por el inter6s pfiblico.
En este sentido, se ha establecido una profunda y nitida separaci6n
entre el r6gimen juridico de los profesionales y el de los empresarios, al
someter a los primeros a un estatuto especial netamente distinto del
aplicable a los segundos, excluyendo de forma radical la sujeci6n del
ejercicio profesional al Derecho de la competencia.
Sin embargo, en la actualidad, y producto de un largo proceso, la
tendencia se dirige claramente en la direcci6n de sujetar plenamente la
actividad profesional a las normas de la libre competencia. Esta tendencia
ha venido alentada por la idea de que la mejora de la calidad de los
servicios profesionales no se consigue restringiendo la competencia, sino
potenciindola, pues la competencia tiene precisamente entre sus principales
objetivos el de incrementar la eficiencia de los mercados mejorando la
calidad de las prestaciones que se intercambian en los mismos, todo ello en
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beneficio de los consumidores y de la sociedad en general. No obstante,
debe adelantarse que dicha tendencia no pretende eliminar de forma
absoluta todas las restricciones, sino s6lo aquellas que no sirvan
efectivamente al objetivo de garantizar la calidad de los servicios
profesionales.
En cualquier caso, la plena aplicaci6n del Derecho de la competencia
al ejercicio de las profesiones constituye, sin duda, una de las mds
elocuentes manifestaciones de la convergencia que se estA produciendo
entre el regimen de los profesionales y de los empresarios. A los efectos de
la aplicaci6n de dicha rama del ordenamiento, esta convergencia se ha
ilevado a sus filtimas consecuencias al acogerse un concepto amplio de
empresa que claramente abarca tambi6n a los profesionales.
La aplicaci6n de las normas de la competencia a la actividad
profesional encuentra una justificaci6n todavia mayor, si cabe, a la vista de
las profindas transformaciones que esta actividad ha experimentado en los
filtimos tiempos, y que se han traducido en una fuerte expansi6n de este
sector y en su creciente influencia en la economia.
Asi, tradicionalmente, el ejercicio profesional se ha caracterizado por
constituir una actividad intelectual desarrollada de forma individual,
personal e independiente en un dmbito territorial de caricter esencialmente
local y dirigido sobre todo a consumidores individuales. En la actualidad,
este paradigma tradicional se encuentra en crisis, provocada en gran medida
por el impacto de tendencias tan poderosas como, entre otras, la
masificaci6n y especializaci6n de las profesiones, la internacionalizaci6n de
la economia y el desarrollo de las nuevas tecnologias. Estas tendencias han
obligado a los profesionales a modificar las formas tradicionales de
ejercicio y a asumir nuevos retos que les permitan reaccionar ante los
cambios.
De este modo, el ejercicio de las profesiones, sin dejar de ser una
actividad intelectual, tiende hoy a desplegarse utilizando m~todos de
organizaci6n tipicamente empresariales, de modo que cada vez es mds
frecuente la prestaci6n de servicios profesionales en forma colectiva, a
menudo en un entomo multidisciplinar en el que participan miembros de
diversas profesiones, en un dmbito territorial de cardcter nacional e, incluso,
internacional y dirigida esencialmente a las empresas, mis que a los
consumidores individuales. Todo lo anterior permite afirmar que el sector
profesional ha cambiado mds en esta iltima ddcada que en los filtimos cien
aftos.
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II. TRANSFORMACIONES EN EL EJERCICIO DE LAS PROFESIONES
A. Concepto de profesi6n
1. Paradigma tradicional de profesi6n
El anilisis de la sujeci6n de la actividad profesional al Derecho de la
competencia exige, como paso previo, delimitar el concepto de profesi6n.l
A este respecto, resulta necesario comenzar indicando que esta delimitaci6n
no es, en absoluto, una tarea ffcil, ni desde el punto de vista sociol6gico, ni
tampoco desde el punto de vista juridico. A este respecto, se ha afirmado
con raz6n que el concepto de profesi6n es un concepto dindmico, no
estitico.2
Desde la perspectiva juridica, debe sefialarse que nuestro ordenamiento
no contiene un concepto unitario o general de profesi6n. Es mis, la
existencia de distintas ramas de nuestro ordenamiento que, cada una de ellas
1. Sobre esta delimitaci6n, en nuestra doctrina administrativista, ver Fernando Sainz Moreno,
Articulo 36. Colegios Profesionales, en 3 COMENTARIOS A LAS LEYES POLITICAS: CONSTITUCION
ESPAROLA DE 1978 507, 511-32 (Editoriales de Derecho Reunidas 1983); GASPAR ARNO ORTIZ Y JOSt
MARIA SOUVIRON MORENILLA, CONSTITUCI6N Y COLEGIOS PROFESIONALES: UNA REFLEXI6N SOBRE
LAS CORPORACIONES REPRESENTATIVAS 97-111 (Uni6n ed. 1984); Jose MARiA SOUVIR6N
MORENILLA, LA CONFIGURACI6N JURiDICA DE LAS PROFESIONES TITULADAS EN ESPAf4A Y EN LA
COMUNIDAD ECON6MICA EUROPEA (CEE) 23-78 (Consejo de Universidades 1988); Antonio Fanlo
Flores, Encuadre Hist6rico y Constitucional. Naturaleza y Fines. La Autonomia Colegial, en LOS
COLEGIOS PROFESIONALES A LA LUZ DE LA CoNsTrruc16N 67, 104-16 (Lorenzo Martin-Retortillo
coordinador, Civitas 1996).
Por su parte, en nuestra doctrina privatista, ver MARIANO YZQUIERDO TOLSADA, LA
RESPONSABILIDAD CIVIL DEL PROFESIONAL LIBERAL (Hammurabi S.R.L. 1989); ANTONIO FRANCISCO
DELGADO GONZALEZ, LAS SOCIEDADES PROFESIONALES: EL EJERCICIO COMCJN DE LAS PROFESIONES
EN ESPAf4A: SUS ASPECTOS ADMINISTRATIVOS, CIVILES Y TRIBUTARIOS 1-27 (Editoriales de Derecho
Reunidas 1996); AURORA CAMPINS VARGAS, LA SOCIEDAD PROFESIONAL I y 63-83 (Civitas 2000);
MARIA DOLORES CERVILLA GARZ6N, LA PRESTACI6N DE SERVICIOS PROFESIONALES 23-52 (Tirant lo
Blanch 2001).
Desde una perspectiva sociol6gica, ver Maria Teresa Alonso PHrez, Notas Para un Estudio
Sociol6gico y Econ6mico de las Profesiones Liberales, en EL EJERCICIO EN GRUPO DE PROFESIONES
LIBERALES 15-82 (Bernardo Moreno Quesada et al. eds., 1993); Angel J. Gallego Morales,
Profesionalizaci6n, Desprofesionalizacid6n y F6rmulas Organizativas, en EL EJERCICIO EN GRUPO DE
PROFESIONES LIBERALES 83-122 (Bernardo Moreno Quesada et al. eds., 1993).
En la literatura comparada, ver JOCHEN TAUPITZ, DIE STANDESORDNUNGEN DER FREIEN BERUFE:
GESCHICHTLICHE ENTWICKLUNG, FUNKTIONEN, STELLUNG IM RECHTSSYSTEM [LA CONDICION DE
LAS ORDENES DE OCUPACIONES LIBRES: DESARROLLO HIST6RICO, FUNCIONES, Y POSICI6N EN EL
SISTEMA LEGAL] 11-151 (Walter De Gruyter Inc. 1991).
2. Cf. Claus-Dieter Ehlermann, Concurrence et Professions Liborales: Antagonisme ou
Compatibilitd? [Competencia y Profesiones Liberales: Antagonismo o Compatibilidad?], REVUE DU
MARCHE COMMUN ET DE L'UNION EUROPEENNE [R.M.C.U.E.] [REVISTA DEL MERCADO COMUN Y LA
UNION EUROPEA] No 365, en 136, 138 (1993).
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con una finalidad particular, regulan la actividad profesional (normativa
administrativa, civil, mercantil, tributaria, laboral, etc.), hace que en nuestro
ordenamiento se utilice el t6rmino profesi6n para designar miltiples
conceptos distintos, segin sea la finalidad de la norma especifica.
Desde la perspectiva sociol6gica, tampoco existe un concepto unitario
o general, undnimemente aceptado, que establezca con precisi6n cuiles son
los rasgos comunes que caracterizan a esta realidad social. A este respecto,
el Diccionario de la Real Academia define el t6rmino "profesi6n" como
"[e]mpleo, facultad u oficio que alguien ejerce y por el que percibe una
retribuci6n. ''3  En esta definici6n extraordinariamente amplia, profesi6n
seria sin6nimo de ocupaci6n en general. No obstante, a los efectos del
presente estudio esta definici6n amplia no ayuda a delimitar el concepto de
profesi6n, por lo que se hace necesario utilizar una definici6n mis
restringida. En esta linea, cabe afirmar que tradicionalmente se ha
identificado el tdrmino profesi6n con toda actividad que posee las
siguientes caracteristicas:
1) Actividad intelectual, consistente en la aplicaci6n a la
realidad de un elevado nivel de conocimientos. Esta
caracteristica permite distinguir entre profesi6n y oficio,
distinci6n que por otra parte se encuentra recogida en el
articulo 35 de la Constituci6n, al consagrar como derecho
fundamental "la libre elecci6n de profesi6n u oficio." De
este modo, mientras la profesi6n es esencialmente una
actividad intelectual, el oficio es primordialmente una
actividad manual. A este respecto, debe indicarse que
tradicionalmente el componente intelectual ha concedido a
los profesionales un considerable prestigio y
reconociniento social.
2) Actividad independiente, en un doble sentido. De un lado,
la independencia profesional o interna, consistente en la
discrecionalidad o libertad de criterio que posee el
profesional en el desarrollo de su actividad y, en concreto,
en la aplicaci6n de sus conocimientos conforme a su lex
artis (ley del arte de la tMcnica), asi como en la elecci6n de
los medios que considere ms adecuados para conseguir el
resultado encargado. De otro lado, la independencia
econ6mica o externa, en el sentido de actuaci6n por cuenta
propia en r6gimen de libertad o autonomia organizativa,
carente de cualquier vinculo de dependencia o
subordinaci6n frente a otro sujeto.
3. DICCIONARIO DE LA REAL ACADEMIA ESPAIROLA (22a ed. 2001), disponible en
http://buscon.rae.es/diccionario/drae.htm.
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3) Actividad individual, en atenci6n a que el cliente selecciona
al profesional esencialmente por sus intuitu personae
(caracteristicas personales), lo que implica una ejecuci6n
personal e individual de los servicios encargados, el
nacimiento de una relaci6n fiduciaria basada en la confianza
y la generaci6n de una responsabilidad personal.
4) Actividad altruista, dirigida a satisfacer el interds general,
mds que el interrs particular, motivo por el cual
tradicionalmente la remuneraci6n no ha sido un elemento
esencial de la profesi6n, sin perjuicio de que evidentemente
pueda existir en la realidad. Una elocuente manifestaci6n
de esta caracteristica lo constituye el hecho de que, mientras
en el trdfico mercantil la remuneraci6n de los servicios se
denomina "precio", tdrmino que expresa la idea de
materialidad y concreci6n; en el dmbito profesional se ha
acufiado para este concepto el trmino "honorarios" que
posee un componente de espiritualidad e intangibilidad.
5) Actividad regulada y, en numerosos supuestos,
autorregulada por los propios profesionales, estructurados a
menudo en tomo a una organizaci6n colegial que ordena el
ejercicio de su actividad, estableciendo un imbito de
actuaci6n exclusivo y un c6digo deontol6gico dirigido a
salvaguardar los valores de la profesi6n.
6) Actividad local, pues el hecho de que la prestaci6n de
servicios profesionales constituya una actividad individual y
personal, hace que generalmente s6lo se ejecute en un
Ambito territorial reducido a las fronteras locales.
7) Actividad generalista y unidisciplinar, en el sentido de que
los profesionales prestan, en general, todos los servicios que
se vinculan a una profesi6n especifica y lo hacen de una
forma aislada respecto a los servicios prestados por otras
profesiones.
2. Crisis del paradigma tradicional
En los Ailtimos tiempos, y segdm se ha avanzado, el paradigma
tradicional de profesi6n descrito mis arriba ha entrado en crisis como
consecuencia de las profundas transformaciones experimentadas por nuestra
sociedad actual. Esta crisis de las profesiones no debe entenderse en
absoluto como un debilitamiento o un declive de la actividad profesional,
pues en este sentido esti ocurriendo justo lo contrario: el rnmero de
profesionales y la diversidad de profesiones no deja de aumentar y la
prestaci6n de servicios profesionales se halla en la actualidad en pleno auge,
experimentando cotas de crecimiento superiores a las de otros sectores
econ6micos. La crisis se refiere ms bien al proceso de erosi6n que estdn
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sufriendo los rasgos que tradicionalmente venian definiendo el paradigma
clisico de profesi6n y que obligan a una revisi6n de este paradigma. Este
proceso de erosi6n se caracterizaria por los siguientes elementos.
1) En cuanto a la actividad intelectual, aunque sin duda alguna
sigue siendo uno de los principales rasgos definidores de la
profesi6n, su virtualidad se ha relativizado, pues la
universalizaci6n del acceso a la formaci6n universitaria, el
incremento de los titulos universitarios y la creciente
especializaci6n del trabajo han originado una masificaci6n
de las profesiones, difuminado la antes nitida separaci6n
entre la actividad profesional y otras actividades,
particularmente la distinci6n entre profesiones y oficios.
Por otra parte, los mencionados fen6menos han reducido el
enorme prestigio y reconocimiento social que
tradicionalmente ha caracterizado a las profesiones.
2) Por lo que se refiere al rasgo de actividad independiente,
aunque se mantiene la independencia profesional o interna
en el sentido de discrecionalidad en la aplicaci6n de la lex
artis, la independencia econ6mica o externa ha quedado
bastante desdibujada a raiz de la tendencia hacia la llamada
proletarizaci6n de los profesionales. En virtud. de esta
tendencia, frente a los clisicos profesionales liberales, que
ejercen por cuenta propia y de forma independiente, cada
vez son mis los denominados profesionales asalariados, que
actfian por cuenta ajena en r6gimen laboral o funcionarial.
Proliferan, por tanto, los profesionales de un solo cliente
(como el abogado de empresa) y los profesionales sin
clientes (como el abogado de oficio o el de una compafiia
aseguradora que ofrece seguros de defensa juridica).
3) En relaci6n con la actividad individual, debe sefialarse que
multiples fen6menos, entre los que destacan la sofisticaci6n
de la realidad social, la especializaci6n de las profesiones y
la globalizaci6n de la economia, han generado a los
profesionales la necesidad de asociarse con otros
profesionales pertenecientes a la misma o a distinta
profesi6n para conseguir una prestaci6n de servicios mis
eficiente. Esta tendencia hacia la lamada societarizaci6n
de las profesiones estA dejando en un segundo plano el
caricter tradicionalmente individual de la actividad
profesional. En este contexto, la responsabilidad personal
del profesional viene matizada por la presencia de una
sociedad profesional, de forma similar a lo que sucede en
los casos de profesionales en regimen laboral o funcionarial.
Paralelamente, el avance de las tecnologias ha incrementado
la cantidad y la rapidez de la informacibn a disposici6n de
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los usuarios y les permite prescindir de las barreras fisicas
que exige la prestaci6n presencial de servicios, lo que
facilita que los profesionales puedan prestar sus servicios a
trav6s de las nuevas tecnologias mediante una actividad
virtual, incluy6ndose la prestaci6n de servicios
profesionales dentro de la categoria general del comercio
electr6nico.
4) Con respecto a la actividad altruista, el ejercicio profesional
sufre un proceso de patrimonializaci6n que se manifiesta en
dos ideas. De un lado, la constataci6n de que los servicios
profesionales son susceptibles de valoraci6n econ6mica, a
pesar de recaer sobre valores abstractos o espirituales, tales
como la vida, la libertad o la justicia. Y, de otro lado, el
hecho de que los profesionales desarrollan su actividad de
forma onerosa y con dnimo de lucro y, por tanto, con un
inter6s privado, sin que esto sea incompatible con reconocer
que dicha actividad posee una enorme trascendencia piiblica
y, en consecuencia, es de interds general. Esta evoluci6n
revierte en un proceso de mercantilizaci6n o
comercializaci6n de las profesiones, que se refleja tambi6n
en que los profesionales recurran a t6cnicas de organizaci6n
de los recursos humanos y materiales cada vez mis
similares a las que utilizan los empresarios para desarrollar
su actividad econ6mica.
5) Por cuanto se refiere a la actividad regulada, la tendencia
hacia la desregulaci6n estA desplegando sus efectos tambi6n
sobre las organizaciones colegiales, limitando y modulando
sus tradicionales competencias en materia de la ordenaci6n
del ejercicio profesional.
6) En cuanto a la actividad local, las mejoras en las
comunicaciones y en las telecomunicaciones, asi como la
globalizaci6n de la economia, hace que los profesionales
rompan las tradicionales barreras locales y desarrollen cada
vez m s una actividad nacional o internacional, lo que a su
vez ha favorecido la biisqueda de alianzas y estrategias a
nivel nacional, regional o incluso mundial.
7) Por lo que se refiere a la actividad generalista y
unidisciplinar, la tendencia se dirige mis bien hacia una
actividad especializada y multidisciplinar, ya que la
creciente complejidad social, econ6mica y juridica de
nuestra civilizaci6n hace que los ciudadanos tengan
problemas cada vez mis sofisticados, al mismo tiempo que
cada vez estAn mis informados y protegidos por la
normativa de los consumidores, lo que les hace mds y mds
exigentes. Esta compleja demanda de servicios
profesionales obliga a los profesionales a especializarse y a
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colaborar con otros profesionales en estructuras
multidisciplinares.
Estas transformaciones no implican una absoluta desfiguraci6n del
profesional. Las profesiones contintfan siendo esencialmente una actividad
intelectual y sometida a una regulaci6n. Lo que ocurre es que estas
caracteristicas se matizan. Las nuevas circunstancias se traducen en la
aparici6n de una realidad heterog6nea de profesionales frente a la
homogeneidad tradicional. El modelo de profesional individual,
independiente, generalista y unidisciplinar no tiene por qud desaparecer. Lo
que sucede es que surgen modelos distintos. En concreto, un modelo de
profesional que trabaja en un entorno colectivo, especializado y
multidisciplinar. El Derecho debe dar respuesta a los nuevos retos que
plantea esta nueva realidad social, facilitando las estructuras juridicas
necesarias para ejercer las profesiones de forma acorde con la actual
situaci6n. En buena parte, disponer de estas estructuras exige, tal y como se
verd mis adelante, la eliminaci6n de algunas de las restricciones a la
competencia que actualmente se imponen sobre la actividad profesional.
B. Regulaci6n de las profesiones
1. Regulaci6n y restricciones a la competencia
Segn se viene repitiendo, una de las principales caracteristicas de la
regulaci6n de las profesiones es el establecimiento de severas restricciones
a la libre competencia entre los profesionales. En la mayoria de los casos,
estas restricciones son impuestas por los Colegios Profesionales, en
ejercicio de su facultad de ordenaci6n de la profesi6n, aunque algunas de
ellas vienen establecidas directamente por el propio legislador. En otros
supuestos, en cambio, no vienen recogidas en una norma legislativa o
colegial, sino que se originan en una prdctica o conducta de una
organizaci6n colegial, de un grupo de profesionales o, incluso, de un
profesional individual.
En cualquier caso, interesa destacar que existe una enorme variedad de
posibles restricciones a la competencia, las cuales pueden clasificarse
agrupindose en dos grandes categorias, segfin a cuil de las dos siguientes
manifestaciones del principio de libre empresa afecten: la libertad de
acceso o de entrada, en virtud de la cual toda persona tiene derecho a
realizar libremente una actividad econ6mica; y la libertad de ejercicio,
segin la cual cualquier persona tiene derecho a desarrollar dicha actividad
econ6mica en las condiciones que considere apropiadas.
1) Las restricciones al acceso a la actividad profesional, por
medio de las cuales se limita la libertad de acceso o de
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entrada a la prestaci6n de determinados servicios
profesionales, exigiendo el cumplimiento de determinados
requisitos, motivo por el cual la literatura econ6mica las
denomina "barreras de entrada".
2) Las restricciones al ejercicio de la actividadprofesional, en
virtud de las cuales se limita la libertad de ejercicio
estableciendo especificas condiciones de prestaci6n de
determinados servicios profesionales, recogidas
esencialmente en c6digos deontol6gico de conducta, cuya
supervisi6n y control se atribuye a los Colegios
Profesionales mediante el ejercicio de facultades
sancionadoras.
Entre las restricciones relativas al acceso a la actividad profesional,
cabe mencionar las siguientes:
1) La exigencia de titulaci6n, de modo que s6lo pueden
realizar ciertas actividades profesionales aquellos que
acrediten poseer los conocimientos necesarios para ello,
mediante la obtenci6n del correspondiente titulo acad6mico;
2) La colegiaci6n obligatoria como requisito necesario para
poder ejercer una determinada actividad profesional;
3) La realizaci6n de pruebas de acceso que acrediten la
posesi6n de determinados conocimientos profesionales,
como requisito previo para poder colegiarse, siendo dste a
su vez requisito previo para poder ejercer una actividad
profesional;
4) La realizaci6n de periodos de pr6cticas que acrediten la
posesi6n de una determinada experiencia profesional,
tambi6n como requisito previo para poder colegiarse, siendo
6ste a su vez requisito previo para poder ejercer una
actividad profesional;
5) El establecimiento de numerus clausus (limites), por medio
de los cuales se limita el nfirmero de candidatos que pueden
acceder a la profesi6n;
6) El cumplimiento de requisitos especificos para la
colegiaci6n, tales como el pago de una cuota de
colegiaci6n, la contrataci6n de un seguro de responsabilidad
civil o el ingreso en una mutualidad de previsi6n social;
7) El cumplimiento de requisitos especificos despugs de la
colegiaci6n, tales como la imposici6n de la realizaci6n de
pruebas como mecanismo de formaci6n continuada dirigido
a garantizar el mantenimiento de los conocimientos




8) El establecimiento de la denominada reserva de actividad,
que consiste en atribuir de forma exclusiva la prestaci6n de
unos determinados servicios profesionales a los miembros
de una especifica profesi6n, impidiendo por tanto que
cualquier otra profesi6n pueda prestar dichos servicios;
9) La prohibici6n de crear Colegios Profesionales, impidiendo
de este modo la existencia de diversos Colegios con
competencias en un mismo dmbito territorial.
En cuanto a las restricciones relativas al ejercicio de la actividad
profesional, deben destacarse las siguientes:
1) la limitaci6n de la libre fiyaci6n de honorarios, que por
cierto constituye una de las restricciones mds graves, dada
la importancia que posee el precio en una economia de
mercado4, pudiendo adoptar esta restricci6n en mfiltiples
formas, directas o indirectas, entre las que cabe mencionar
las siguientes:
a) La fijaci6n colectiva de honorarios, ya sean 6stos
fijos, miximos, minimos o, incluso, orientativos;
b) La exigencia de visado de proyectos profesionales,
cuya emisi6n se condiciona al cumplimiento de las
normas colegiales de honorarios (restricci6n tipica de
profesiones t6cnicas como son los arquitectos, los
aparejadores y los ingenieros);
c) El cobro obligatorio de los honorarios a travds del
Colegio Profesional (restricci6n tipica tambidn de las
profesiones t6cnicas antes mencionadas);
d) La exigencia de venias o autorizaciones para
sustituir a un profesional, condicionadas a la previa
satisfacci6n de los honorarios devengados por el
profesional que habia asumido previamente el
encargo profesional (restricci6n tipica de la abogacia,
pero vigente tambi6n en algunas profesiones
t6cnicas);
e) La prohibici6n de fijar honorarios en funci6n del
resultado, como ocurre por ejemplo en la profesi6n
de la abogacia con la llamada cuota litis (el
profesional solo recibe pago cuando se resuelve la
acci6n), en virtud de la cual los honorarios se fijan
4. Sobre la importancia del precio como uno de los elementos b~sicos para la formaci6n de la
oferta y de la demanda, ver FELIPE PALAU RAMREZ, DESCUENTOS PROMOCIONALES: UN ANALISIS
DESDE EL DERECHO CONTRA LA COMPETENCIA DESLEAL Y LA NORMATIVA DE ORDENACI6N DEL
COMERCIO 89-104 (Marcial Pons ed., Idelco 1998).
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como un porcentaje del valor del objeto del encargo
profesional;
f) La imposici6n de contraprestaciones econ6micas por
parte de los Colegios Profesionales, distintas de las
cuotas colegiales, por la prestaci6n de servicios o por
la realizaci6n de determinadas actuaciones, tales
como el cobro obligatorio de honorarios en el caso de
los arquitectos o los bastanteos de poderes de
procurador en el caso de los abogados;
g) La prohibici6n del pago de contraprestaciones
econ6micas a terceras personas por remitir clientes a
un profesional;
2) Las restricciones a la publicidad, bien sea prohibiendo
directamente la utilizaci6n de medios publicitarios, bien sea
restringiendo esta posibilidad, sometidndola a requisitos de
fondo o de forma, tales como la autorizaci6n previa o las
limitaciones en el contenido, la difusi6n o el tamaflo del
medio publicitario;
3) Las restricciones al ejercicio asociado, limitando las
estructuras organizativas disponibles para ejercer la
profesi6n de forma colectiva, bien sea prohibiendo
directamente esta posibilidad, bien sea restringirndola, al
limitar el ntimero de profesionales asociados, las formas de
asociaci6n, los requisitos para ser socio o administrador de
las mismas, la agrupaci6n multidisciplinar de miembros de
distintas profesiones o la participaci6n de no profesionales
como socios o administradores de la asociaci6n;
4) La imposici6n de restricciones territoriales, consistentes en
limitar la libertad de circulaci6n de servicios, al restringir la
actividad de un colegiado en territorio distinto al de
colegiaci6n exigiendo, bien la (doble) colegiaci6n en el
lugar de actuaci6n, bien el pago de contraprestaciones
econ6micas, bien la realizaci6n de trnmites administrativos
en forma de habilitaci6n o de comunicaci6n.
Es necesario advertir que las restricciones al acceso y al ejercicio han
sido objeto de una valoraci6n distinta por parte de los 6rganos de control de
la competencia. Asi, dichos 6rganos valoran en general de forma mis
permisiva las restricciones al acceso, tendiendo a admitirlas, en atenci6n a
que en principio vienen justificadas por poseer una relaci6n directa con la
necesidad de garantizar la calidad de los servicios profesionales. El
ejemplo tipico es la exigencia de titulaci6n, cuya funci6n primordial es,
precisamente, acreditar la existencia de los conocimientos que permitan
garantizar la calidad de tales servicios. En cambio, los 6rganos de la
competencia han mostrado en general una actitud mis beligerante hacia las
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restricciones al ejercicio de las profesiones, por resultar ms dificil justificar
su existencia en aras de garantizar la calidad de la actividad profesional,
especialmente en relaci6n con todas las restricciones referidas, directa o
indirectamente, a la libre fijaci6n de los honorarios.
2. Tendencia hacia la desregulaci6n
Tal y como tambidn se ha apuntado, la actividad profesional estA
experimentando en los filtimos tiempos un proceso de desregulaci6n o
liberalizaci6n. Este proceso se sitda en el contexto de una tendencia general
hacia la desregulaci6n de la actividad econ6mica. El origen de esta
tendencia se sitia en Estados Unidos durante la ddcada de los sesenta,
cuando comenzaron a surgir las primeras criticas al exceso de intervenci6n
pfiblica en la economia. En este contexto, los economistas de la Escuela de
Chicago comenzaron a analizar este fen6meno bajo el prisma de la teoria de
los precios, para rebatir la doctrina tradicional que asumia que la
intervenci6n ptiblica en la economia venia justificada por la necesidad de
proteger el interds general.5 Mds bien al contrario, la conclusi6n a la que
llegaron es que la intervenci6n pfiblica constituia a menudo un instrurnento
para transferir riqueza a las empresas reguladas a travds de grupos de
presi6n organizados, a cambio de contribuciones econ6micas a los politicos
que conducian a la denominada "captura" del regulador por parte de las
empresas reguladas. La necesidad de buscar soluci6n a la crisis de los afios
setenta impuso finalmente la adopci6n de una politica liberalizadora basada
en la desregulaci6n.
A este respecto, conviene distinguir entre desregulaci6n y
liberalizaci6n. En este sentido, se ha afirmado que
la politica de liberalizaci6n no debe ser confundida con la
desregulaci6n, entendida en un sentido amplio, esto es, como
politica tendente a la eliminaci6n de las normas que ordenan un
sector o la desaparici6n de la intervenci6n del Estado en la
economia. La liberalizaci6n significa, por el contrario, la
limitaci6n o reducci6n de la intervenci6n normativa del Estado a
lo que debe ser su verdadera funci6n: de un lado, la tutela del
interrs ptiblico, por ejemplo, la seguridad, la salud o el bienestar
5. Sobre el fen6meno de la desregulaci6n, ver el trabajo clisico de George J. Stigler, The
Theory of Economic Regulation [La Teoria de Regulaci6n Econ6mica], 2 BELL J. OF ECON. & MGMT.
Sci. 3 (1971).
Entre nosotros, ver Jost EUGENIO SORIANO GARCiA, DESREGULACION, PRIVATIZACION Y
DERECHO ADMINISTRATIVO 1-61 (Publicaciones del Real Colegio de Espafia 1993); Amadeo Petitb6
Juan, Desregular para Competir y Ganar Eficiencia, GACETA JURiDICA DE LA COMPETENCIA Y LA
UNION EUROPEA [GJ], No. 200, en 31-41 (1999).
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de los ciudadanos; en este sentido resultan plenamente
justificadas las normas de policia administrativa, seguridad,
inspecci6n y control tdcnico, protecci6n del medio ambiente,
sanitarias, etc., y nadie propone su derogaci6n. Y, de otro, la
defensa de la competencia, tarea en la que resultan
comprometidas todas las Administraciones Pfiblicas y que no
debe dejarse en manos de los operadores econ6micos afectados.
6
Por este motivo, la liberalizaci6n, a diferencia de lo que se entiende
stricto sensu por desregulaci6n, no implica la absoluta supresi6n de la
regulaci6n de la economia, sino una neoregulaci6n o re-regulaci6n de la
misma.7
Los t6rminos concretos en los que esta tendencia hacia la regulaci6n se
ha proyectado sobre el sector profesional constituyen el objeto central de
los capitulos tercero y cuarto del presente estudio, referidos al drmbito
internacional y nacional, respectivamente. Por ahora es suficiente adelantar
que esta proyecci6n no se ha producido de forma pacifica, debido a la
enorme tensi6n existente entre la dilatada tradici6n reguladora y la poderosa
tendencia liberalizadora.
III. EVOLUCION EN EL AMBITO INTERNACIONAL
A. Organizaciones supranacionales
1. Organizaci6n para la Cooperaci6n y el Desarrollo Econ6mico (OCDE)
En 1985, el Comitd de Derecho y Politica de la Competencia de la
OCDE present6 un Informe con el titulo Competition Policy and the
Professions (Politica de la Competencia y las Profesiones).8 Este Informe
concluia que en la mayoria de los paises las profesiones no estaban sujetas a
las normas de la competencia y, en consecuencia, recomendaba a los
Estados eliminar las restricciones existentes en materia de acceso, precio,
publicidad y estructura societaria, con el objetivo de que "las excepciones
6. Cf Ricardo Alonso Soto, Competencia y Desregulaci6n Econ6mica: los Informes del
Tribunal de Defensa de la Competencia sobre la Liberalizaci6n de los Servicios, en I ESTUDIOS
JuRfixcos EN HOMENAJE AL PROFESOR AURELIO MENtNDEZ 653, 658-59 (Juan Luis Iglesias Prada
coordinador, Civitas 1996); ver tambign TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA [TDC], LA
COMPETENCIA EN ESPARA: BALANCE Y NUEVAS PROPUESTAS (1995), disponible en
http://www.tdcompetencia.es/frames.asp?menu=5.
7. Cf. SORIANo GARCiA, supra nota 5, en 9-13 y 57-60.
8. ORGANIZACI6N PARA LA COOPERACION DE DESARROLLO ECON6MICO [OCDE],




de las Leyes de la competencia no vayan mds al1d de lo necesario y s6lo
sirvan para alcanzar objetivos de interds piblico."9
En materia de acceso, se recomendaba que los sistemas de acceso
fueran objetivos y equitativos, y que se realizaran politicas que permitieran
el derecho de los profesionales extranjeros a prestar sus servicios tanto de
forma temporal, como permanente. Respecto a la publicidad, sugeria la
adopci6n de medidas para asegurar que los consumidores dispusieran de
suficiente informaci6n para elegir entre los distintos profesionales. Por lo
que se refiere a los honorarios, recomendaba que la fijaci6n obligatoria de
tarifas fuera sometida a revisi6n para evitar la desviaci6n del principio de
libre establecimiento del precio. En relaci6n a las sociedades profesionales,
destacaba que el uso de nuevas estructuras de negocios para proveer
servicios profesionales podia permitir una mayor eficiencia.
En los iltimos afios, la OCDE ha insistido en la necesidad de reducir
las restricciones a la prestaci6n de servicios profesionales, como lo
demuestran las Conferencias y Mesas Redondas celebradas sobre esta
cuesti6n en 1995, 1996, 1997 y 1999. Como consecuencia de estas
Conferencias y Mesas Redondas, el Comit6 sobre Derecho y Politica de la
Competencia ha elaborado diversos Informes, entre los que destacan los dos
siguientes: Report on Regulatory Reform: Chapter 3, Regulatory Reform
and Professional Business Services (Reporte sobre Reforma Reguladora:
Capitulo 3, Reforma Reguladora y Negocio de Servicios Profesionales), de
1997; y Competition in Professional Services (Competencia en Servicios
Profesionales), de 2000.10
En dichos Informes se indica que, aunque los detalles concretos varian
segfin el pais, todos los paises de la OCDE regulan determinadas
actividades profesionales, bien sea directamente, bien sea delegando
potestades normativas a las organizaciones profesionales. Asimismo, en
muchos de estos paises preocupa especialmente el hecho de que la
regulaci6n de las profesiones produce el efecto de restringir la libre
competencia en el mercado de los servicios profesionales, con el resultado
9. Id.
10. La documentaci6n relativa la actividad de la OCDE en esta materia puede consultarse en
http://www.oecd.org/daf/clp (Ailima visita el 10 de abril de 2005).
OECD, REPORT ON REGULATORY REFORM. VOLUME I: SECTORAL STUDIES [INFORME SOBRE
REFORMA REGULADORA. VOLUMEN 1: ESTUDIOS SECTORALES] 117 et seq. (1997) [en lo sucesivo
INFORME SOBRE REFORMA REGULADORA]; OCDE DiRECCI6N DE ASUNTOS FINANCIEROS, FISCALES Y
DE EMPRESAS [DAF], COMIT1 DE DERECHO Y POLTICA DE LA COMPETENCIA, COMPETITION IN
PROFESSIONAL SERVICES [COMPETENCIA EN SERVICIOS PROFESIONALES], DAF Doc.
DAFFE/CLP(2000)2 (23 de febrero de 2000), disponible en
http://www.oecd.org/dataoecd/35/4/1920231.pdf [en lo sucesivo COMPETENCIA EN SERVICIOS
PROFESIONALES].
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de elevar sus precios, reducir su variedad y limitar la innovaci6n. En
particular, preocupa que las organizaciones profesionales utilicen las
potestades normativas que les son delegadas para desarrollar prdcticas
restrictivas de la competencia. A este respecto, se pone de manifiesto que
en Nueva Zelanda se ha propuesto crear un organismo aut6nomo cuya
finalidad seria la de supervisar la normativa aprobada por la asociaci6n
profesional de abogados (New Zealand Law Society"). A la vista de lo
anterior, el Comitd ha propuesto las siguientes recomendaciones:
1) Una actividad s6lo debe reservarse en exclusiva a una
profesi6n cuando no exista otro mecanismo menos
restrictivo de la competencia para garantizar la calidad de
los servicios profesionales. En caso de que no exista mAs
remedio que reservar una actividad a una profesi6n, los
requisitos de acceso a la misma no deben ser
desproporcionados con respecto a las cualidades necesarias
para desarrollar la correspondiente actividad de forma
adecuada. En esta linea, cuando las aptitudes necesarias
para prestar diferentes servicios difieran sustancialmente,
deben crearse nuevas profesiones con distintos requisitos de
acceso.
2) La regulaci6n de las profesiones debe centrarse en la
protecci6n de los pequeflos consumidores, ya que los
grandes consumidores, tales como las grandes compafiias
mercantiles, estdn en condiciones de valorar la calidad de
los servicios profesionales.
3) Las restricciones a la competencia entre los miembros de
una profesi6n deben eliminarse. Estas restricciones
incluyen los acuerdos dirigidos a determinar el precio,
dividir los mercados, incrementar los requisitos de acceso o
limitar la publicidad. Asimismo, debe promoverse el
reconocimiento de los titulos profesionales de otros paises,
elimindndose los requisitos de nacionalidad y residencia.
4) Las organizaciones profesionales no deben poseer una
competencia exclusiva en la decisi6n sobre los requisitos de
acceso, el reconocimiento mutuo o la delimitaci6n de
actividades reservadas en exclusiva.
5) Debe promoverse la competencia entre las organizaciones
profesionales, siempre que se establezcan mecanismos que
aseguren que los requisitos de acceso a una profesi6n no
reduzcan las aptitudes requeridas para ejercer la
correspondiente actividad profesional.
11. NEW ZEALAND LAW SOCIETY [SOCIEDAD DE DERECHO DE NUEVA ZELANDA], en
http://www.nz-lawsoc.org.nz/hmaboutus.asp (61tima visita el 31 de marzo de 2005).
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Asimismo, el Comit reconoce el progreso que se ha producido en esta
materia y que se manifiesta en que, actualmente, casi todos los Estados de
la OCDE promueven la competencia en los servicios profesionales y, con
unas pocas excepciones, el Derecho de la competencia se aplica al sector
profesional. A pesar de ello, destaca que los cambios en este sector todavia
son lentos, debido en parte a los elevados beneficios que las profesiones
obtienen de las restricciones a la competencia y a la resistencia de las
organizaciones profesionales a la liberalizaci6n.
2. Organizaci6n Mundial del Comercio (OMC)
La OMC es, como se sabe, una organizaci6n supranacional creada en
1994 tras las negociaciones comerciales desarrolladas en la Ronda Uruguay,
en el seno del Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio (GATT,
acr6nimo inglds de General Agreement on Tariffs and Trade), y que tiene
por finalidad facilitar la cooperaci6n intemacional en materia de relaciones
comerciales y econ6micas. 2 El extraordinario crecimiento de la prestaci6n
de servicios en el. Ambito internacional y el inter6s por abrir los mercados
nacionales de servicios impuls6 a Estados Unidos, el miximo exportador de
servicios a nivel mundial, a proponer y finalmente conseguir, pese a las
fuertes reticencias de algunos de los Estados en desarrollo, la inclusi6n de
los servicios entre las materias objeto de la cooperaci6n internacional. Etste
es el origen de la adopci6n, con ocasi6n de la creaci6n de la OMC, del
Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios (GATS, acr6nimo inglds
de General Agreement on Trade in Services), 13 en virtud del cual los
Estados miembros de la OMC se comprometian a iniciar un proceso de
negociaci6n multilateral, supervisado por la propia OMC, con el objetivo de
disefiar un marco de principios y normas dirigido a la liberalizaci6n del
llamado trade in services (comercio de servicios).14
12. ORGANIZACION MUNDIAL DEL COMERCIO [OMC], jQug es la OMC?, en
http://www.wto.org/spanish/thewto_s/whatis_s/whatiss.htm ((iltima visita el 4 de marzo de 2005);
OMC, El GA TT y el Conseo del Comercio de Mercancias, en
http://www.wto.org/spanish/tratops/gatts/gats.htm (filtima visita el 4 de marzo de 2005). Espaila
ratific6 el Acuerdo por el que se establece la OMC el dia 30 de diciembre de 1994. Instrumento de
Ratificaci6n del Acuerdo por el que se establece la Organizaci6n Mundial del Comercio y del Acuerdo
sobre Contrataci6n Publica, Hechos en Marrakech el 15 de abril de 1994, (Boletin Oficial del Estado
[B.O.E.] 1995, 20) (Espafia).
13. OMC, El AGCS - Realidad y Ficci6n, en
http://www.wto.org/spanish/tratops/serv s/gatsfactfiction s.htm (Ofltima visita el 4 de marzo de 2005).
14. OMC, Comercio de Servicios, en http://www.wto.org/spanish/tratops/serv-s/servs.htm
(fltima visita el 4 de marzo de 2005). Sobre la liberalizaci6n del comercio internacional de los
servicios, ver MANUEL LPEZ ESCUDERO, EL COMERCIO INTERNACIONAL DE SERVICIOS DESPUtS DE LA
RONDA URUGUAY, (Tecnos, 1996); RICARDO GARCIA L6PEZ, LA LIBERALIZAClON DEL COMERCIO DE
SERVICIOS EN LA OMC: UNA PERSPECTIVA EUROPEA, (Tirant lo Blanch, 2000). En esta materia, es
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Entre los servicios que son objeto del mencionado Acuerdo se
incluyen los servicios profesionales, de entre los cuales se mencionan
expresamente los de abogacia y auditoria. Esta circunstancia supone
equiparar los profesionales a otros operadores econ6micos que prestan
servicios y que claramente pueden calificarse como empresarios, en la
medida en que actfian en imbitos mercantiles, tales como el bancario,
seguros, telecomunicaciones, transporte, etc.' 5 A estos efectos, se ha creado
un Grupo de Trabajo en el seno de la OMC con el encargo de analizar los
servicios profesionales. Este Grupo de Trabajo ya ha comenzado a estudiar
el sector de los servicios de abogacia y auditoria.
De forma paralela a lo que hace el GATT en materia de comercio de
mercancias, el GATS propone liberalizar el comercio intemacional de
servicios mediante la eliminaci6n de las barreras innecesarias al mismo
tales como, entre otras muchas, las prohibiciones o restricciones a la
importaci6n y la imposici6n de recargos o cargas fiscales. En el dmbito de
los servicios profesionales, cabe mencionar las barreras consistentes en la
exigencia de requisitos de nacionalidad, residencia y titulaci6n o
colegiaci6n local. A fin de eliminar estas barreras, el GATS prev6 la
implantaci6n de diversos principios, entre los cuales destacan los que
pretenden evitar la discriminaci6n de los prestadores de servicios
extranjeros frente a los nacionales y, en concreto, el principio de trato
nacional, el de naci6n mds favorecida y el de libre acceso a los mercados.
En sede de servicios profesionales, el GATS acoge el principio de
reconocimiento mutuo de titulos, en virtud del cual los Estados miembros
preciso sefialar que, a diferencia del Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios [El AGCS], el
Tratado de la Comunidad Europea reserva la expresi6n "comercio" al comercio de mercancias. Sobre
esta cuesti6n y sus implicaciones juridicas y politicas, ver GARciA L6PEz, supra, en 152-53.
15. Sobre la liberalizaci6n internacional de los servicios profesionales y, en particular, de los
servicios legales, ver John Toulmin Q.C., Commentary, A Worldwide Common Code of Professional
Ethics [Un C6digo Mundial Comdn de Etica Profesional], 15 FORDHAM INT'L L.J. 673 (1992); Kenneth
S. Kilimnik, Lawyers Abroad: New Rules for Practice in a Global Economy [Abogados En el
extranjero: Nuevas Reglas para Prdctica en una Economia Global], 12 DICK. J. INT'L L. 269 (1994);
Spencer A. Sherman, Yankee Go Home: What's Left for Lawyers After the GATT Debacle [Yanqui Se va
a casa: Que ha Ido a Abogados Despus del GAT Debacle], 14 CAL. LAW. 65 (1994); Michael J.
Chapman y Paul J. Tauber, Liberalizing International Trade in Legal Services: A Proposal for an
Annex on Legal Services Under the General Agreement on Trade in Services [Liberalizaci6n de
Comercio Internacional en Servicios Legales: Una Propuesta para un Anexo sobre Servicios Legales
Conforme al A cuerdo General sobre Comercio en Servicios], 16 MICH. J. INT'L L. 941 (1995); Mary E.
Footer, The International Regulation of Trade in Services Following Completion of the Uruguay Round
[La Regulaci6n Internacional de Comercio en Servicios Despugs de Terminaci6n de Uruguay
Alrededor], 29 INT'L LAW. 453 (1995); Mara M. Burr, Will the General Agreement on Trade in Services
Result in International Standards for Lawyers and Access to the World Market? [i Va al Acuerdo
General sobre Comercio en Servicios Causa Normas Internacionales para Abogados y Acceso al
Mercado Mundial?], 20 HAMLINE L. REv. 667 (1997).
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reconocerdn los titulos profesionales obtenidos en uno de dichos Estados.
Sin embargo, este principio posee una base muy d6bil, ya que permite a los
Estados establecer de forma individual los criterios de reconocimiento. A
pesar de lo anterior, el Acuerdo prev6 la posibilidad de adoptar de forma
multilateral estAndares internacionales comunes en materia de
reconocimiento de titulos profesionales y de ejercicio de profesiones.
La importancia de esta liberalizaci6n internacional de las profesiones,
aunque se encuentra todavia en una fase muy incipiente, radica en que
tambi6n supone una liberalizaci6n de las profesiones en el ambito nacional,
porque facilita la eliminaci6n de las restricciones de la competencia de




El impacto que ha tenido el Derecho comunitario en la exposici6n del
sector profesional a la libre competencia se ha manifestado esencialmente
en dos imbitos: la libertad de circulaci6n de los profesionales en el mercado
comunitario y, mds recientemente, la aplicaci6n a los mismos del Derecho
comunitario de la competencia. 7 Si bien es cierto que, en principio, estos
dos dmbitos s6lo han influido directamente sobre la competencia en el
mercado comunitario, y no en los mercados nacionales de cada Estado
miembro, debe reconocerse que el Derecho comunitario ha ejercido una
considerable influencia "indirecta" sobre estos iitimos mercados, en la
16. Cf Jestis Olavaria y Javier Viciano, Profesiones liberales y Derecho del la competencia:
cr6nica de la situaci6n, Derecho Privado y Constituci6n, 1997, No. 11 en 201-348 esp. 244-45. Sobre
la interacci6n entre la politica de la competencia y el comercio internacional, ver Miguel Montafia Mora,
La OMC y el Derecho de la Competencia: iHacia un Derecho de la Competencia Mundial?, GJ, No.
200, en 67-80 (1999).
17. Al respecto, ver Ehlermann, supra nota 2; Maria-Josd Bicho, Professions lib4rales:
aspects essentiels de l'action de la Commission en matibre d'application des rigles de concurrence
[Profesiones Liberales: Aspectos Esenciales de la Acci6n de la Comisi6n en Materia de Aplicaci6n de
las Reglas de Competencia], COMPETITION POL'Y NEWSLETITER [BOLETiN DE NOTICIAS DE POLiTICA DE
COMPETENCIA], No 2, en 24 (1999); Maria-Jos& Bicho, Concurrence dans les professions librales:
quels avantages pour le consommateur? [Competencia sobre las profesiones liberales: ,qud ventajas
para el consumidor?], Speech before the European Commission at the Joum~e europ6enne de la
concurrence [Discurso ante la Comisi6n europea en el Dia europeo de la competencia] Lisboa (9 de
junio de 2000), disponible en http://europa.eu.int/comm/competition/speeches/text/sp2000I l7-fr.pdf;
Alexander Schaub, Europdisches Wettbewerbsrecht und anwaltliches Berufsrecht [Derecho de
Competencia Europeo y Derecho de Ocupaci6n de Abogado], anlaBlich des Parlamentarischen Abends
des Deutschen Anwaltsvereins [en la Ocasi6n de la tarde Parlamentaria de la asociaci6n alemana de
abogado] (26 de septiembre de 2001), disponible en
http://europa.eu.int/comm/competition/speeches/text/sp2001_017_de.pdf; Olavarria y Viciano, supra
nota 16, en 229-43.
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medida en que ha incitado a los Estados a avanzar en la direcci6n de aplicar
las normas de la competencia a los profesionales en sus respectivos
mercados internos. En concreto, segfrn ha afirmado Mario Monti, el
Comisario responsable de la politica de la competencia, la Comisi6n
Europea pretende que su acci6n sirva de catalizador de las reformas que los
Estados deben realizar en esta materia.
Antes de analizar de forma separada los dos imbitos mencionados, es
preciso sefialar que ha sido especialmente a partir de los afios noventa
cuando, tanto la politica, como la legislaci6n y jurisprudencia comunitarias,
han dado un mayor impulso a la aplicaci6n a los profesionales de la
normativa de la competencia y, por tanto, han influido de forma mds
poderosa sobre los ordenamientos nacionales.
a. Libertad de circulaci6n de los profesionales
En virtud del Tratado de la Comunidad Europea, 18 los profesionales
gozan de la libertad de circulaci6n (articulo 3.1 .c) y, como complemento de
la anterior, de las libertades de establecimiento (articulos 43-48, antiguos
articulos 52-58) y de prestaci6n de servicios en cualquiera de los Estados
miembros (articulos 49-55, antiguos articulos 59-66). 19  En teoria, el
18. Las menciones que se realicen a este Tratado vienen referidas a la nueva numeraci6n
resultante del Tratado de Amsterdam, ratificado por Espafila mediante la Ley Orginica 9/1998 del 16 de
diciembre de 1998. TRATADO DE AMSTERDAM POR EL QUE SE MODIFICAN EL TRATADO DE LA UNI6N
EUROPEA, LOS TRATADOS CONSTITUTIVOS DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS Y DETERMINADOS ACTOS
CONExOS, 2 de octubre de 1997, Diario Oficial [D.O.] (C 340) 1 (1997) [en lo sucesivo TRATADO DE
AMSTERDAM]; Ley Orginica 9/1998, de 16 de diciembre (B.O.E. 1998, 301) (Espafia).
19. Sobre la libertad de circulaci6n de los profesionales, ver Nemesio Vara De Paz, La
libertad de establecimiento y la libre prestaci6n de servicios, REVISTA DE DERECHO MERCANTIL
[RDM], No 159, en 457-521 (1981); SANTIAGO MUifOZ MACHADO ET AL., LA LIBERTAD DE EJERCICIO
DE LA PROFESI6N Y EL PROBLEMA DE LAS ATRIBUCIONES DE LOS TtCNICOS TITULADOS 177-205
(Instituto de Estudios de Administraci6n Local 1983); 1. Borrajo Iniesta, Las libertades de
establecimiento y de servicios en el Tratado de Roma, en 2 TRATADO DE DERECHO COMUNITARIO
EUROPEO: ESTUDIO SISTEMATICO DESDE EL DERECHO ESPAf4OL 190-200 (Eduardo Garcia de Enterria
et al. directores, Civitas 1986); MARIANO BAENA DEL ALCAZAR, LA LIBRE CIRCULACI6N DE
PROFESIONALES Y SU INCIDENCIA EN ESPAfiA (EJERCICIO DE PROFESIONES TITULADAS Y PLANES DE
ESTUDIO) (Ministerio de Educaci6n y Ciencia, Consejo de Universidades [MEC] 1987); MARIANO
BAENA DEL ALCAZAR, EUROPA Y LAS PROFESIONES LIBERALES (1989); SOUVIR6N MORENILLA, supra
nota 1, en 181-274; LIBRE CIRCULACI6N DE PROFESIONALES LIBERALES EN LA CEE (Justino F. Duque
Dominguez coordinador, Lex Nova 1991); ANDREU OLESTI RAYO, LA LIBRE CIRCULACI6N DE LOS
PROFESIONALES LIBERALES EN LA C.E.E. (Promociones y Publicaciones Universitarias [PPU] 1992);
LUIS FERNANDEZ DE LA GANADARA Y ALFONSO-LUIS CALVO CARAVACA, DERECHO MERCANTIL
INTERNACIONAL: ESTUDIOS SOBRE DERECHO COMUNITARIO Y DEL COMERCIO INTERNACIONAL 17-126
(Teenos 2a ed. 1995); Juan Francisco Mestre Delgado, Libertad de Establecimiento y Libre Prestaci6n
de Servicios Profesionales en la Uni6n Europea, DERECHO PRIVADO Y CONSTITUCION [DPC], No 11,
en 131-55 (1997); Olavarria y Viciano, supra nota 16, en 230-31.
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reconocimiento de la libre circulaci6n de los profesionales suponia un
incremento sustancial de la competencia en el mercado comunitario de los
servicios profesionales. Sin embargo, en la prdctica la vigencia de esta
libertad se veia notablemente obstaculizada por la subsistencia de
considerables barreras de acceso, manifestadas en la exigencia de los
requisitos de nacionalidad y domicilio en el Estado de acogida, asi como en
la diversidad de condiciones de acceso y de ejercicio de las actividades
profesionales.
En este contexto, a mediados de los afios setenta el Tribunal de Justicia
de las Comunidades Europeas (TJCE), en sendas sentencias en los casos
Reyners20 y Binsbergen,21 sefial6 expresamente que, con independencia de
la ausencia de normas de Derecho derivado en desarrollo del Tratado, dste
posee efecto directo cuando reconoce a los profesionales un derecho a
establecerse y a prestar sus servicios en cualquiera de los Estados miembros
en las mismas condiciones que los nacionales del Estado de acogida, sin
que se les pueda exigir poseer la nacionalidad y el domicilio de este iltimo
Estado. En aplicaci6n de estos derechos, el Tribunal declar6, en el caso
Reyners, la invalidez de las normas nacionales que impusieran a los
profesionales de otros Estados miembros poseer la nacionalidad del Estado
de acogida como requisito de acceso a la profesi6n en dicho Estado;22 y, en
el caso Binsbergen, la incompatibilidad con el Derecho comunitario de las
normas nacionales consistentes en imponer la residencia en el Estado de
acogida a los profesionales nacionales de tal Estado y habilitados para la
profesi6n de acuerdo con la disciplina de este Estado, pero con residencia
en otro.23
No obstante la anterior jurisprudencia, la virtualidad prdctica de la
libre circulaci6n de profesionales continuaba siendo obstaculizada por la
diversidad de condiciones de acceso y de ejercicio de las profesiones. Con
la finalidad de eliminar estas restricciones, el 18 de diciembre de 1961 el
Consejo aprob6 un programa general para la supresi6n de las restricciones a
la libertad de establecimiento. En el marco de este programa, el Consejo
20. Asunto 2-74, Jean Reyners v. Estado BeIga, 1974 Recopilaci6n de Jurisprudencia [R.J.]
631.
21. Asunto 33-74, Johannes Henricus Maria van Binsbergen v. Bestuur van de
Bedrijfsvereniging voor de Metaalnijverheid, 1974 R.J. 1299.
22. Reyners era un ciudadano holandds que, a pesar de haber obtenido el titulo de abogado
belga, se le deneg6 el derecho a ejercer en Belgica por no ser ciudadano de este pais.
23. En este caso, se impedia el ejercicio de la abogacia a un abogado holandds por trasladar su
residencia de un Estado miembro donde estaba colegiado a otro donde no lo estaba.
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adopt6 una serie de Directivas sectoriales de reconocimiento mutuo de
titulos profesionales.24
Mis tarde, el Consejo aprob6 un sistema general de reconocimiento
mutuo de titulos, mediante la adopci6n de la Directiva 89/48/CEE, del
Consejo, de 21 de diciembre de 1988, relativa a un sistema general de
reconocimiento de los titulos de ensefianza superior que sancionan
formaciones profesionales de una duraci6n minima de tres afios. 5  Esta
24. Asi, por ejemplo, Directiva del Consejo 77/249/CEE, 1977 D.O. (L 78) 17, dirigida a
facilitar el ejercicio efectivo de la libre prestaci6n de servicios por los abogados, incorporada mediante
el Real Decreto [R.D.] 607/1986 de 21 de marzo (B.O.E. 1986, 78) (Espafia); Directiva del Consejo
67/43/CEE, 1967 D.O. (10) 140 relativa a la libertad de establecimiento y a la libre prestaci6n de
servicios para las actividades no asalariadas incluidas en el sector de negocios inmobiliarios,
incorporada mediante el R.D. 1464/1988 de 2 de diciembre (B.O.E. 1988, 294) (Espafia); Directiva del
Consejo 78/1026/CEE, 1978 D.O. (L 1026) 1 y Directiva 81/1057/CEE, 1981 D.O. (L 385) 25, relativas
al reconocimiento mutuo de diplomas, certificados y otros titulos de veterinario, y Directiva del Consejo
78/1027/CEE, 1978 D.O. (L 362) 7, sobre coordinaci6n de las disposiciones legislativas, reglamentarias
y administrativas referentes a las actividades de los veterinarios, incorporadas mediante R.D. 331/1989
de 17 de marzo (B.O.E. 1989, 81) (Espaha); Directiva del Consejo 85/384/CEE, 1985 D.O. (L 223) 15,
Directiva del Consejo 85/614/CEE, 1985 D.O. (L 376) 1, y Directiva del Consejo 86/17/CEE, 1986 D.O.
(L 27) 71, relativas al reconocimiento mutuo de diplomas, certificados y otros titulos en el sector de la
arquitectura, incluyendo medidas tendentes a facilitar el efectivo derecho de establecimiento y libre
prestaci6n de servicios, incorporadas mediante el R.D. 1081/1989 de 28 de agosto (B.O.E. 1989, 214)
(Espafia); Directiva del Consejo 85/433/CEE, 1985 D.O. (L 253) 37, y Directiva del Consejo
85/584/CEE, 1985 D.O. (L 372) 42, relativas al reconocimiento mutuo de diplomas, certificados y
titulos defarmacia, incluyendo medidas tendentes a facilitar el efectivo derecho de establecimiento para
ciertas actividades farmacduticas, y la Directiva del Consejo 85/432/CEE, 1985 D.O. (L 253) 34, y
Directiva del Consejo 85/584/CEE, supra, sobre coordinaci6n de las disposiciones legislativas,
reglamentarias y administrativas para ciertas actividades farmacruticas, incorporadas mediante R.D.
1667/1989 de 22 de diciembre (B.O.E. 1989, 4) (Espahia); Directiva del Consejo 75/362/CEE, 1975
D.O. (L 167) 1, Directiva del Consejo 81/1057/CEE, supra, y Directiva del Consejo 82/76/CEE, 1982
D.O. (L 43) 21 relativas al reconocimiento mutuo de diplomas, certificados y titulos de m6dico, y la
Directiva del Consejo 75/363/CEE, 1975 D.O. (L 167) 14, y Directiva del Consejo 82/76/CEE, supra,
sobre coordinaci6n de las disposiciones legislativas, reglamentarias y administrativas relativas a las
actividades de midico, incorporadas mediante R.D. 1691/1989 de 29 de diciembre (B.O.E. 1989, 13)
(Espafia); Directiva del Consejo 78/686/CEE, 1978 D.O. (L 233) 1, Directiva del Consejo 78/687/CEE,
1978 D.O. (L 233) 10, Directiva del Consejo 81/1057/CEE, supra, Directiva del Consejo 89/594/CEE,
1989 D.O. (L 341) 19, y Directiva del Consejo 90/658/CEE, 1990 D.O. (L 353) 73, relativas al
reconocimiento mutuo de diplomas, certificados y otros titulos de odontrlogo, incluyendo medidas
destinadas a facilitar el ejercicio efectivo del derecho de establecimiento y de libre prestaci6n de
servicios correspondientes dentro del &.mbito comunitario, incorporadas mediante R.D. 675/1992 de 19
dejunio (B.O.E. 1992, 178) (Espafia).
25. Directiva del Consejo 89/49/CEE, Recomendaci6n del Consejo de 21 de diciembre de
1988 acerca de los nacionalistas de los Estados miembros que sostienen un diploma conferido en un
tercer Estado, 1989 D.O. (L 19) 24. Al respecto, ver A. Camamelutti, L'Europe des professions
libirales: la reconnaissance mutuelle des dipl6mes d'enseignement sup&ieur [La Europa de las
Profesiones liberales: el reconocimiento mutual de los diplomas de ensehiamiento superior], REVUE DU
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Directiva ha sido complementada posteriormente por la Directiva
92/51/CEE, del Consejo, de 18 de junio de 1992, relativa a un segundo
sistema general de reconocimiento de formaciones profesionales.26 La
Directiva de 1989, que ha sido incorporada al ordenamiento espafiol
mediante el Real Decreto 1665/1991, de 25 de octubre y la Orden
Ministerial de 30 de abril de 1996, cubre todos los titulos no comprendidos
en las Directivas sectoriales referidos a ensefianzas de formaci6n superior
con una duraci6n minima de tres aflos, y permite a los profesionales de un
Estado miembro ejercer su profesi6n en cualquier otro Estado miembro
despuds de haber aprobado un examen o haber realizado los complementos
de formaci6n eventualmente exigidos por el Estado de acogida. Esta
Directiva se basa, por tanto, en la confianza mutua entre los Estados
miembros y en la supuesta equiparaci6n de los niveles de formaci6n de sus
profesionales.
En la actualidad, y en el marco del Proyecto SLIM, de Simplificaci6n
de la Legislaci6n del Mercado Interior, se esti discutiendo una Propuesta de
Directiva del Parlamento y del Consejo, por la que se modifican tanto las
Directivas 89/48/CEE y 92/51/CEE del Consejo, corno las Directivas
sectoriales relativas a las profesiones de enfermero responsable de cuidados
generales, odont6logo, veterinario, matrona, arquitecto, farmacdutico y
m~dico.28
Un paso adelante en la eliminaci6n de obstculos a la libre circulaci6n
de profesionales lo constituye el sistema de reconocimiento automitico de
titulos, en el que deja de condicionarse tal reconocimiento a la realizaci6n
de eximenes o periodos de prdcticas suplementarios. Un ejemplo de este
sistema, aunque referido iinicamente a la profesi6n de abogado, es la
Directiva 98/5/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de febrero
de 1998, destinada a facilitar el ejercicio permanente de la profesi6n de
MARCHE UNIQUE EUROPEEN [R.M.U.E.] [REVISTA DEL MERCADO EUROPEO UNICO], No 1, en 23-46
(1991).
26. Directiva del Consejo 92/51/CEE de 18 de junio de 1992 sobre un segundo sistema general
para el reconocimiento de educaci6n profesional y entrenando para complementar la Directiva
89/48/CEE, 1992 D.O. (L 209) 25.
27. R.D. 1665/1991 de 25 de octubre (B.O.E. 1991, 280) (Espafta); Orden de 30 de abril de
1996 por la que se desarrolla el R.D. 1665/1991, de 25 de octubre, en lo que afecta a las profesiones de
abogado y procurador (B.O.E. 1996, 112) (Espafia).
28. Ver Rafael Pellicier, Directiva que modifica los sistemas de reconocimiento de las
calificaciones profesionales, UNI6N PROFESIONAL [UP]?, No 66, en 13 (2001); Directiva 92/51/CEE,
supra nota 26.
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abogado en un Estado miembro distinto de aquel en el que se haya obtenido
el titulo.
29
Un temprano antecedente de esta norma comunitaria lo constituye la
Directiva 77/249/CEE del Consejo, de 22 de marzo de 1977, dirigida a
facilitar el ejercicio efectivo de la libre prestaci6n de servicios por los
abogados, 30 que ha sido incorporada en Espafia mediante el Real Decreto
607/1986, de 21 de marzo, y en virtud de la cual los abogados comunitarios
pueden prestar sus servicios con su titulo de origen en cualquier Estado
miembro, si bien mnicamente en r6gimen de ejercicio ocasional, no
permanente.
Mis ambiciosa que esta filtima, la Directiva 98/5/CE, que ha sido
incorporada mediante el Real Decreto 936/2001, de 3 de agosto, reconoce a
los abogados comunitarios, esencialmente, dos derechos, referidos al
ejercicio permanente de la abogacia en un Estado miembro distinto a aqudl
en el que se ha obtenido el titulo: de un lado, el derecho a ejercer con el
titulo de origen; y, de otro, el derecho a adquirir la condici6n de abogado en
el Estado de acogida.31
Paralelamente a la aprobaci6n de las mencionadas Directivas, el TJCE
ha calificado como contrarias a la normativa comunitaria, por vulnerar la
libertad de circulaci6n de profesionales, algunas de las restricciones a la
competencia recogidas en los ordenamientos nacionales.32
29. Directiva 98/5/CE del Parlamento europeo y del Consejo del 16 de febrero de 1998 para
facilitar la pnictica de la profesi6n de abogado en una base permanente en un Estado miembro otro que
esto en el cual la calificaci6n fie obtenida, 1998 D.O. (L 77) 36.
30. Directiva del Consejo 77/249/CEE, supra nota 24.
31. Por cuanto se refiere al primer derecho, su ejercicio requiere la inscripci6n del abogado
ante la autoridad competente del Estado de acogida (art. 3), el cual podrA desarrollar en dicho Estado las
mismas actividades profesionales que los abogados que ejercen con el titulo de este Estado y, en
particular, prestar asesoramiento juridico en materia de Derecho de su Estado de origen, Derecho
comunitario, Derecho internacional y Derecho del Estado de acogida (art. 5.1). No obstante, la
Directiva no reconoce de forma incondicional el derecho a ejercer con el titulo de origen, ya que faculta
a los Estados miembros a limitar este derecho estableciendo algunas restricciones como, por ejemplo,
exigir que los abogados que pretendan actuar ante 6rganos jurisdiccionales to hagan concertadamente
con un abogado del Estado de acogida (art. 5.3). Directiva 98/5/CE, supra nota 29.
Por 1o que se refiere al derecho a adquirir la condici6n de abogado del Estado de acogida, la
Directiva dispensa de la prueba de aptitud establecida en la Directiva 89/48/CEE de reconocimiento de
titulos profesionales, sustituyendo este requisito por un periodo de ejercicio de la abogacia en el Estado
de acogida con el titulo del Estado de origen, para Io cual es necesario justificar ante la autoridad
competente del Estado de acogida una actividad efectiva y regular, de una duraci6n minima de tres aftos,
en el Estado de acogida en el imbito del Derecho de este Estado, incluido el Derecho comunitario (art.
10). Directiva del Consejo 89/48/CEE, 1989 D.O. (L 19) 16.
R.D. 936/2001 de 3 de agosto (B.O.E. 2001, 186) (Espafla).
32. Ver Olavarria y Viciano, supra nota 16, en 232-33.
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En esta linea, la Sentencia de 12 de julio de 198433 consider6
incompatible con el Derecho comunitario el requisito de la llamada "unidad
de gabinete," recogido en la normativa francesa, en virtud del cual s6lo se
puede tener un despacho principal de abogados abierto al pfiblico o, incluso,
otros despachos secundarios, pero todos ellos deben encontrarse siempre
dentro de los limites territoriales de los Tribunales de "grande instante."
Segfin el Tribunal, la libertad de establecimiento significa que todo
profesional, sin abandonar su despacho, puede instalar uno nuevo en otro
Estado miembro. Asi se confirm6 de nuevo en la Sentencia de 20 de mayo
de 1992, 34 en relaci6n con los auditores de cuentas; y en la de 16 de junio de
1992, 35 en relaci6n con los m6dicos. En esta i1tima se indic6, ademis, que
la exigencia de la denominada "unidad de clinica" no estA justificada por la
atenci6n al paciente, dado que la proximidad entre mddico y paciente no es
necesaria de modo continuo. Mis recientemente, la Sentencia de 18 de
enero de 2001 declar6 que supeditar la inscripci6n en el Colegio de
dentistas y, por tanto, el ejercicio por 6stos de su profesi6n, a la obligaci6n
de residir en el imbito territorial sefialado al Colegio profesional en el que
solicitan inscribirse, tal y como sucede en Italia, constituye una restricci6n a
la libertad de establecimiento y a la libre circulaci6n de trabajadores en la
medida en que tal obligaci6n impide a los dentistas establecidos o
residentes en otro Estado miembro abrir otra consulta en el territorio del
primer Estado o ejercer en 61 su actividad por cuenta ajena.36 Esta misma
sentencia estableci6 adems que una normativa nacional que reserva
tihicamente a los dentistas de la nacionalidad del Estado miembro el
derecho a solicitar el mantenimiento de su inscripci6n en el Colegio en caso
de traslado de su residencia a otro Estado miembro de las Comunidades
Europeas contiene una discriminacirn por raz6n de la nacionalidad,
contraria a las disposiciones del Tratado.
Por su parte, la Sentencia de 25 de julio de 199137 rechaz6 por
desproporcionada la reserva en exclusiva de la actividad de agentes de la
propiedad industrial a determinados profesionales. En esta misma
direcci6n, pero en relaci6n con los farmacduticos, cabe mencionar dos
Sentencias de 21 de marzo de 1991.38 Asimismo, las Sentencias de 26 de
33. Asunto 107/83, Ordre des Advocats au Barreau de Paris v. Onno Klopp, 1984 R.J. 2971.
34. Asunto 106/91, Claus Ramrath v. Ministre de la Justice, 1992 R.J. 1-335 1.
35. Asunto 351/90, Comisi6n v. Gran Ducado de Luxemburgo, 1992 R'.J. 1-3945.
36. Asunto C-162/99, Comisi6n v. Repdiblica Italiana, 2001 R.J. 1-541.
37. Asunto C-76/90, Manfred Saeger v. Dennemeyer & Co. Ltd., 1991 R.J. 1-4221.
38. Asunto C-60/89, Procedimiento penal entablado contra Jean Monteil y Daniel Sananni,
1991 R.J. 1-1547.
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febrero de 199139 y de 4 de mayo de 199140 rechazaron tambi~n por
desproporcionada la obligatoriedad de colegiaci6n para desarrollar la
actividad de guia turistico. En todos estos casos, el Tribunal ha aplicado el
llamado criterio de la proporcionalidad con el inter6s general que se
pretende alcanzar con dichas restricciones.4 1
No obstante lo anterior, en otros casos el TJCE ha confirmado la
licitud comunitaria de tradicionales instituciones profesionales. De este
modo, la Sentencia de 19 de enero de 1988 consider6 que la colegiaci6n
obligatoria de los abogados no era contraria al Derecho comunitario,
siempre y cuando fuera exigida a los nacionales del propio Estado,
sefialdndose ademds que la finalidad especifica que justifica dicha
obligatoriedad es "la garantia de la moralidad y el respeto de los principios
deontol6gico, asi como el control disciplinario de la actividad de los
abogados.,42 En el mismo sentido se pronuncian las Sentencias de 22 de
septiembre de 198343 y de 30 de abril de 1986,44 al admitir la colegiacidn
obligatoria de veterinarios, mddicos y odont6logos, indicando que el
ejercicio de estas profesiones en el territorio de otros Estados debe sujetarse
a las normas vigentes en el Estado de acogida.
Por su parte, la antes mencionada Sentencia de 12 de julio de 1984
seial6 que la existencia de un segundo domicilio profesional en otro Estado
miembro no obstaculiza la aplicaci6n de las reglas deontol6gicas del Estado
miembro de acogida. Y, finalmente, la tambidn mencionada Sentencia de
19 de enero de 1988 indic6 que la prohibici6n de acceso o la expulsi6n de la
profesi6n por motivos de dignidad, buena reputaci6n e integridad
establecida en un Estado miembro constituyen vdlidos impedimentos para
el ejercicio de la misma profesi6n en otro Estado miembro.
A pesar de que en teoria las Directivas antes mencionadas facilitan
enormemente la libertad de circulaci6n de los profesionales en el drmbito
comunitario, es cierto que en la prdctica la movilidad de tales profesionales
en dicho drmbito todavia es, en general, bastante escasa y, por tanto, debe
evolucionar considerablemente a fin de responder a las necesidades de las
39. Asunto C-154/89, Comisirn v. Reptblica Francesa, 1991 R.J. 1-659.
40. Asunto C-340/89, Irene Vlassopoulou v. Ministerium ffr Justiz, Bundes und
Europaangelegenheiten Baden-Wuerttemberg, 1991 I R.J. 1-02357.
41. Ver Francisco Vicent Chulii, Poderes Pliblicos y Derecho de la Competencia, REVISTA
GENERAL DE DERECHO [RGD] 3313, 3326-27 (1993), quien menciona un deber de fidelidad de los
Estados miembros a los Tratados comunitarios y, en especial, a las normas sobre la libre competencia.
42. Asunto 292/86, Claude Gullung v. Conseils de l'Ordre des Avocats du Barreau de Colmar
y de Saverne, 1988 R.J. 111.
43. Asunto 271/82, Vincent Rodolphe Auer v. Ministere Public, Ordre National des
Veterinaires de France y Syndicat National des Veterinaires Practiciens de France, 1983 R.J. 2727.
44. Asunto 96/85, Comisi6n v. Repfiblica Francesa, 1986 R.J. 1475.
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empresas en un mercado sin fronteras nacionales.45 A la vista de que las
numerosas medidas que ha adoptado y esti adoptando la Comunidad
Europea con la finalidad de obtener este objetivo parecen no ser suficientes,
la politica de la competencia puede jugar en este aspecto un papel
decisivo.46
b. Aplicaci6n del derecho de la competencia
La aplicaci6n del Derecho comunitario de la competencia al sector
profesional constituye una politica relativamente reciente y que todavia se
encuentra en una fase incipiente de su desarrollo. Esta circunstancia se
explica, fundamentalmente, por el hecho de que en la mayoria de los casos
el ejercicio de las profesiones se caracteriza por desplegarse en un Ambito
territorial limitado generalmente a las fronteras locales o, como mucho,
nacionales, lo que en principio impide la aplicaci6n de la normativa
comunitaria de la competencia, uno de cuyos presupuestos es la causaci6n
de un sensible perjuicio al comercio entre los Estados.47
Desde principios de los noventa, y en el marco de una politica
promovida a instancias del Parlamento Europeo, la Comisi6n viene
aplicando directamente a los profesionales y a sus Colegios las normas de
defensa de la competencia contenidas en el Tratado (articulos 81-86,
antiguos articulos 85_90).48 Esta politica viene a suplir la limitaci6n que
suponia el hecho de que, para eliminar una restricci6n de la competencia,
fuera necesario justificar que dicha restricci6n constituia una vulneraci6n de
la libertad de circulaci6n de profesionales. Por el contrario, la aplicaci6n
directa del Derecho comunitario de la competencia no exige que se
produzca tal vulneraci6n de la libertad de circulaci6n de profesionales, lo
que sin duda supone un sustancial avance en esta materia.
En relaci6n con esta materia, vale la pena mencionar que la Comisi6n,
en su XX/ Inforne sobre la politica de competencia,49 ha establecido lo
siguiente:
La prictica administrativa de la Comisi6n en materia de
aplicaci6n de las normas de competencia a las profesiones
45. Cf Ehlermann, supra nota 2, en 142.
46. Cf id.
47. Cf id. en 143.
48. Cf Olavarria y Viciano, supra nota 16, en 235; VALENTINE KoRAH, INTRODUCCION AL
DERECHO Y PRACTICA DE LA COMPETENCIA EN LA C.E.E. 29 (Alejandro Femhndez de Arioz G6mez-
Acebo traductor, Ariel 1988).
49. Ver COMISI6N EUROPEA, XXIX INFORME SOBRE LA POLITICA DE COMPETENCIA 1999
(Brficelas-Luxemburgo 2000), disponible en
http://europa.eu.int/comm/competition/annual-reports/1999/es.pdf [en lo sucesivo XXIX INFORME].
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liberales estd en pleno desarrollo. Por lo que se refiere a varias
de estas profesiones, en la actualidad la prestaci6n de servicios
sigue teniendo un carcter nacional e incluso local y, por tanto, la
condici6n de afectar de forma sensible al comercio interestatal,
necesaria para aplicar las normas de competencia del Tratado CE,
no se cumple en la mayor parte de los casos de los que tiene
conocimiento la Comisi6n.
La politica de competencia en este sector persigue concretamente
dos objetivos: 1) poner fin a las prdcticas restrictivas, y 2)
fomentar las formas de cooperaci6n que faciliten el acceso a otros
mercados geogrificos, permitiendo asi a los miembros de las
profesiones liberales prestar sus servicios a nivel comunitario o
internacional. La actividad de la Comisi6n se centra, en primer
lugar, en los casos de dimensi6n comunitaria, entendidndose por
dstos los que afectan a las normas de una misma profesi6n liberal
en todos o en varios Estados miembros o, si se trata de los
miembros de una profesi6n en un tinico Estado miembro,
aqu6llos en los que una prdctica restrictiva tenga una importante
repercusi6n en varios Estados miembros.
La Comisi6n intenta establecer progresivamente el limite entre,
por una parte, las normas puramente deontol6gicas que no entran
en el dmbito de aplicaci6n de la normativa de competencia y, por
otra, las normas o prdcticas cuyo objeto o efecto es contrario al
articulo 81 del Tratado. El objetivo de fomentar la competencia
entre las profesiones liberales se concilia asi, en cada caso
concreto, con el de mantener las reglas puramente deontol6gicas
peculiares de cada profesi6n liberal.
Hasta el momento presente la Comisi6n ha publicado cuatro
decisiones referentes a la aplicaci6n del articulo 81 del Tratado a
las prActicas de un colegio profesional (CNSD, COAPI e IMA).
50
Las tres primeras sancionaban la fijaci6n colectiva de precios
independientemente del marco normativo nacional . . . . La
cuarta decisi6n se refiere... concretamente a las restricciones en
materia de publicidad y a las ofertas no solicitadas de servicios..
50. Decisi6n de la Comisi6n 93/438/CEE del 30 de junio de 1993 (IV/33.407 - CNSD) (solo
el texto italiano es aut~ntico), 1993 D.O. (L 203) 27; Decisi6n de la Comisi6n 95/188/CE del 30 de
enero de 1995 (IV/33.686 - Coapi) (solo el texto espafiol es aut6ntico), 1995 D.O. (L 122) 37; Decisi6n
de la Comisi6n 1999/267/CE del 7 de abril de 1999 (IV/36.147 IMA c6digo de conducta) (Texto con
importancia EEA) (notificgido bajo nfimero de documento C(1999) 494), 1999 D.O. (L 106) 14;
Decisi6n de la Comisi6n 2005/8/EC del 24 de junio de 2004 (COMP/A.38549- Asociaci6n de
Arquitectos de Bdlgica (notificado bajo numero de documento C(204)2180), 2005 O.J. (L004)10.
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Estos tres casos permiten ya descubrir los ejes fundamentales de
la aplicaci6n de las normas de competencia en este sector, a
saber:
1) los miembros de profesiones liberales son empresas en el
sentido del articulo 81 del Tratado cuando ejercen su
profesi6n con caricter independiente y sus organizaciones
profesionales (colegios), en los que se agrupan todos los
miembros de la profesi6n, pueden, dependiendo de las
circunstancias, ser considerados como asociaciones de
empresas;
2) la fijaci6n colectiva de precios y determinadas
prohibiciones de hacer publicidad por parte de un colegio
profesional pueden constituir restricciones de la
competencia en el sentido del apartado 1 del articulo 81 del
Tratado;
3) en el marco especifico de cada profesi6n liberal, las normas
necesarias para garantizar la imparcialidad, competencia,
integridad y responsabilidad de los miembros de las
profesiones liberales o para evitar conflictos de intereses y
publicidad engaffosa no se consideran restrictivas de la
competencia en el sentido del apartado I del articulo 81 del
Tratado;
4) el entorno juridico en el que se concluyen los acuerdos asi
como la calificaci6n juridica de dicho entomo por parte de
los distintos ordenamientos juridicos nacionales carece de
influencia sobre la aplicaci6n de las normas comunitarias de
competencia. Este principio ha sido reiterado por el
Tribunal de Justicia en varias ocasiones 5 1;
5) incluso cuando el Estado, al delegar en un colegio
profesional la facultad de fijar los precios que deben aplicar
sus miembros, puede estar infringiendo las normas del
Tratado, el ejercicio de esta facultad por el colegio no se
52 53sustrae a la aplicaci6n del articulo 81 del Tratado .
En su XAX Informe sobre la politica de competencia, la Comisi6n ha
avanzado en esta misma linea haciendo un llamamiento a los Estados
miembros, a los profesionales, a los Colegios Profesionales, asi como a los
51. Entre otras, Asuntos acumulados 43/82 y 63/82, Vereniging ter Bevordering van het
Vlaamse Boekwezen, VBVB y Vereniging ter Bevordering van de Belangen des Boekhandels, VBBB v.
Comisi6n, 1984 R.J. 19; Asunto 123/83, Bureau national interprofessionnel du cognac v. Guy Clair,
1985 R.J. 391; y, Asunto C-35/96, Comisi6n v. Repiblica Italiana, 1998 R.J. 1-385 1.
52. Decisi6n de la Comisi6n 95/188/CE, supra nota 50.
53. XXIX INFORME, supra nota 49, en 58-60.
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consumidores y a sus organizaciones. 54 A los Estados miembros, para que
avancen por la via de la liberalizaci6n del sector, aclarando la normativa
con el fin de evitar que se aplique para proteger finicamente los intereses
econ6micos de los miembros de las profesiones liberales sin garantizar, sin
embargo, la calidad de los servicios. A los profesionales, para que
compitan de forma leal y eficaz mediante el establecimiento individual y
libre de sus precios, informando de forma precisa de las condiciones de los
servicios que prestan y de sus conocimientos tdcnicos especificos, mediante
la innovaci6n en los servicios y en el modo de prestarlos y mediante la
penetraci6n en mercados transfronterizos. A los Colegios Profesionales,
para que abandonen las presiones que ejercen sobre los poderes pfiblicos
con vistas a impedir la liberalizaci6n y garantizar ventajas econ6micas
cuyos beneficios son a largo plazo ilusorios, habida cuenta de la evoluci6n
de los mercados de servicios a escala mundial. Y a los consumidores y sus
organizaciones, para que sean mds exigentes en cuanto a la informaci6n
disponible sobre los servicios profesionales y el precio a pagar, de forma
que puedan comparar antes de tomar una decisi6n y para que denuncien
tambidn a las autoridades nacionales o a la Comisi6n Europea las prdcticas
que falseen el juego de la competencia.
Recientemente, la Comisi6n de la Uni6n Europea lanz6 una
proposici6n para revisar la regulaci6n profesional, delegando un estudio
independiente para comparar las regulaciones que afectan a abogados,
notarios, contadores, arquitectos, ingenieros y farmac6uticos en todos los
Estados Miembros, el informe fue publicado en marzo de 2003. El informe
emitido produjo la opini6n de la Comisi6n en cuanto al potencial de
modernizar la regulaci6n profesional, el informe fue adoptado en febrero de
2004.55  El estudio mostr6 niveles de regulaci6n considerablemente
diferentes entre Estados Miembros y tambidn entre participantes de
diferentes profesiones. Tambi6n mostr6 que no habia ninguna indicaci6n
de mal funcionamiento de mercados en paises relativamente menos
regulados. Por lo contrario, la conclusi6n del estudio fue que mis libertad
en las profesiones permitiria la podrucci6n de un mayor capital. La
Comisi6n identific6 aquellos grupos de restricciones reguladoras en las
profesiones que tienen el mayor potencial de perjudicar la competencia sin
justificaci6n objetiva: (i) fijaci6n de tarifa, (ii) recomendaci6n de tarifa, (iii)
regulaciones publicitarias, (iv) requisitos de ingreso y derechos reservados,
54. Ver COMISION EUROPEA, XXX INFORME SOBRE LA POLITICA DE COMPETENCIA 2000, en
52 (Bruselas 2001), disponible en http://europa.eu.int/comm/competition/annual-reports/2000/es.pdf.
55 Ver INSTITUT FOR HOHERE STUDIEN [Instituto para Estudios Superiores] (IHS), Impacto
econ6mico de regulaci6n en el dmbito de profesiones liberales en diferentes Estados Miembros.
Regulaci6n de Servicios Profesionales, Viena 2003; y COMISI6N EUROPEA, Informe sobre la
Competici6n en Servicios Profesionales, Bruselas, 9 de febrero de 2004.
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y (v) regulaciones que gobiernan la estructura de empresa y pricticas
multidisciplinarias. En consecuencia, a la Comisi6n le gustaria ver una
revisi6n de estas restricciones y, donde no estrn objetivamente justificadas,
borradas o substituidas por reglas menos restrictivas. Por lo tanto, la
Comisi6n invit6, primero, a las autoridades reguladoras de los Estados
Miembros a repasar la legislaci6n o regulaciones dentro de su informe, y
tambirn invit6 a todos los 6rganos profesionales a comenzar una revisi6n
similar de sus reglamentos y regulaciones internas.
En este contexto, resulta de interrs efectuar un andlisis mds detallado
de las Decisiones de la Comisi6n antes mencionadas. En las tres primeras
Decisiones la Comisi6n consider6 que la fijaci6n de tarifas para los
servicios profesionales adoptada, en el primer caso, por el Consiglio
Nazionale degli Spedizionieri Doganali italiano (CNSD, Consejo Nacional
de Agentes de Aduanas)56 y, en el segundo, por el Colegio Oficial de
Agentes de la Propiedad Industrial espafiol (COAPI),57 y en el tercero, por
la Belga Ordre des Architectes (OA, Asociaci6n de Arquitectos), constituia
una decisi6n de una asociaci6n de empresas prohibidas por el articulo 81
(antiguo articulo 85) del Tratado. 58 En relaci6n con estas dos Decisiones,
merece la pena destacar los siguientes aspectos relativos al dmbito subjetivo
y objetivo de aplicaci6n de la normativa comunitaria de la competencia.
En primer lugar, en relaci6n con el dmbito subjetivo, la Comisi6n
afirma que los mencionados profesionales (agentes de aduanas, agentes de
la propiedad industrial, y arquitectos) son empresas a los efectos del
articulo 81 (antiguo articulo 85) del Tratado, sin que su consideraci6n como
profesionales modifique tal afirmaci6n. Esta calificaci6n se fundamenta en
la adopci6n de un concepto amplio de empresa y, en concreto, del adoptado
por la Sentencia de 23 de abril de 1991 en el caso Hoefner, en virtud de la
cual "la noci6n de empresa abarca a cualquier entidad que ejercita una
actividad econ6mica, prescindiendo de su status juridico y su modalidad de
financiaci6n.. . .59 Se trata, pues, de un concepto que prima los aspectos
funcionales o econ6micos de la actividad, prescindiendo de sus aspectos
formales o juridicos. En consecuencia, los Colegios que agrupan a aquellos
profesionales se consideran asociaciones de empresas, sin que altere dicha
calificaci6n el hecho de que su status sea el de corporaciones de derecho
pfiblico o el de asociaciones de interrs pfiblico y de que los poderes
56. CONSIGLIo NAZIONALE DEGLI SPEDIZIONIERI DOGANALI [CNSD] [CONSEJO NACIONAL
DE REMITENTES ADUANEROS], en http://www.cnsd.it/ (titima visita el 27 de marzo de 2005).
57. COLEGIO OFICIAL DE AGENTES DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL [COAPI], at
http://www.coapi.org/home.htm (tiltima visita el 27 de marzo de 2005).
58. Decisi6n de la Comisi6n 93/438/CEE, supra nota 50; Decisi6n de la Comisi6n 95/188/CE,
supra nota 50; TRATADO DE AMSTERDAM, supra nota 18, en art. 81 (antiguo art. 85).
59. Asunto C-41/90, Klaus Hoefner y Fritz Elser v. Macrotron GmbH, 1991 R.J. 1-1979.
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pfiblicos le atribuyan funciones de control y disciplina de sus respectivas
profesiones.
Interesa destacar tambi6n que la conclusi6n de la Comisi6n no viene
obstaculizada por el hecho de que el acuerdo de fijaci6n de tarifas sea
permitido por la Ley y sea posteriormente aprobado por el Gobierno. Ello
porque, de un lado, la Ley no obliga a regular los honorarios, sino que
simplemente lo permite, lo que no impide la aplicaci6n de la normativa de
la competencia; y, de otro lado, porque la aprobaci6n por el Gobiemo no
impide la previa y aut6noma existencia de un acuerdo de una asociaci6n de
empresas. En este sentido, debe recordarse que, segtn una jurisprudencia
constante del TJCE, la normativa comunitaria de la competencia no s6lo
vincula a las empresas, sino tambi6n a los Estados miembros, los cuales no
pueden adoptar o mantener en vigor medidas susceptibles de eliminar el
efecto fitil de la mencionada normativa. Asi sucede cuando los Estados
imponen o favorecen la adopci6n de conductas contrarias a la libre
competencia por parte de los operadores econ6micos, o cuando delegan en
dichos operadores la regulaci6n de sus relaciones econ6micas.6 ° Por este
motivo, la Comisi6n abri6 un procedimiento de infracci6n contra Italia en
relaci6n con la legislaci6n italiana que regula la profesi6n de agente de
aduanas, procedimiento que dio lugar a la Sentencia del TJCE de 18 de
junio de 1998,61 la cual declar6 que Italia ha incumplido las obligaciones
que le impone el Tratado en materia de la competencia al adoptar y
mantener una Ley que atribuye a CNSD la facultad de adoptar una decisi6n
contraria al articulo 81 del Tratado, confirmando de este modo la resoluci6n
de la Comisi6n. Asimismo, debe sefialarse que la Decisi6n sobre el CNSD
fue recurrida ante el Tribunal de Primera Instancia, el cual en Sentencia de
30 de marzo de 2000 tambidn confirm6 la resoluci6n de la Comisi6n.62
En segundo lugar, con respecto al dmbito objetivo de aplicaci6n, la
Comisi6n afirma que en ambos casos la fijaci6n de tarifas constituye un
acuerdo restrictivo de la competencia que puede perjudicar de forma
sensible el comercio entre los Estados Miembros. Se trata de una
restricci6n, porque los acuerdos de los Colegios son vinculantes para todos
sus miembros y son aplicados mediante el ejercicio de las facultades
sancionadoras atribuidas a dichos Colegios, impidiendo por tanto que los
profesionales puedan establecer individualmente la remuneraci6n de sus
servicios. En el caso de arquitectos Belga la Comisi6n declar6 que, hasta,
60. Id. en 1 21. Sobre las relaciones existentes entre los Derechos nacional y comunitario de la
competencia, ver Luis Femrindez de la Gindara y Alfonso Luis Calvo Caravaca, Politica y Derecho de
la Competencia en la CEE: Una Aproximaci6n, R.G.D., No 583, en 3379-3447 (1993).
61. Asunto C-35/96, Comisi6n v. Repfiblica Italiana, 1998 R.J. 1-3851.




la escala de honorarios recomendada estA contra la competencia, porque
facilita la coordinaci6n de tarifas de la conducta de los miembros de la
asociaci6n conforme a los tdrminos de la recomendaci6n.
Ademis, se interpreta de forma extensiva el requisito de perjuicio
sensible al comercio comunitario, al considerarse que dicho requisito se
cumple, en el caso de los agentes de aduanas, porque aquella restricci6n
despliega sus efectos sobre todas las importaciones a Italia y todas las
exportaciones desde Italia; y, en el caso de los agentes de la propiedad
industrial, porque alcanza a todo el volumen de la demanda proveniente de
clientes residentes en el extranjero, monopolizada por los agentes
espafioles, y a buena parte de la demanda de clientes espafioles dirigida al
extranjero, en la que los agentes espafioles ostentan una posici6n
predominante; y en el caso de arquitectos, ya que la restricci6n se aplica en
todas partes de B61gica y a cualquier arquitecto en el pais, incluyendo a los
nacionalistas de otros Estados Miembros certificados con la Asociaci6n.
Por su parte, la cuarta Decisi6n de la Comisi6n, de 7 de abril de 1999,
IMA, es la primera que trata de las restricciones a la publicidad y a la oferta
de servicios profesionales y, en concreto, de las disposiciones contenidas en
el c6digo de conducta del Institut des mandataires agrgs (IMA, Instituto
de agentes autorizados),63 una organizaci6n profesional que agrupa a nivel
europeo a los agentes autorizados por la Oficina europea de patentes. 64 Esta
Decisi6n distingue en el referido c6digo de conducta entre las disposiciones
que poseen naturaleza deontol6gica y las que restringen la competencia.
Entre las primeras, enumera todas aquellas que son necesarias para
garantizar la imparcialidad, la aptitud, la integridad y la responsabilidad de
los agentes, para evitar los conflictos de intereses y la publicidad engafiosa
o para garantizar el funcionamiento eficaz de la Oficina europea de
patentes. Estas normas no se consideran restrictivas de la competencia en el
contexto de la mencionada profesi6n. En cambio, las normas que prohiben
realizar publicidad comparativa en las condiciones contempladas en la
Directiva 97/55/CE 65 y ofrecer servicios a antiguos clientes de otros agentes
se consideran restricciones de la competencia que infringen el apartado 1
63. INSTITUT DES MANDATAIRES AGREES PRES L'OFFICE EUROPEEN DES BREVETS [IMA]
[INSTITUTO DE AGENTES AUTORIZADOS ANTE LA OF1CINA EUROPEA DE PATENTES], L'INSTITUT DES
MANDATAIRES EUROPEENS [LA INSTITUTO DE PATENTES EUROPEOS], en
http://216.92.57.242/patentepi/francais/100/ (filtima modificaci6n el I de marzo de 2005); IMA, CODE
DE CONDUITE PROFESSIONNELLE [C6DIGO DE CONDUCTA PROFESIONAL l (14 de noviembre de 1979), en
http://216.92.57.242/patentepi/fiancais/100/120/121/index.php.
64. Decisi6n de la Comisi6n 1999/267/CE, supra nota 50.
65. Directiva 97/55/CE del Parlamento europeo y del Consejo del 6 de octubre de 1997
enmendando la Directiva 84/450/CEE acerca de publicidad mal interpretada para incluir publicidad
comparativa, 1997 D.0' (L 290) 18.
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del articulo 81 (antiguo articulo 85) del Tratado.66 Mediante Sentencia de
28 de marzo de 2001, el Tribunal de Primera Instancia resolvi6 el recurso
que el IMA plante6 contra la citada Decisi6n, confirmando la legalidad de
la misma en cuanto a considerar restrictiva la prohibici6n absoluta de la
publicidad comparativa, aunque anuldndola en lo referente a la prohibici6n
de la oferta de servicios a antiguos clientes de otros agentes, al entender que
dicha prohibici6n tiene por objetivo evitar que con ocasi6n de una oferta de
servicios a un cliente, un agente proceda a denigrar a un compafiero,
cuestionando la intervenci6n de este filtimo en un asunto concluido.6 7
De otro lado, es preciso recordar, tal y como se apuntaba mds arriba, la
pol6mica que recientemente enfrenta a la Comisi6n y al Parlamento
Europeo en esta materia. Asi, de un lado, en marzo de 2001 la Comisi6n
anunci6 el inici6 de una investigaci6n sobre las restricciones a la
competencia en el ejercicio de las profesiones contenidas en la legislaci6n
de los diversos Estados miembros, con la finalidad de proponer la
eliminaci6n de las mismas y, especialmente, las relativas a la fijaci6n de
honorarios, incluido el establecimiento de barremos orientativos. De otro
lado, el 5 de abril de 2001 el Parlamento aprob6 una Resoluci6n, a
iniciativa de su Comisi6n de Asuntos Juridicos y Mercado Interior, en la
que se destacaba expresamente "la importancia . . . [de] las tarifas
obligatorias para [garantizar] unos servicios de alta calidad a los ciudadanos
y crear relaciones de confianza entre los profesionales liberales y sus
clientes. 68  Por este motivo, se afirmaba que "[s6lo unas] tarifas
obligatorias . . . establecidas por 6rganos o asociaciones profesionales de
todos los miembros de una determinada profesi6n pueden considerarse de
66. A este respecto, debe indicarse que la Comisi6n acord6 una exenci6n de la prohibici6n de
la mencionada conducta restrictiva por un periodo transitorio que f'maliz6 el 23 de abril de 2000. Esta
exenci6n venia justificada por la finalidad de evitar los riesgos de confusi6n para los consumidores que
podria significar la brusca transici6n del tradicional r6gimen de prohibici6n casi total de la publicidad a
un sistema de libertad en esta materia, permitiendo con ello que tanto los profesionales como los
consumidores dispusieran de un periodo transitorio de adaptaci6n a la nueva situaci6n.
67. Asunto T-144/99, Instituto de Agentes Autorizados ante la Oficina Europea de Patentes v.
Comisi6n, 2001 R.J. 11-1087.
68. Resoluci6n del Parlamento Europeo sobre escalas de honorarios y tarifas obligatorias para
determinadas profesiones liberales, en particular los abogados, y sobre la funci6n y la posici6n
particulares de las profesiones liberales en la sociedad modema, PARL. EUR. Doc. (520011P0247)
(2001); Ana Palacio Vallelersundi Propuesta de Resoluci6n sobre la Tarifa Obligatoria para los
Abogados y otras Profesiones, Parl. Eur. Doc. PE 298.398/1-37 (15 de febrero de 2001), en 5.
Sobre esta Resoluci6n, ver Jos6 Luis Berenguer, Deontologia Profesional y Libre Competencia,
ExPANsI6N, Apr. 27, 2001; Rafael Pellicer, Propuesta de Resoluci6n del Parlamento Europeo de 7 de
marzo de 2001 Relativa a la Aplicaci6n del Derecho de la Competencia al Sector Profesional, IP, No
66, en 20-21 (2001).
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acuerdo con las circunstancias, como decisiones adoptadas por asociaciones
de empresas sometidas a las normas de competencia," de modo que
los Estados Miembros estdn autorizados a establecer tarifas
obligatorias teniendo en cuenta los intereses generales (y no s6lo
el interds de la profesi6n), y a proteger unas elevadas normas de
moral, 6tica y calidad que los abogados, asesores, fiscales,
contables, medicos, psicoterapeutas, arquitectos y otras
profesiones liberales representan y en las que confian sus
clientes.
69
A la vista de lo anterior, en la mencionada Resoluci6n se "insta a la
Comisi6n Europea a que siga estrictamente la interpretaci6n del Tribunal de
Justicia en la aplicaci6n de las normas de competencia a las tarifas obliga-
torias de las profesiones liberales, especialmente de los abogados....
Finalmente, en el Armbito de la jurisprudencia, merece la pena
mencionar dos recientes Sentencias del Tribunal de Justicia de las
Comunidades, ambas con fecha de 19 de febrero de 2002, en las que se
discuti6 el sometimiento de los profesionales al rdgimen comunitario de la
competencia.71
En la primera de las sentencias (caso Arduino72), se examin6
precisamente la cuesti6n de la fijaci6n colectiva de honorarios
profesionales. En este caso, un tribunal italiano, en el marco de una
liquidaci6n de costas procesales, plante6 a la Corte comunitaria si la
fijaci6n de un baremo que establece los limites minimos y maximos para
los honorarios de los abogados infringe el Derecho comunitario de la
competencia. Previamente, es preciso mencionar que la legislaci6n italiana
prev6 que el Consejo Nacional de Colegios de Abogados, compuesto
exclusivamente de abogados elegidos por sus propios compafieros, propone
un baremo de honorarios de abogados, el cual debe ser aprobado por el
Ministerio de Justicia despuds de un trimite consultivo ante dos organismos
piiblicos.
69. PARL. EUR. DOC. (520011P0247), supra nota 68; Parl. Eur. Doc. PE298.398/1-37, supra
nota 68, en IJ 7-8.
70. PARL. EUR. Doc. (520011P0247), supra nota 68; Parl. Eur. Do. PE298.398/1-37, supra
nota 68, en 6.
71. Asunto C-35/99, Procedimiento penal entablado contra Manuele Arduino, 2002 R.J. I-
1529; Asunto C-309/99, J. C. J. Wouters, J. W. Savelbergh y Price Waterhouse Belastingadviseurs BV
v. Algemnene Raad van de Nederlandse Orde van Advocaten, con intervenci6n de: Raad van de Balies
van de Europese Gemeenschap, 2002 R.J. 1-1577.
72. Asunto C-35/99, Procedimiento penal entablado contra Manuele Arduino, 2002 R.J. I-
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El Tribunal de Luxemburgo resolvi6 el caso emitiendo la siguiente
doctrina: el Derecho comunitario de la competencia no se opone a que un
Estado miembro adopte una medida legislativa o reglamentaria que
aprueba, basindose en un proyecto elaborado por un Consejo de Colegios
de abogados, un baremo que fija los limites minimos y maximos para los
honorarios de los miembros de la profesi6n, siempre que dicha medida se
adopte en el marco de un procedimiento como el previsto por la legislaci6n
italiana. En concreto, el Tribunal declar6 que el hecho de que un Estado
atribuya a una organizaci6n profesional la elaboraci6n de un proyecto de
baremo de honorarios no priva automAticamente a dicho baremo de su
carActer estatal. Aunque es cierto que la legislaci6n italiana no contiene
normas materiales o de procedimiento que garanticen que el Consejo de
abogados siga criterios de inter6s general a la hora de elaborar su proyecto
de baremo, el Estado no ha renunciado a ejercer su facultad de decidir en
filtimo tdrmino o a controlar la aplicaci6n del baremo. Por un lado, el
proyecto de baremo carece en si de fuerza obligatoria, ya que sin la
aprobaci6n del Ministerio de Justicia no entra en vigor, pudiendo dicho
Ministerio obligar al Consejo a modificar el proyecto de baremo o
simplemente no aprobarlo. Por otro lado, en la aplicaci6n judicial del
baremo, los tribunales pueden, mediante decisi6n debidamente motivada,
apartarse de los limites mdximos y minimos fijados en el mismo.
Por su parte, en la segunda de las Sentencias (caso Wouters73),
mencionada mds arriba, se enjuici6 si era compatible con la normativa
comunitaria de la competencia la prohibici6n del ejercicio multidisciplinar
de abogados y auditores, contenida en el Reglamento sobre ejercicio
multidisciplinar aprobado en 1993 por el Consejo de la abogacia holandesa.
El Tribunal, siguiendo su propia jurisprudencia, reconoci6 que a los efectos
del articulo 81 (antiguo articulo 85) del Tratado, los abogados constituyen
empresas y las organizaciones colegiales de abogados constituyen
asociaciones de empresas. Partiendo de esta base, entendi6 que la
prohibici6n de la colaboraci6n multidisciplinar de abogados y auditores
constituye un acuerdo restrictivo de la competencia. En concreto, esta
prohibici6n limita la producci6n y el desarrollo tdcnico en el sector de los
servicios legales y de auditoria, impidiendo las ventajas vinculadas al
ejercicio multidisciplinar, tales como el incremento en la calidad y
diversidad de los servicios, la reducci6n de su coste o la centralizaci6n en
una finica organizaci6n (one-stop shopping (parada zfnica de compras)).
Sin embargo, el Tribunal consider6 que no toda decisi6n de una
asociaci6n de empresas que restrinja la competencia se halla
73. Asunto C-309/99, J. C. J. Wouters, J. W. Savelbergh y Price Waterhouse
Belastingadviseurs BV v. Algemene Raad van de Nederlandse Orde van Advocaten, con intervenci6n
de: Raad van de Balies van de Europese Gemeenschap, 2002 R.J. 1-1577.
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necesariamente comprendida en la prohibici6n del articulo 81.1 del Tratado.
De este modo, afirm6 que es preciso analizar el contexto global en el que se
inserta dicha decisi6n y, en particular, sus objetivos, que en este caso se
concretaban en ]a funci6n de garantizar el respecto de los principios
deontol6gicos de la abogacia, y especialmente la independencia y el secreto
profesional. A este respecto, la Sentencia sefial6 que "puede existir una
cierta incompatibilidad entre la actividad de oasesoramiento > que ejerce el
abogado y la actividad de «controb> desarrollada por el auditor., 74 Por este
motivo, el Consejo holand6s de la abogacia pudo considerar que la
comentada prohibici6n era necesaria para garantizar el buen ejercicio de la
abogacia, sin que tal objetivo pudiera conseguirse por medios menos
restrictivos. En definitiva, el Tribunal concluy6 que la prohibici6n del
ejercicio multidisciplinar de abogados y auditores por el Reglamento del
Consejo holand6s de la abogacia "no infringe el articulo 85, apartado 1, del
Tratado, dado que dicho organismo pudo considerar razonablemente que tal
normativa, a pesar de los efectos restrictivos de la competencia que le son
inherentes, era necesaria para el buen ejercicio de la abogacia, tal y como
estA organizada en el Estado miembro de que se trata.'0
5
B. Derecho comparado
1. Los Estados Unidos
Los Estados Unidos es, sin duda, el pais donde se origin6 la tendencia
a sujetar la actividad profesional a la libre competencia.76 No obstante,
74. Id. en 104.
75. Id. en 110.
76. Entre la abundante bibliografia sobre esta materia, ver The Applicability of the Sherman
Act to Legal Practice and Other "Non-Commercial " Activities [La Aplicabilidad del Acto de Sherman a
/a Pr6ctica Legal y Otras Actividades "No Comerciales], 82 YALE L.J. 313 (1972); Thomas D.
Morgan, Where Do We Go From Here with Fee Schedules [A Donde Vamos de Aqui con Baremos de
Honorarios], 59 A.B.A. J. 1403 (1973); Deborah L. Rhode, Policing the Professional Monopoly: A
Constitutional and Empirical Analysis of Unauthorized Practice Prohibitions [Vigilando al Monopolio
Profesional: Un Andlisis Constitucional y Empirico de Prohibiciones de Prdctica no Autorizadas], 34
STAN. L. REV. 1 (1981); Philip C. Kissam, Antitrust Law and Professional Behavior [Derecho de
Antimonopolio y Comportamiento Profesional], 62 TEx. L. REV. 1 (1983); Panel, Antitrust and the
Professions: Conflict or Accommodation? [Antimonopolio y las Profesiones: , Conflicto o
Acomodaci6n?], 52 ANTITRUST L.J. 161 (1983); Stephen H. Sachs, Antitrust, the States, and the
Professions [Antimonopolio, los Estados, y las Profesiones], 52 ANTITRUST L.J. 189 (1983); Geoffrey
C. Hazard, Jr.,. et al., Why Lawyers Should be Allowed to Advertise: A Market Analysis of Legal
Services [Por qu, los Abogados Deberian ser Permitidos a Hacer Publicidad: Un Andlisis de Mercado
de Servicios Legales], 58 N.Y.U. L. REV. 1084, 1084 (1983); Dennis R. Bartholomew, Comentario,
Antitrust and the Professions: Where Do We Go From Here? [Antimonopolio y las Profesiones: ZA
D6nde Vamos de Aqui?], 29 VILL. L. REV. 115 (1984); John S. Dzienkowski, The Regulation of the
American Legal Profession and Its Reform [La Regulaci6n de la Abogacia Americana y Su Reforma], 68
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tradicionalmente las profesiones se hallaban exentas de la aplicaci6n de la
normativa reguladora de la competencia, contenida en la Sherman Act de
1890. 77 Un ejemplo de esta exenci6n, la denominada learned profession
exemption (exenci6n del profesional erudito), lo suministra la Sentencia del
Tribunal Supremo de 1931 en el caso Federal Trade Commission v.
Raladam Co. 78 En este caso, la mencionada Comisi6n acusaba a diversos
medicos de realizar un acto de competencia desleal en forma de publicidad
engafiosa, consistente en anunciar una cura de adelgazamiento como
efectiva y segura. Sin embargo, el Tribunal rechaz6 la acusaci6n al declarar
expresamente que, a los efectos de las normas de la competencia, el
ejercicio de una profesi6n no constituye una actividad comercial (trade).
Sin embargo, ya a principios de la drcada de los cuarenta, se
produjeron los primeros sintomas de un cambio de orientaci6n. Asi, en el
caso American Medical Association v. United States, el Tribunal Supremo
TEX. L. REV. 451 (1989) (reseflando a RICHARD L. ABEL, AMERICAN LAWYERS [ABOGADOS
AMERICANOS] (Prensa de la Universidad de Oxford 1989)); Thomas R. Andrews, Nonlawyers in the
Business of Law: Does the One Who Has the Gold Really Make the Rules? [No Abogados en el Negocio
de Derecho: iEs el que tiene el Oro quien Realmente Hace las Reglas?], 40 HASTINGS L.J. 577, 594-
656 (1989); John E. Lopatka, Antitrust and Professional Rules: A Framework for Analysis [Normas de
Antimonopolio y Profesionales: Un Marco para Andlisis], 28 SAN DIEGO L. REV. 301 (1991); Gary A.
Munneke, Dances with Nonlawyers: A New Perspective on Law Firm Diversification [Bailes con No
Abogados: Una Perspectiva Nueva sobre Diversificaci6n de Firma de Derecho], 61 FORDHAM L. REV.
559 (1992); Thomas D. Morgan, The Impact of Antitrust Law on the Legal Profession [El Impacto de
Derecho de Antimonopolio sobre la Abogacia], 67 FORDHAM L. REV. 415 (1998); Richard J. Cebula,
Historical and Economic Perspectives on Lawyer Advertising and Lawyer Image [Perspectivas
Histdricas y Econrmicas sobre Publicidad de Abogado e Imagen de Abogado], 15 GA. ST. U. L. REV.
315 (1998); Richard J. Cebula, Does Lawyer Advertising Adversely Influence the Image of Lawyers in
the United States? An Alternative Perspective and New Empirical Evidence [ilnfluye
Desfavorablemente Publicidad de Abogado en la Imagen de Abogados en los Estados Unidos? Una
Perspectiva Alternativa y Pruebas Empiricas Nuevas], 27 J. LEGAL STUD. 503 (1998); Stephen Calkins,
California Dental Association: Not a Quick Look But Not the Full Monty [Asociacirn Dental de
California: Una Mirada no Rdpida Pero no el Monty Lleno], 67 ANTITRUST L.J. 495 (2000); Marina
Lao, Comment, The Rule of Reason and Horizontal Restraints Involving Professionals [La Norma de
Razrn y Refrenamientos Horizontales Involucrando Profesionales], 68 ANTITRUST L.J. 499 (2000);
Robert Pitofsky, Self Regulation and Antitrust [Regulacirn de Si Mismo y Antimonopolio], Prepared
Remarks for the D.C. Bar Association Symposium [Comentarios Preparados para el Simposio de la
Asociaci6n de Barra del Distrito de Columbia] (18 de febrero de 1998), en
http://www.fic.gov/speeches/pitofsky/self4.htm. Ver tambign el lnforme del AMERICAN ANTITRUST
INSTITUTE [AAI] [INSTITUTO DE ANTIMONOPOLIO AMERICANO], CONVERGING PROFESSIONAL
SERVICES: LAWYERS AGAINST THE MULTIDISCIPLINARY TIDE [CONVERGIENDO SERVICIOS
PROFESIONALES: ABOGADOS CONTRA LA MAREA MULTIDISCIPLINARIA] (9 de febrero de 2000),
disponible en http://www.antitrustinstitute.org/books/multidisc.cfrn.
Entre nosotros, ver Olavarria y Viciano, supra nota 16, en 232-33.
77. Sherman Act, 15 U.S.C. § 1 et seq. [Acto de Sherman, titulo 15 del Cbdigo de los EEUU,
seccirn 1 et seq.] (2004).
78. 283 U.S. 643 (1931).
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reconoci6 que el Derecho de la competencia es aplicable a los servicios
profesionales prestados por los m6dicos. 79 En este caso, una Asociaci6n
ofreci6 servicios sanitarios a sus miembros a cambio del pago de una cuota
peri6dica, motivo por el cual dicha Asociaci6n contrat6 a diversos mddicos.
Bajo el argumento de que esta forma de prestaci6n de servicios sanitarios
vulneraba las normas deontol6gicas de la American Medical Association
(Asociaci6n Americana de Medicos), esta organizaci6n persuadi6 a diversos
hospitales para que no admitieran a pacientes de la antes mencionada
Asociaci6n. En t6rminos del Derecho de la competencia, esta prictica
incurria claramente en un supuesto clisico de boicot. No obstante, el
Tribunal del Distrito neg6 la existencia de un acto restrictivo de la
competencia al entender que, a los efectos de las normas de la competencia,
el ejercicio de la medicina no puede calificarse como actividad comercial.
En contraste, el Tribunal Supremo, aunque evit6 afirmar directamente que
el ejercicio de la medicina constituia una actividad comercial, declar6 que la
actuaci6n de la American Medical Association era un acto de obstrucci6n y
restricci6n contrario a la Sherman Act (Acto de Sherman).
A pesar de que esta Sentencia podia extrapolarse a todas las
profesiones en general, durante un largo periodo de tiempo se trat6,
simplemente, de un caso aislado, siendo necesario que pasaran mis de
treinta afios para encontrar un nuevo pronunciamiento en el mismo sentido.
Este nuevo pronunciamiento fue la Sentencia del Tribunal Supremo de
1975 en el caso Goldfarb v. Virginia State Bar.80 Goldfarb era un abogado,
que por cierto trabajaba para la Federal Trade Commission (Comisi6n
Federal del Comercio), que queria adquirir una vivienda, lo cual requeria la
contrataci6n de un seguro que, a su vez, requeria la elaboraci6n de un
dictamen por parte de un abogado. Con esta finalidad, Goldfarb contact6
con un abogado, el cual le pidi6 como honorarios el mismo importe que el
Colegio de Abogados local habia publicado como honorarios minimos. En
un intento de obtener un mejor precio, contact6 con un buen ninmero de
abogados, todos y cada uno de los cuales presupuestaron sus servicios en
ese mismo importe, sin que ninguno de ellos considerara la posibilidad de
prestarlos por un importe inferior. Algunos de ellos llegaron a afirmar que
no conocian a ningin abogado que ofreciera un precio mds bajo del fijado.
Aunque el propio Colegio calificaba sus honorarios de meramente
orientativos, establecia expresamente que el incumpliniento reiterado e
intencional de los mismos constituia una infracci6n de las normas
profesionales. Ante esta situaci6n, Goldfarb demand6 al Colegio de
79. 317 U.S. 519 (1943).
80. 421 U.S. 773 (1975).
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Abogados por fijaci6n de precios en contra de la normativa de la
competencia.
Respecto a la learned profession exemption, el Tribunal .Supremo fue
rotundo al afirmar que la prohibici6n de realizar conductas restrictivas
contenida en la Sherman Act no contempla ninguna excepci6n y, en
concreto, que con independencia de que la actividad profesional del
abogado posea otras caracteristicas adicionales, resulta evidente que se trata
de un servicio, y que el intercambio de tal servicio por dinero es "comercio"
en el uso ordinario de esta palabra.8 1 Asimismo, afiadi6 que
no se menosprecia el ejercicio de la abogacia como profesi6n al
reconocer que 6sta posee un aspecto empresarial . . . . En el
mundo moderno, no puede negarse que la actividad de los
abogados juega un papel importante en las relaciones
comerciales, y que las actividades anticompetitivas realizadas por
abogados pueden suponer una restricci6n al comercio.
82
El rechazo de la learned profession exemption ha sido confirmado en
diversas resoluciones posteriores al caso Goldfarb. Asi, por ejemplo, en
1979, en el caso National Society of Professional Engineers v. United
Status,83 el Tribunal calific6 como prictica restrictiva la prohibici6n,
contenida en la normativa deontol6gica de los ingenieros, de participar en
concursos en los que el precio fuese parte de los criterios iniciales de
selecci6n. La asociaci6n denunciada fundamentaba esta prohibici6n
alegando que la participaci6n en esta clase de concursos reduciria los
honorarios de los profesionales y les conduciria a reducir tambidn la calidad
de sus servicios, en perjuicio todo ello del inter6s general. Sin embargo, el
Tribunal declar6 que este riesgo potencial no justifica la concesi6n de
privilegios monopolisticos, Ilegando a afirmar que aunque la competencia
no facilite el cumplimiento de la deontologia profesional, ello no es raz6n
suficiente para impedir la competencia. Por su parte, en 1982, en el caso
Arizona v. Maricopa County Medical Society,84 entendi6 que la fijaci6n de
precios mdximos por parte de un grupo de m6dicos constituye un acto
contrario a la libre competencia.
En 1977, solamente dos afios despuds de Goldfarb, el Tribunal
Supremo estableci6 en el caso Bates v State Bar of Arizona que la
prohibici6n absoluta de hacer publicidad, impuesta por un Colegio de
Abogados a sus miembros, era inconstitucional por vulnerar la libertad de
81. Id. en 787-88.
82. Id. en 788.
83. 435 U.S. 679 (1978).
84. 457 U.S. 332 (1982).
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expresi6n contemplada en la Primera Enmienda.8 5 Esta misma declaraci6n
fue reiterada en 1982 en el caso American Medical Association v. Federal
Trade Comisi6n. 
86
No obstante, los tribunales no siempre han admitido la aplicaci6n de
las normas de la competencia a los profesionales. En algunos casos, esta
negativa viene motivada porque realmente no se ha cometido un acto
restrictivo de la competencia. Asi, por ejemplo, en el caso Hester v.
Martindale-Hubbell, Inc.,s7 se rechaz6 la demanda de un abogado cuya
solicitud de aparecer en el prestigioso directorio de abogados Martindale-
Hubbell Law Directory fue rechazada por no alcanzar los estindares
exigidos para ello. En este caso, el tribunal entendi6 que la determinaci6n
de los criterios de admisi6n fue adoptada de forma unilateral, lo que
impedia la existencia de un acto restrictivo en forma de boicot.
Sin embargo, la causa mds importante que justifica la inaplicaci6n de
la normativa antitrust a los profesionales es, sin duda alguna, la
denominada state action exemption (acci6n de exenci6n del estado),8 en
virtud de la cual las restricciones a la competencia realizadas en ejercicio de
una potestad pfiblica eximen de la aplicaci6n de la referida normativa.
Dicha excepci6n se origin6, en los afios cuarenta, en el caso Parker v.
Brown,89 al establecer que la Sherman Act ni prohibe expresamente las
restricciones realizadas por el Estado, ni permite inferir que pretendia
prohibir dichas restricciones. Es, precisamente, esta exenci6n la que
justific6 que en el caso Goldfarb se entendieran aplicables las normas de la
competencia, ya que la regulaci6n de la abogacia aprobada por la Virginia
Supreme Court (Tribunal Supremo de Virginia) no obligaba al Colegio de
Abogados a establecer unos honorarios minimos, mientras que en el caso
Bates no se entendieron aplicables tales normas, puesto que era
directamente la regulaci6n de la abogacia promulgada por la Arizona
Supreme Court (Tribunal Supremo de Arizona), y no la aprobada por el
correspondiente Colegio de Abogados, la que prohibia especificamente la
publicidad de los abogados. Esta fue la raz6n por la que la ilicitud de la
prohibici6n de la publicidad de los profesionales en este iltimo caso tuviera
que fundamentarse en la infracci6n de la libertad de expresi6n, en lugar de
buscarla en la violaci6n de la normativa de la competencia.
85. 433 U.S. 350 (1977).
86. 455 U.S. 676 (1982).
87. 659 F.2d 433 (4th Cir. 1981).
88. Parker et at. v. Brown, 317 U.S. 341, 351-54 (1943).
89. Id.
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De hecho, la state action exemption ha justificado la realizaci6n de
diversas restricciones a la competencia. Asi, en Hoover v. Ronwin,90 el
establecimiento de un numerus clausus en el acceso al ejercicio de la
abogacia; en Lawline v. A.B.A., 91 la reserva de actividad a favor de
abogados, impidiendo que una sociedad integrada por abogados y otros
profesionales captara clientes para pasarlos a determinados abogados, a
cambio de una comisi6n; y, mds recientemente, en Massachussets School of
Law at Andover, Inc. v. A.B.A., 92 la fijaci6n por parte de la American Bar
Association de los criterios de acreditaci6n de las Facultades de Derecho
cuyos titulados pueden ejercer la abogacia, al rechazar en este supuesto
acreditar a una Facultad que pretendia ofrecer una matricula inferior a la de
las Facultades reconocidas.
En definitiva, la state action exemption ha traido como consecuencia
que el impacto de la libre competencia sobre las actividades profesionales
haya sido sensiblemente inferior al que se hallan expuestas otras actividades
econ6micas. Esta circunstancia ha motivado que dicha exenci6n tienda a
ser objeto de critica, reclamdndose una interpretaci6n ms restringida de la
misma y una actitud mds meditada de los poderes ptblicos a la hora de
reconocer restricciones a la competencia. Tambidn en esta direcci6n se
dirige la tendencia a interpretar ampliamente las libertades constitucionales
de expresi6n y de asociaci6n, a fin de invalidar las normas deontol6gicas
que establecen restricciones a la competencia y se hallan cubiertas por la
state action exemption.
2. El Reino Unido
El Reino Unido es, junto a Estados Unidos, uno de los paises que mas
ha avanzado en la direcci6n de proyectar las normas de la competencia
sobre la actividad profesional.93 En esta materia es, sin duda, el Estado
90. 466 U.S. 558 (1984).
91. 956 F.2d 1378 (7th Cir. 1992).
92. 107 F.3d 1026 (3d Cir. 1997).
93. Al respecto, ver Gordon Borrie, The Professions: Expensive Monopolies or Guardians of
Public Interest? [Los Profesiones: iMonopolios Caros o Guardas de Interds Pblico?], J. BUS. L. 111,
111-25 (1984); Kenneth Button y Michael Fleming, The Changing Regulatory Regime Confronting the
Professions in Europe [El Rigimen Regulador Cambiante Enfrentando a las Profesiones en Europa], 37
ANTITRUST BULL. 429 (1992); Ehlermann, supra nota 2, en 141.
Recientemente, ver LAW & ECON. CONSULTANT GROUP, LTD. [LECG LTD.] [GRUPO DE
CONSULTA DE DERECHO Y ECONOMiA, LIMrTADO], RESTRICTIONS ON COMPETITION IN THE PROVISION
OF PROFESSIONAL SERVICES. A REPORT FOR THE OFFICE OF FAIR TRADING [RESTRICCIONES SOBRE
COMPETENCIA EN LA PROVISION DE SERVICIOS PROFESIONALES. UN INFORME PARA LA OFICINA DE
COMERCIO JUSTO] (2000).
Entre nosotros, ver Olavarria y Viciano, supra nota 16, en 250-52.
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miembro de la Comunidad Europea mds liberal. No obstante,
tradicionalmente, las profesiones no estaban sujetas a las normas del
Derecho de la competencia que prohibian las conductas restrictivas, aunque
si lo estaban a las relativas a los monopolios. De este modo, las normas y
prdcticas profesionales se hallaban excluidas del dmbito de aplicaci6n del
Restrictive Trade Practices Act de 1976.94
En la actualidad, sin embargo, las dos principales leyes en materia de
la competencia, el Fair Trading Act de 197395 y el Competition Act de
1998,96 se aplican plenamente al sector profesional. En este sentido, las
organizaciones colegiales y los profesionales individuales pueden ser
considerados empresas o asociaciones de empresas, a los efectos de la
aplicaci6n de la mencionada legislaci6n. Sin embargo, el Competition Act
prevd dos categorias de exenciones que son susceptibles de aplicaci6n a la
actividad profesional. En primer lugar, se hallan exentas las conductas
restrictivas realizadas en aplicaci6n de una Ley (schedule (lista) 3). En
segundo lugar, se establece un procedimiento que permite a determinadas
profesiones solicitar una exenci6n a la Secretaria de Estado para el
Comercio y la Industria. Aunque ninguna profesi6n ha iniciado todavia
este procedimiento, si alguna lo hiciera la concesi6n de la exenci6n operaria
de forma automdtica (schedule 4).
La aplicaci6n de la normativa de la competencia a la actividad
profesional ha venido motivada en gran medida por la politica desplegada
por los dos 6rganos de control de dicha normativa: la Monopolies and
Mergers Commission, actualmente denominada Competition Comission, y
la Office of Fair Trading (OFT).97 Ya en 1970 la Monopolies and Mergers
Commission emiti6 un Informe general en el que efectuaba un exhaustivo
andlisis de todo tipo de restricciones referidas a un gran nfimero de
profesiones.98 A causa precisamente del alcance general de dicho Informe,
6ste no lleg6 a efectuar una valoraci6n en profundidad de los efectos sobre
94. Restrictive Trade Practices Act [Acto de Pr-cticas de Comercio Restrictas], 1976 (U.K.).
95. The Fair Trading Act [Acto de Comercio Justo], 1973 (U.K.).
96. Competition Act [Acto de Competencia], 1998 (U.K.).
97. Monopolies and Mergers Commission [Comisi6n de Monopolios y Fusiones], actualmente
denominada Competition Commission [Comisi6n de Competencia], en http://www.competition-
commission.org.uk/index.htm (6iltima visita el 27 de marzo de 2005), y la Office of Fair Trading [OFT]
[Oficina de Comercio Justo] en http://www.oft.gov.uk/default.htm (11tima visita el 27 de marzo de
2005).
98. Ver MONOPOLIES & MERGERS COMM'N [COMISI6N DE MONOPOLIOS Y FUSIONES], OFT,
A REPORT ON THE GENERAL EFFECT ON THE PUBLIC INTEREST OF CERTAIN RESTRICTIVE PRACTICES SO
FAR AS THEY PREVAIL IN RELATION TO THE SUPPLY OF PROFESSIONAL SERVICES [UN INFORME SOBRE
EL EFECTO GENERAL SOBRE EL INTERNS PUJBLICO DE CIERTAS PRACTICAS RESTRICTIVAS EN LO QUE
ELLOS PREVALECEN EN RELACION AL SUMINISTRO DE SERVICIOS PROFESIONALES] (1970) (U.K.).
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la competencia de las restricciones contempladas, aunque si contenia
algunas directrices generales para evaluar la justificaci6n de las mismas.
Entre las restricciones a la competencia analizadas por la Comisi6n
destacaban las barreras de entrada consistentes en la exigencia de titulaci6n;
las reservas de actividad; la fijaci6n de barremos de honorarios obligatorios
u orientativos; la prohibici6n de determinadas estructuras de negocio,
especialmente en forma de sociedades limitadas; las restricciones referidas
al ejercicio multidisciplinar de las profesiones; y las limitaciones en materia
de publicidad. En general, el Informe reconocia el impacto perjudicial que
las restricciones analizadas podian tener, potencialmente, sobre la
competencia y sobre el inter6s pfiblico, entendiendo que en muchos de los
casos existian mecanismos altemativos para conseguir la finalidad
pretendida. En este sentido, la Comisi6n recomend6 un andlisis casuistico
de cada especifica restricci6n, a fin de examinar la existencia o no de
razones que justifiquen su imposici6n.
Por otra parte, el Informe se referia a algunas restricciones especificas
en los siguientes t6rminos: admitia, en principio, las barreras de entrada
consistentes en la exigencia de titulaci6n; condenaba de forma contundente
la fijaci6n de barremos obligatorios de honorarios; se mostraba partidario
de liberalizar las restricciones relativas a la estructura de negocio; entendia
que los riesgos de conflicto de intereses que planteaba el ejercicio
multidisciplinar no justificaban su prohibici6n, atendiendo a sus ventajas,
que se materializaban en t6rminos de economias de escala y de prestaci6n
Anica de servicios; y, finalmente, se posicionaba a favor de liberalizar las
restricciones en materia de publicidad.
A lo largo de la d6cada de los setenta, la Monopolies and Mergers
Commission complement6 su Informe general mediante la elaboraci6n de
nueve Informes sectoriales, centrados en analizar especificas restricciones
de la competencia referidas a especificas profesiones y, particularmente,
relativas a la publicidad de los miembros de las distintas profesiones
juridicas (solicitadores, procuradores y abogados), y a los contables,
veterinarios y corredores de bolsa, asi como las referidas a la fijaci6n de
honorarios por parte de arquitectos y top6grafos. 99 En nueve de los once
99. Ver A REPORT ON THE SUPPLY BY HER MAJESTY'S COUNSEL ALONE OF THEIR SERVICES
[UN INFORME SOBRE EL SUMINISTRO POR EL CONSEJO DE Su MAJESTAD SOLO DE SUS SERVICIOS],
1976, HC 512 (U.K.); A REPORT ON THE SUPPLY BY SENIOR COUNSEL ALONE OF THEIR SERVICES [UN
INFORME SOBRE EL SUMINISTRO POR CONSEJO MAYOR SOLO DE SUS SERVICIOS], 1976, HC 513 (U.K.);
A REPORT ON THE SUPPLY OF BARRISTERS' SERVICES IN RELATION TO RESTRICTIONS IN ADVERTISING
[UN INFORME SOBRE EL SUMINISTRO DE SERVICIOS DE PROCURADORES EN RELACI6N A
RESTRICCIONES EN PUBLICIDAD], 1976, HC 559 (U.K.); A REPORT ON THE SUPPLY OF SERVICES OF
SOLICITORS IN SCOTLAND IN RELATION TO RESTRICTIONS ON ADVERTISING [UN INFORME SOBRE EL
SUMINISTRO DE SERVICIOS DE SOLICITADORES EN ESCOCIA EN RELACION A RESTRICCIONES EN
PUBLICIDAD], 1976, HC 558 (U.K.); A REPORT ON THE SUPPLY OF ADVOCATES' SERVICES IN
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Informes la Comisi6n concluy6 que las restricciones producian efectos
negativos en el interds pfiblico.
Con posterioridad, en 1986, la OFT emiti6 diversos Informes sobre
restricciones a la competencia existentes en diversas profesiones, tales
como las limitaciones a la publicidad de servicios profesionales en general
y, en especial, en los servicios relacionados con industria de la
construcci6n; asi como las limitaciones relativas a las estructuras de
negocio y las aplicables a la profesi6n de agente de propiedad industrial.100
En marzo de 2001, la OFT present6 un Informe con el titulo
Competition in professions, que a su vez incluye otro Informe, elaborado en
diciembre de 2000 por una empresa consultora a petici6n del mencionado
organismo, y denominado Restrictions on Competition in the Provision of
Profesional Services.10' Este iltimo Informe analiza las respuestas de las
organizaciones profesionales, de los representantes de empresarios y
consumidores, asi como de expertos independientes, entre otros, al
Consultation Paper (Papel Consultativo) distribuido en mayo de 1990 por
la OFT. En dichos Informes se recomienda que la actividad profesional se
halle sujeta de forma total y completa a la normativa de la competencia, tal
como sucede en otras actividades econ6micas; y, en consecuencia, propone
SCOTLAND IN RELATION TO RESTRICTIONS IN ADVERTISING [UN INFORME SOBRE EL SUMINISTRO DE
SERVICIOS DE ABOGADOS EN EsCocIA EN RELACI6N A RESTRICCIONES EN PUBLICIDAD], 1976, HC 560
(U.K.); A REPORT ON THE SUPPLY OF SERVICES OF SOLICITORS IN ENGLAND AND WALES IN RELATION
TO RESTRICTIONS ON ADVERTISING [UN INFORME SOBRE EL SUMINISTRO DE SERVICIOS DE ABOGADOS
EN INGLATERRA Y EL PAlS DE GALES EN RELACION A RESTRICCIONES EN PUBLICIDAD], 1976, HC 557
(U.K.); A REPORT ON THE SUPPLY OF ACCOUNTANCY SERVICES IN RELATION TO RESTRICTIONS IN
ADVERTISING [UN INFORME SOBRE EL SUMINISTRO DE SERVICIOS DE CONTABILIDAD EN RELACION A
RESTRICCIONES EN PUBLICIDAD], 1976, Cmnd. 6573 (U.K.); A REPORT ON THE SUPPLY OF
ARCHITECT'S SERVICES WITH REFERENCE TO SCALE FEES [UN INFORME SOBRE EL SUMINISTRO DE
SERVICIOS DEL ARQUITECTO CON REFERENCIA A LA ESCALAR DE HONORARIOS], 1977, HC 4 (U.K.); A
REPORT ON THE SUPPLY OF SURVEYOR'S SERVICES WITH REFERENCE TO SCALE FEES [UN INFORME
SOBRE EL SUMINISTRO DE SERVICIOS DEL TOPOGRAFO CON REFERENCIA A LA ESCALA DE
HONORARIOS], 1977, HC 5 (U.K.).
100. Ver ADVERTISING BY THE PROFESSIONS - A REVIEW OF THE REMAINING SIGNIFICANT
RESTRICTIONS [PUBLICIDAD POR LAS PROFESIONES - UNA REVISION DE LAS RESTRICCIONES
SIGNIFICATIVAS RESTANTES], 1986 (U.K.); REVIEW OF RESTRICTIONS ON THE PATENT AGENTS'
PROFESSION [REVISION DE RESTRICCIONES SOBRE LA PROFESION DEL AGENTE PATENTE], 1986 (U.K.);
RESTRICTIONS ON THE KIND OF ORGANISATION THROUGH WHICH MEMBERS OF PROFESSIONS MAY
OFFER THEIR SERVICES [RESTRICCIONES SOBRE EL TIPO DE ORGANIZACION POR LA CUAL LOS
MIEMBROS DE PROFESIONES PUEDEN PROVEER SU SERVICIO], 1986 (U.K.); THE ADVERTISING AND
CHARGING RULES OF THE PROFESSIONS SERVING THE CONSTRUCTION INDUSTRY [LAS NORMAS DE
PUBLICIDAD Y DE COBRAR DE LAS PROFESIONES QUE SIRVEN LA INDUSTRIA DE CONSTRUCCION], 1986
(U.K.).
101. OFT, COMPETITION IN PROFESSIONS [COMPETENCIA EN PROFESIONES] 1, (7 de marzo de
2001), disponible en http://www.oft.gov.uk/NR/rdonlyres/B08439C8-C5F6-4946-8AFF-
7 IC050D34F46/0/oft328.pdf; LECG LTD., supra nota 93, en 24.
ILSA Journal of Int 'l & Comparative Law
que se eliminen todas las restricciones que no se hallen justificadas por ser
necesarias para conseguir la eficiencia econ6mica o la protecci6n de los
consumidores. En concreto, recomienda la eliminaci6n del procedimiento
de exenci6n antes mencionado, contenido en el Competition Act, que
permite solicitar la exclusi6n de determinadas normas profesionales del
dmbito de aplicaci6n del Derecho de la libre competencia.
En particular, el mencionado Informe efectda ademAs un exhaustivo
anAlisis de las principales restricciones a la competencia en tres sectores
particularmente relevantes: los servicios juridicos, de auditoria y de
arquitectura. En el sector de los servicios juridicos, se destacan las reservas
de actividad a favor de solicitadores o de procuradores; las limitaciones
relativas a la estructura de negocio y, especialmente, las referidas al
ejercicio multidisciplinar; asi como las restricciones en materia de
publicidad y de honorarios. En el sector de la auditoria, se denuncia la
norma que exige que los socios y administradores de las sociedades de
auditoria sean auditores, asi como las limitaciones en la publicidad y la que
prohibe percibir comisiones por referir clientes a profesionales.
Finalmente, en el sector de la arquitectura se remarca especialmente las
restricciones relativas a la fijaci6n colectiva de honorarios.
La politica de la competencia desarrollada por la Monopolies and
Mergers Commission y la OFT ha provocado un proceso de desregulaci6n
cuyo resultado ha sido la eliminaci6n de buena parte de las restricciones
existentes en el mercado de los servicios profesionales, particularmente las
consistentes en la fijaci6n colectiva de precios o la limitaci6n de la
publicidad. Todo ello, a pesar de que la implementaci6n de las
recomendaciones propuestas por dichos organismos en sus numerosos
Informes se ha visto dificultada, en cierta medida, por el hecho de que
algunas restricciones a la competencia hallan respaldo en normas con rango
de ley.
A pesar de lo anterior, el mencionado proceso de desregulaci6n se ha
manifestado tanto en la normativa estatal de origen legal y reglamentario,
como en la normativa colegial aprobada por las diversas organizaciones
profesionales. En el primer aspecto, debe sefialarse que el legislador y el
gobierno britdnicos han llevado a cabo sustanciales reformas dirigidas a
suprimir las restricciones a la competencia contempladas en normas legales
o reglamentarias. Asi, por ejemplo, en el dmbito de las profesiones
juridicas, cabe destacar la Courts and Legal Services Act de 1990102 y la
Access to Justice Act de 1999,103 en virtud de las cuales se eliminan buena
parte de las reservas de actividades en exclusiva a los solicitadores y a los
102. Courts and Legal Services Act [Acto de Tribunales y Servicios Legales], 1990 (U.K.).
103. Access to Justice Act [Acto de Acceso a Justicia], 1999 (U.K.).
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procuradores, impulsando de este modo la competencia entre estas dos
profesiones, al crear dmbitos de actuaci6n comunes; y se suprimen las
restricciones legales existentes en materia de ejercicio profesional
multidisciplinar. En cuanto a la desregulaci6n en el dmbito de la normativa
colegial, cabe mencionar que la Law Society, la organizaci6n profesional
que regula la principal profesi6n juridica, los solicitadores, cre6 en 1999 un
Grupo de Trabajo denominado Regulation Review Working Party (Grupo
de Trabajo de Revisi6n de Regulaci6n), con el encargo de revisar las
normas deontol6gicas contenidas en la Guide to the Professional Rules of
Solicitors,'04 al objeto de considerar las propuestas de liberalizaci6n
efectuadas por la OFT. En esta linea, en abril de 2002 la propia OFT
public6 un nuevo Documento de trabajo en el que mostraba los avances
realizados en los doce meses transcurridos desde la publicaci6n del Informe
sobre competencia en las profesiones, constatando que se habian producido
avances muy significativos, ya que se habian eliminado algunas
restricciones y justificado otras, pero al mismo tiempo manifestaba su
preocupaci6n por la existencia todavia de numerosas restricciones carentes
de justificaci6n. En el 2004 una proposici6n de revisi6n independiente
realizada para el gobierno britdnico recomend6 una reforma de la
regulaci6n de la abogacia que lo haria menos restrictivo y mds eficaz,
permitiendo nuevas maneras de proveer servicios legales al pfiblico. Esto
permitiria a abogados juristas entrar sociedades con abogados que son
miembros de otros 6rganos profesionales, lo cual permitiria a abogados
empleados por entidades no juridicas proveer servicios al pilblico y a los
clientes obtener servicios de litigio y asesoramiento en un mismo bufete de
abogados. Los propietarios de estas prdcticas podrian ser por los
profesionales envueltos o por tercera personas, como bancos,
organizaciones de automovilismo o supermercados.
3. Italia
En Italia, a diferencia de lo que ha sucedido en los paises anglosajones,
la sujeci6n de la actividad profesional al Derecho de la competencia es una
cuesti6n que solamente ha comenzado a plantearse con fuerza a partir de la
d6cada de los noventa. Sin embargo, en los filtimos afios esta cuesti6n estd
provocando un amplio debate, sobre todo a raiz, por un lado, de un Informe
elaborado en 1997 por el 6rgano italiano de control de la normativa de la
104. THE LAW SOCIETY [LA SOCIEDAD DE LEY], GUIDE TO THE PROFESSIONAL RULES OF
SOLICITORS: 1999 [GUIA A LAS NORMAS PROFESIONALES DE SOLICITADORES: 1999] (Law Soc'y
Publ'ns [Publicaciones de Sociedad de Ley] 1999); ver tambign The Law Society [La Ley de Sociedad],
en http://www.lawsociety.org.uk/professional/conduct/guideonline.law ((iltima visita el 10 de abril de
2005).
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competencia; y, por otro lado, de un Proyecto de Ley de reforma presentado
por el Gobierno italiano en 1998.105
Hasta hace relativamente poco, la opini6n mis generalizada efectuaba
una nitida distinci6n entre actividad profesional y empresarial, de modo que
los profesionales, ni eran considerados empresarios, ni se hallaban por tanto
sujetos al estatuto del empresario y, desde luego, tampoco a la normativa de
la competencia. Esta opini6n encontraba respaldo normativo en los
articulos 2229 a 2238 del Codice civile (C6digo civil), los cuales someten a
los profesionales a un regimen distinto al aplicable a los empresarios,
excluyendo de alguna manera la sujeci6n de los primeros al estatuto de los
segundos.
10 6
Sin embargo, las transformaciones que en los Altimos tiempos ha
experimentado el ejercicio de las profesiones han puesto de manifiesto que,
en la mayoria de los casos, los profesionales ttilizan formas de
organizaci6n tipicamente empresariales, lo que ha producido un
acercamiento entre la actividad profesional y empresarial. Esta situaci6n ha
tenido su reflejo en la nueva legislaci6n reguladora de la actividad
econ6mica, la cual a estos efectos no diferencia entre actividad empresarial
y profesional. Todo ello ha permitido constatar la existencia de una
tendencia hacia la comercializaci6n de las profesiones. Por este motivo, en
la actualidad tiende a considerarse que la actividad profesional es una
manifestaci6n de la libertad de empresa reconocida en el articulo 41 de la
Constituci6n italiana. 10 7 En esta misma linea, cada vez es menos minoritaria
la posici6n que identifica la actividad profesional como una actividad
empresarial, bien sea calificdndola como empresa civil o, incluso,
directamente como empresa mercantil.
105. Sobre este debate, ver 11 CARLO IBBA ET AL., LE PROFESSIONI INTELLETTUALI [LAS
PROFESIONES INTELECTUALES], (UTET 1987); Giorgio Oppo, Antitrust e Professioni Intelletuali
[Antimonopolio y Profesiones Intelectuales], RIVISTA DI DIrrro CIVILE [RIv. DIR. CIV.] [REvISTA DE
DERECHO CIVIL] 124, 124-27 (1999); Simone Morandi, Applicazione ai Liberi Professionisti delle
Norme a Tutela della Concorrenza e del Mercato e Legittimit, delle Tariffe Professionali Inderogabili
[Aplicaci6n a los Profesionales Libres de las Nornas a Tutela de la Competencia y del Mercado y
Legitimaci6n de las Tarifas Profesionales Ineludibles], RIVISTA DI DIRITTO COMMERCIALE E DEL
DIRrrro GENERALE DELLE [RIV. DIR. COM.] [REVISTA DE DERECHO COMERCIAL Y DEL DERECHO
GENERAL] 35, 35-40 (1999); Carlo Ibba, Sulla Riforma delle Libere Professioni [Sobre la Reforma de
Profesionales Libres], RIVISTA DI DIRITTO PRIVATO [RIV. DIR. PRIV.] [REVISTA DE DERECHO PRIVADO]
165, 165-84 (2000); Raffaele Lener, Modelli di Comportamento Professionale e Organizzazione degli
Studi nel Contesto Europeo [Modelos de Comportamiento Profesional y Organizaci6n de los Estudios
en Contexto Europeo], RJV. DIR. PRIV. 209, 209-20 (2001).
Entre nosotros, ver Olavarria y Viciano, supra nota 16, en 254-58.
106. CODICE CIVILE [C.c.] [C6digo Civil] arts. 2229-2238 (Italia).
107. COSTITUZIONE [COST.] [Constituci6n] art. 41 (Italia).
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Un punto de inflexi6n en esta evoluci6n fue la promulgaci6n de la Ley
italiana de defensa de la competencia, la Ley nfim. 287/1990, de 10 de
octubre de 1990.108 El articulo 4.1 de esta Ley establece que la misma debe
interpretarse a la luz de los principios de la normativa comunitaria de la
competencia, lo que exige acoger el concepto amplio de empresa acufiado
por la jurisprudencia comunitaria y, por tanto, supone tambi6n que el
ejercicio de las profesiones debe considerarse como una actividad
empresarial a los efectos de la mencionada Ley. A este respecto, se ha
afirmado que el concepto de empresa acogido por la jurisprudencia
comunitaria no se opone al recogido por el legislador italiano en el articulo
2082 del Codice civile, el cual establece que "es empresario el que ejerce
profesionalmente una actividad econ6mica organizada con la finalidad de
producir o de distribuir bienes o servicios".109 Tambi6n se trataria, por
tanto, de un concepto amplio, que permitiria acoger en su seno el ejercicio
de una profesi6n. En cualquier caso, se ha alegado tambi6n que, aunque se
admitiera que el Codice civile acoge un concepto restringido de empresa
que excluye de su drmbito la actividad profesional, cabria defender que el
legislador construye diversos conceptos de empresa, segin las finalidades
concretas que pretende conseguir en cada caso y, en materia de defensa de
la competencia, habria acogido un concepto amplio que incluye el ejercicio
profesional.
En este contexto, y como se ha adelantado, el 6rgano italiano de
control de la normativa de la competencia, L'Autorit6 garante della
concorrenza e del mercato (AGCM, La Autoridad Garante de la
Competencia y del Mercado), present6 el 9 de octubre de 1997 un amplio
Informe sobre la competencia en el sector de las profesiones, con el titulo
Indagine conoscitiva nel settore degli ordini e collegi professionali.110 En
general, este Informe propone al legislador revisar en profundidad la
regulaci6n de la actividad profesional, destacando que la trascendencia
piiblica de dicha actividad no justifica su exclusi6n de la libre competencia.
En este Informe, la necesidad de liberalizar el sector profesional se
justifica al constatar que, en el actual contexto de globalizaci6n de la
108. Norme per la Tutela della Concorrenza e del Mercato [Norma para la Tutela de la
Competencia y del Mercado], Legge 10 ottobre 1990 n. 287 [Ley No 287 de 10 de octubre de 1990], art.
4.1 (Gazz. Uff. Serie Generale n. 240, 13 de octubre de 1990) (Italia).
109. C.c. art. 2082 (Italia).
110. L'AuTORITk GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO [AGCM [LA AUTORIDAD
GARANTE DE LA COMPETENCIA Y DEL MERCADO], INDAGINE CONOSCITIVA [INVESTIGACI6N
COGNOSCITIVA], Provvedimento n. 5400 (IC15) Settore degli ordini e collegi professionali [Provisi6n
No 5400 (ICJ5) Sector de los ordenes y colegios profesionales], 9 de octubre de 1997 (Bollettino n.
42/1997) [en to sucesivo AGCM INVESTIGACION COGNOSCITIVA No 5400]. Este Informe puede
consultarse en http://wwwagcm.it, bajo: Tutela della Concorrenza I Indagini conoscitive I Anno 1997.
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economia, el valor de los servicios profesionales importados a Italia es
superior al de los exportados, circunstancia que se explica no por la falta de
recursos profesionales en este pais, sino por la mayor rigidez de la
regulaci6n italiana de las profesiones, que frena el desarrollo de la actividad
profesional y permite que los profesionales de otros paises con una
regulaci6n mis flexible gocen de una ventaja competitiva en la exportacion
de sus servicios. El Informe muestra que la regulaci6n italiana es
particularmente restrictiva con respecto a la de otros paises europeos, en
especial en materia de honorarios, publicidad y sociedades profesionales.
En la labor de redisefiar la regulaci6n de las profesiones y la funci6n
de los Colegios Profesionales, el Informe identifica las principales
restricciones a la competencia contenidas en dicha regulaci6n, y propone
criterios de revisi6n de las mismas. Para ello, efectfia un andlisis
exhaustivo referido, tanto a los aspectos generales de las profesiones en su
conjunto, como a los aspectos sectoriales relativos a algunas de las
profesiones mds destacadas, agrupadas en diversas categorias: juridicas
(notarios y abogados), econ6micas (peritos mercantiles y asesores
laborales), sanitarias (farmacduticos y mddicos) y trcnicas (ingenieros,
arquitectos y ge6logos). Del referido andlisis se derivan las siguientes
recomendaciones.
1) el establecimiento de reservas de actividad en exclusiva y
de colegiaci6n obligatoria debe revestir cardcter de
excepcional, admitirndose inicamente cuando la actividad
afecte a intereses de relevancia constitucional, como la
salud o la justicia;
2) en relaci6n con las restricciones referidas al acceso a las
profesiones, las pruebas de acceso deben regirse por el
principio de imparcialidad, los periodos de pricticas
obligatorias deben ser accesibles a todos los posibles
candidatos y no cabe establecer un numerus clausus de
personas que pueden acceder a la profesi6n;
3) por lo que se refiere a las restricciones relativas al ejercicio
de la actividad profesional, se propone eliminar la potestad
de los Colegios de fijar de forma colectiva los honorarios de
sus afiliados; limitar el objeto de las normas deontol6gicas a
los aspectos propiamente 6ticos, excluyendo de las mismas
el establecimiento de restricciones a la competencia entre
los profesionales; rechazar la prohibici6n de la publicidad,
al ver en la misma un excelente instrumento de informaci6n
de los consumidores; y admitir el ejercicio de las
profesiones en forma societaria y, en particular, en forma de




Como consecuencia de la publicaci6n del Informe sobre la
competencia en las profesiones, con fecha de 3 de julio de 1998 el Consejo
de Ministros aprob6 un Proyecto de Ley de delegaci6n al Gobiemo para la
reordenaci6n de las profesiones intelectuales (Disegno di legge nzim. 5092
recante "Delega al Governo per il riordino delle professioni
intellettuali').lll La Relazione (Exposici6n de Motivos) que acompafia a
este Proyecto indica que su objetivo es establecer los principios generales
comunes a todas las profesiones, principios que posteriormente deben
adaptarse a las particularidades de cada profesi6n especifica. 112 A pesar de
que se distingue entre las profesiones organizadas en torno a Colegios
Profesionales (Ordini professionali) y las que no lo est~n, no se indican
cudles deben ser las profesiones que deben constituirse en Colegios, ni
cudiles son las actividades que se reservan en exclusiva a una determinada
profesi6n. 113 Conviene sefialar que dicha Relazione afirma expresamente
que el Proyecto pretende conseguir la "eliminaci6n de todo obstdculo a la
competencia entre profesionales". 1 4 Por todo ello, el Proyecto delega al
Gobierno la regulaci6n de la actividad profesional y de las organizaciones
colegiales (articulo 1) y establece los principios generales que esta
regulaci6n debe tenerse en cuenta (articulo 2), entre los que cabe destacar
los siguientes:
1) protecci6n del interds piblico, teniendo en cuenta, de un
lado, los principios de pluralismo y competencia; y, de otro,
los principios deontol6gicos referidos al cardcter personal
de los servicios profesionales, la independencia y la
responsabilidad de los profesionales;
2) libertad de acceso, prohibiendo el establecimiento de
numerus clausus, salvo en las profesiones que ejercen
funciones pdblicas, y exigiendo que los periodos de
prdcticas se caractericen por su flexibilidad y efectividad;
3) eliminaci6n de la fijaci6n de honorarios vinculantes, con
excepci6n de las prestaciones profesionales obligatorias;
1!1. Progetto di legge n. 5092, Disegno di legge Delega al Governo per il Riordino delle
Professioni Intellettuali [Proyecto de Ley No 5092, Disefto de ley Delega al Gobiemo para el
Reordenamiento de Profesiones Intelectuales], 9 de julio de 1998 (Italia), disponible en
http://www.camera.it/dati/legl 3/lavori/stampati/sk5500/frontesp/5092.htm.
112. Progetto di legge n. 5092, Relazione [Proyecto de Ley No 5092, Relaci6n], 9 de Julio de
1998 (Italia), disponible en http://www.camera.it/_dati/leg13/lavori/stampati/sk5500/relazion/5092.htm
[en lo sucesivo Relazione].
113. Economia Lavoro [Economia Laboral], Ordini professionali [Asociaciones Profesionales],
en http:/lavoro.economia.virgilio.it/categorie/?ccat=4134.
114. Relazione, supra nota 112.
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4) potestad de los Colegios Profesionales de elaborar un
c6digo deontol6gico;
5) regulaci6n de las sociedades profesionales basada en la
limitaci6n de la participaci6n de socios no profesionales y el
establecimiento de una responsabilidad solidaria entre
sociedad y socios profesionales; y
6) abolici6n de la prohibici6n de la publicidad dirigida a
proporcionar una informaci6n correcta.
Interesa destacar que en este filtimo precepto se establece
expresamente una distinci6n entre la actividad profesional y la empresarial
(articulo 2.e), partiendo de la idea de que la primera posee unos caracteres
"intrinsecos y prevalentes" que la distinguen de la segunda, aunque no se
identifican cuiles son esos caracteres. En esta materia, se relativiza la
equiparaci6n de estas dos clases de actividad que se hace en sede
comunitaria, afirmando que dicha equiparaci6n posee un caricter
excepcional y viene motivada por finalidades especificas que no responden
a un planteamiento sistemdtico del concepto de empresa.
A petici6n del Ministerio de Justicia, el 5 de febrero de 1999 la AGMC
emiti6 un Informe (Parere) sobre el Proyecto de Ley de reordenaci6n de las
profesiones.1 5 En general, el mencionado 6rgano se muestra critico con el
Proyecto alegando que desaprovecha la oportunidad de efectuar una
verdadera liberalizaci6n de los aspectos fundamentales del mercado de
servicios profesionales, motivo por el cual propone una reformulaci6n del
mismo a fin de adaptarlo a los principios de la normativa de la competencia.
En concreto, entre los aspectos que son objeto de critica, vale la pena
destacar los siguientes.
1) se opone a la distinci6n entre actividad profesional y
empresarial, recordando la jurisprudencia comunitaria y la
remisi6n a la misma contenida en la legislaci6n italiana de
la competencia;
2) considera que el Proyecto es excesivamente vago al
justificar la creaci6n de Colegios Profesionales, recordando
tambi6n que el establecimiento de reservas de actividad y de
Colegios Profesionales debe poseer caricter excepcional;
3) por lo que se refiere a los requisitos de acceso a una
profesi6n, critica que el Proyecto no limite de forma
suficiente los diversos sistemas de acceso. Asi, no establece
115. AGCM, RIORDINO DELLE PROFESSIONI INTELLETTUALI [REORDENAMIENTO DE LAS
PROFESIONES INTELECTUALES] (5 de febrero de 1999). Este Informe puede consultarse en




los criterios fundamentales que deben informar las pruebas
de aptitud, no limita la duraci6n de los periodo de pricticas,
ni tampoco prohibe de forma general la fijaci6n de numerus
clausus, al admitirla en el caso de las profesiones que
suponen el ejercicio privado de funciones pfiblicas;
4) respecto a la regulaci6n del ejercicio profesional, la AGCM
se opone a la fijaci6n colectiva de honorarios, aunque
posean un cardcter meramente orientativo; exige limitar el
contenido de los c6digos deontol6gicos a los aspectos
relativos al correcto ejercicio profesional, excluyendo
taxativamente las disposiciones que restrinjan la libre
competencia; reclama explicitar que la publicidad debe
referirse a los tipos, caracteristicas y precios de los servicios
profesionales; propone reconocer una amplia posibilidad de
ejercicio en forma societaria, admitiendo expresamente las
sociedades multidisciplinares; y
5) objeta la ausencia en el Proyecto de una referencia a las
incompatibilidades en el ejercicio profesional, reclamando
que se eliminen todas aquellas que no sean necesarias y
proporcionales con respecto a los objetivos que persiguen.
Con independencia de la propuesta legislativa comentada, debe decirse
que la AGCM ha emitido diversas Resoluciones en las que aplica el
Derecho de la competencia a organizaciones colegiales, asi como a
determinados profesionales. En este sentido, cabe destacar la reciente
Resoluci6n de enero de 2000, en la que sancion6 a la Asociaci6n Nacional
de revisori contabili (auditores) y a las principales sociedades auditoras
establecidas en Italia (Arthur Andersen, KPMG, Coopers & Lybrand, Price
Waterhouse, Deloitte & Touche y Ernst & Young), por la realizaci6n de
conductas restrictivas consistentes en coordinar su actuaci6n en el mercado
mediante, entre otras actuaciones, la fijaci6n colectivamente de honorarios
y la distribuci6n de encargos profesionales.
116
Asimismo, merece la pena resaltar que la AGCM, en ejercicio de su
facultad de proponer a los poderes pfiblicos la aprobaci6n de reformas de
las normas que contengan restricciones a la competencia, se estd mostrando
particularmente activa en relaci6n con el sector de las profesiones, ya que
ha efectuado algunas propuestas en este sentido referidas a restricciones en
116. Associazione Nazionale Revisori Contabili [Asociaci6n Nacional de Auditores], en
http://www.anrev.it/ (iltima visita el 6 de abril de 2005); Arthur Andersen, en
http://www.arthurandersen.com/ (61tima visita el 27 de marzo de 2005); KPMG, en
http://www.kpmg.com/ (filtima visita el 27 de marzo de 2005); Price Waterhouse Coopers, en
http://www.pwcglobal.com/ (tiltima visita el 27 de marzo de 2005); Deloitte & Touche, en
http://www.deloitte.com/dtt/home/ (tltima visita el 27 de marzo de 2005); Ernst & Young, en
http://www.ey.com/global/content.nsf/Intemational/Home (iltima visita el 27 de marzo de 2005).
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materia de acceso, reserva de actividad y fijaci6n de honorarios que afectan
a diversas profesiones.
Por otra parte, la mis reciente jurisprudencia italiana se orienta en el
sentido de confirmar la evoluci6n marcada por la AGCM, al considerar, a
los efectos de la aplicaci6n de la normativa de la competencia, que los
profesionales son empresas y las organizaciones colegiales son asociaciones
de empresas, sin que el hecho de que dichas organizaciones desarrollen
funciones piblicas impida la aplicaci6n de aquella normativa. En esta
direcci6n, debe mencionarse la Sentencia de la Corte de Apelaci6n de Turin
de 11 de julio de 1998, relativa a la fijaci6n colectiva de honorarios de
abogados; 1 7 la Sentencia de la Corte de Apelaci6n de Milan de 29 de
septiembre de 1999, referida a la actuaci6n anticompetitiva del consulenti
del lavoro (Consejo de asesores laborales) consistente en incitar a sus
afiliados a boicotear a una empresa privada dedicada a la elaboraci6n de
programas de gesti6n en materia laboral;" 18 y la Sentencia del Tar del Lazio
de 12 de enero de 2000, relativa a la fijaci6n de honorarios por la
organizaci6n profesional que agrupa a los periti commerciali (peritos
mercantiles)."9
Ante esta situaci6n, diversas organizaciones colegiales han comenzado
a liberalizar su normativa deontol6gica, eliminando especialmente las
restricciones existentes en materia de publicidad. Asi lo han hecho,
sefialadamente, los Consejos de Colegios de abogados, m6dicos o
arquitectos.
4. Espafia
Por lo que se refiere a la evoluci6n de la cuesti6n en Espafia, resulta
obligado destacar la posici6n del Tribunal de Defensa de la Competencia
(TDC) como verdadero propulsor y artifice de la proyecci6n de la
nornativa antitrust sobre el ejercicio de las profesiones.120 El protagonismo
de este Tribunal se ha manifestado tanto en el impulso de la reforma de la
Ley de Colegios Profesionales, como en la adopci6n de una interpretaci6n
favorable a la sujeci6n de las profesiones a la libre competencia.
117. Corte app. di Torino [Corte de Apelaci6n de Turin], sez. I, 11 de julio de 1998, n. 791,
Giur. It., disponible en http://www.foroeuropeo.it/art/tariffeintemet/torinol.htm (Italia).
118. Corte app. di Milano [Corte de Apelaci6n de Milan], sez. (sesi6n), 29 de septiembre de
1999, Giur. It., (Italia).
119. Trib. Di Tar Lazio [Tribunal de Tar del Lazio], sez. prima, 28 de enero de 2000, n. 466,
Giur. It., disponible en http://www.foroeuropeo.it/art/tariffeintemet/tarlazio.htm (Italia).
120. A pesar de su nombre, el Tribunal de Defensa de la Competencia no es una autoridad
juridica, sino una autoridad administrativa.
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En el primer aspecto, debe recordarse que el origen de la mencionada
reforma se encuentra en el Informe que este Tribunal emiti6 en 1992 con el
titulo Informe sobre el libre ejercicio de las profesiones: Propuesta para
adecuar la normativa sobre profesiones colegiadas al r~gimen de libre
competencia vigente en Espana.12 1 En este Informe, despu~s de efectuar un
exhaustivo anilisis de la actividad profesional desde la perspectiva de la
libre competencia, el Tribunal redact6 una propuesta articulada de reforma
de la Ley de Colegios Profesionales, en la cual se declaraba expresamente
la sujeci6n de esta actividad al Derecho de la competencia y, en concreto, se
suprimian las restricciones a la misma referidas a los honorarios, a la
publicidad, a la estructura de negocio y a la actividad profesional fuera del
territorio de colegiaci6n.
Despurs de un tortuoso proceso prelegislativo, marcado por la frrrea
oposici6n de las organizaciones profesionales, la propuesta del Tribunal se
introdujo finalmente mediante el Decreto-Ley 5/1996, confirmado mis
tarde por la Ley 7/1997, de liberalizaci6n de los Colegios Profesionales
1 22
El eje en tomo al cual gira esta reforma lo constituye, sin duda alguna,
el principio general de sometimiento de la actividad profesional al Derecho
de la competencia. En concreto, este principio general se formula en los
siguientes tdrminos: "[e]l ejercicio de las profesiones colegiadas se
realizar en regimen de libre competencia y estard sujeto, en cuanto a la
oferta de servicios y fijaci6n de su remuneraci6n, a la Ley sobre Defensa de
la Competencia y a la Ley sobre Competencia Desleal."' 123 Sin embargo, la
propia Ley limita inmediatamente el alcance de este principio al establecer
que "[1]os demds aspectos del ejercicio profesional continuarn rigidndose
por la legislaci6n general y especifica sobre la ordenaci6n sustantiva propia
de cada profesi6n aplicable."'
' 24
En este punto, resulta fundamental sefialar que la redacci6n actual de la
Ley 7/1997 es el resultado de un proceso de progresivo aguamiento o
diluci6n del contenido liberalizador que poseia la propuesta inicial
formulada por el TDC, proceso que se manifiesta a lo largo de la
tramitaci6n legislativa y prelegislativa de la reforma y que, en gran medida,
es el producto de las presiones de las organizaciones colegiales.
121. TDC, INFORME SOBRE EL LIBRE EJERCICIO DE LAS PROFESIONES (1992), disponible en
http://www.tdcompetencia.es/otrosinformes/otrosinformes.asp [en lo sucesivo INFORME SOBRE EL
EJERCICIO LIBRE DE LAS PROFESIONES].
122. Real Decreto-Ley [R.D.L.] 5/1996, de 7 dejunio (B.O.E. 1996, 139) (Espafla), confirmado
por la Ley Ordinaria [L.O.] 7/1997, de 14 de abril (B.O.E. 1997, 90) (Espafila).
123. Apartado 1 del art. 5 del R.D.L. 5/1996 de 7 de junio; apartado 1 del art. 5 de la L.O.
7/1997 de 14 de abril.
124. Apartado 1 del art. 5 de la L.O. 7/1997 de 14 de abril.
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A pesar de lo anterior, debe mencionarse que, con posterioridad a la
Ley 7/1997, se han aprobado otras reformas de contenido liberalizador. En
este sentido, merece la pena destacar el paquete de medidas liberalizadoras
aprobado por el Gobierno el 23 de junio de 2000, en el que se incorporaban,
entre otras muchas medidas, la potenciaci6n de la colegiaci6n iimica
eliminando las barreras territoriales en forma de contraprestaci6n
econ6mica, la admisi6n de la aplicaci6n de descuentos en los aranceles
notariales y la explicita declaraci6n de la intermediaci6n inmobiliaria como
una actividad libre no reservada a ninguna profesi6n en exclusiva.1
25
Un elocuente ejemplo de la tendencia a proyectar la normativa de la
competencia sobre la actividad profesional lo constituye el nuevo Estatuto
General de la Abogacia Espafiola que el Gobiemo ha aprobado
recientemente mediante Real Decreto de 22 de junio de 2001, publicado en
el BOE nfim. 164, de 10 de julio. 126
El nuevo Estatuto reconoce expresamente que la abogacia es una
profesi6n que se ejerce "en r6gimen de libre y leal competencia" (articulo 1)
y, en coherencia con ello, elimina algunas de las principales restricciones a
la competencia contenidas en el Estatuto de 1982, sobre todo en materia de
honorarios (articulo 44), publicidad (articulo 25), sociedades profesionales
(articulos 28 y 29) y colegiaci6n inica (articulo 17).127
La segunda manifestaci6n del protagonismo del TDC en la
liberalizaci6n de las profesiones reside, segin se ha avanzado, en la
adopci6n por parte de dicho 6rgano de una interpretaci6n favorable a la
sujeci6n de los profesionales a la libre competencia. Esta interpretaci6n ha
sido la que ha hecho posible que la doctrina de este Tribunal en la materia
haya experimentado una tremenda evoluci6n que ha venido marcada por
cuatro etapas que se distinguen por los siguientes rasgos: la primera por la
inactividad del Tribunal, la segunda por la adopci6n de una interpretaci6n
amplia de la exenci6n legal, la tercera por acoger una interpretaci6n estricta
de dicha exenci6n y la cuarta por un activismo favorable a la aplicaci6n de
la normativa antitrust.
Asi, la primera etapa, que abarcaria el periodo de vigencia de la Ley de
represi6n de las prdcticas restrictivas de la competencia de 1963, se
125. R.D.L. 6/2000, de 23 de junio (B.O.E. 1996, 151) (Espafia). Ver Consejo General de la
Abogacia Espaffola, C6digo Deontol6gico, Aprobado por el Pleno del Consejo General de la Abogacia
Espaflola de 30 de junio de 2000, disponible en http://www.cgae.es/textos-leg/estatuto/coddeont.htm;
ver tambi~n Teresa Saintgermain, La Clasificaci6n Urbanistica del Suelo tras las Medidas
Liberalizadoras Adoptadas por el Gobierno Espahol, INFORMACI6N JURIDICA, ECON6MICA Y FISCAL
[INJEF], 21 dejulio de 2000, disponible en http://www.injef.com/revista/urbanismo/c_000721.htm.
126. R.D. 658/2001, de 22 dejunio (B.O.E. 2001, 164) (Espafla).




caracteriza por el escaso nfimero de Resoluciones en el que el Tribunal
examin6 esta materia y por el hecho de que en todas ellas rechaz6 la
existencia de actos restrictivos de la competencia.
La segunda etapa, que se extenderia durante los primeros aftos de
vigencia de la Ley de Defensa de la Competencia (LDC) de 1989, se
caracteriza tambidn por los escasos supuestos que se someten al TDC, pero
se distingue por el hecho de que en todos estos supuestos dicho Tribunal
consider6 que las conductas restrictivas se hallaban amparadas por la
exenci6n legal contenida en el articulo 2.1 de la LDC.
128
La tercera etapa, que se iniciaria a partir de la publicaci6n en 1992 del
Informe sobre el ejercicio de las profesiones, supuso un cambio de
orientaci6n radical respecto a la etapa anterior, porque el Tribunal acogi6
una interpretaci6n restrictiva de la mencionada exenci6n legal, lo que
permiti6 que se emitieran las primeras Resoluciones que sancionaban la
realizaci6n de conductas anticompetitivas por parte de Colegios
Profesionales.
129
Finalmente, la cuarta etapa, que se iniciaria desde la entrada en vigor
del Decreto-Ley 5/1996 y la Ley 7/1997, se caracteriza por consolidar
definitivamente la posici6n del TDC e impulsar su politica de control de la
legalidad anticompetitiva de las actuaciones colegiales, lo que se ha
traducido en un elevado nfimero de Resoluciones en la materia y en la
frecuente imposici6n de sanciones a Colegios Profesionales.
130
El andlisis de las mds de sesenta Resoluciones emitidas por el TDC en
materia del ejercicio de las profesiones permite extraer numerosas
conclusiones no s6lo juridicas, sino tambi6n sociol6gicas. Aqui me limitard
a comentar algunas de las mds sobresalientes. Desde una perspectiva
sociol6gica, cabe destacar las siguientes:
En primer lugar, las Resoluciones afectan a un amplio abanico de
profesiones, que abarca profesiones juridicas (abogados, procuradores,
gestores administrativos, notarios y corredores de comercio); profesiones
t6cnicas (arquitectos, aparejadores e ingenieros); profesiones m6dicas
(m6dicos, odont6logos, estomat6logos, 6pticos, diplomados de enfermeria y
veterinarios); asi como profesiones relacionadas con el sector inmobiliario
(agentes de la propiedad inmobiliaria, administradores de fincas y expertos
inmobiliarios).
En segundo lugar, existen determinadas profesiones que han sufrido
especialmente el acoso del TDC. Principalmente, sin lugar a dudas, los
128. Art. 2.1 de la Ley de Defensa de la Competencia [LDC] 16/1989, de 17 de julio (B.O.E.
1989, 170) (Espafia).
129. Ver INFORME SOBRE EL LIBRE EJERCICIO DE LAS PROFESIONES, supra nota 121.
130. R.D.L. 5/1996 de 7 dejunio; L.O. 7/1997 de 14 de abril.
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arquitectos, que han sido objeto de mds de veinte Resoluciones, referidas en
la mayoria de las ocasiones a diversas modalidades de restricci6n a la libre
fijaci6n de honorarios. A continuaci6n, en un lugar muy destacado, se
encuentran los agentes de la propiedad inmobiliaria, que juntamente con los
expertos inmobiliarios y los administradores de fincas, han sido objeto de
mis de diez Resoluciones, referidas en la mayoria de los casos a
restricciones en forma de reserva de actividad en exclusiva. Finalmente,
deben mencionarse tambidn los abogados, que cuentan con seis
Resoluciones, relativas a diversas restricciones en materia de publicidad, de
actuaci6n fuera del dmbito territorial de colegiaci6n y de reserva de
actividad.
En tercer lugar, y en cuanto al tipo de restricci6n, merece la pena
destacar que las mds frecuentes han sido, con diferencia, las relacionadas,
directa o indirectamente, con la libre fijaci6n de honorarios. En esta
materia, se han detectado unas treinta y cinco Resoluciones, mds de la mitad
del total de Resoluciones dictadas. Las restricciones afectadas son de lo
mis variado: fijaci6n colectiva de honorarios, condicionarniento del visado
de proyectos al cumplimiento de las normas colegiales de honorarios, cobro
obligatorio a travds del Colegio Profesional, condicionamiento de las venias
o autorizaciones al previo pago de los honorarios, etc. Las restantes
Resoluciones se reparten de forma uniforme entre diferentes restricciones,
entre las que destacan las relativas a la reserva de actividad, a la publicidad,
al ejercicio asociado o a la actuaci6n fuera del Ambito de colegiaci6n.
IV. REVISI6N CRiTICA DE LA REGULACION DE LAS PROFESIONES
Una vez analizada la tendencia, tanto en el drmbito nacional, como en
el internacional, hacia la sujeci6n de la actividad profesional a la normativa
de la libre competencia, en las siguientes pfginas se desarrolla una
propuesta de revisi6n critica de la regulaci6n de las profesiones dirigida a
eliminar todas aquellas restricciones de la competencia que carecen de
justificaci6n. Con esta finalidad, se examina la racionalidad econ6mica que
justifica la existencia de la mencionada regulaci6n, para despu6s proponer
una serie de criterios generales sobre la base de los cuales revisar la
legitimidad de las restricciones a la competencia contenidas en la misma, al
objeto de desactivar todas aquellas restricciones que no respondan
adecuadamente a los referidos criterios generales.
Esta propuesta de revisi6n tiene como destinatarios, de un lado, a los
reguladores, sean poderes piblicos (estatales o auton6micos), sean
organizaciones colegiales, en su funci6n de establecer, modificar o eliminar
categorias gendricas de restricciones a la competencia; y, de otro lado, a los
6rganos de aplicaci6n de la regulaci6n de las profesiones, con especial
referencia evidentemente a los 6rganos de control de la normativa de la
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competencia, en su funci6n de supervisar la adecuaci6n de unas
determinadas restricciones a la competencia.
A. Racionalidad econ6mica de la regulaci6n de las profesiones
1. Fallos del mercado de los servicios profesionales
Tradicionalmente, la exclusi6n de la actividad profesional del imbito
de aplicaci6n de la normativa de la competencia se ha justificado mediante
argumentos fundamentalmente espirituales, basados en el caricter
intelectual y personal de la prestaci6n de servicios profesionales, en el
cardcter altruista y desinteresado de dicha prestaci6n, en la inestimabilidad
de dichos servicios, en la relaci6n de confianza que se origina entre cliente
y profesional o en los valores deontol6gicos de la profesi6n, entre los que
destacan la dignidad y el honor.
Sin embargo, la regulaci6n de la actividad profesional y, en particular,
el establecimiento en dicha regulaci6n de restricciones a la competencia
posee una justificaci6n econ6mica. 3 ' Esta regulaci6n tendria por finalidad
131. Sobre el planteamiento queen adelante se expone, inspirado en el anAlisis econ6mico del
Derecho, en la literatura estadounidense, ver George A. Akerlof, The Market for "Lemons": Quality
Uncertainty and the Market Mechanism [El Mercado para "Limones ": Incertidumbre de Calidad y el
Mecanismo De mercado], 84 Q. J. ECON. 488 (1970) (traducido al espafiol en El mercado de limones:
incertidumbre en la calidady el mecanismo de mercado, 36 ICE 37 (1987)); Michael R. Darby y Edi
Karni, Free Competition and the Optimal Amount of Fraud [Competencia Libre y la Cantidad 6 ptima
de Fraude], 16 J. L. & ECON. 67 (1973); Hayne E. Leland, Quacks, Lemons, and Licensing: A Theory of
Minimum Quality Standards [Curanderos, Limones, y Licenciaturas: Una Teoria de Normas de
Calidad Minimas], 87 THE J. POL. ECON. 1328 (1979); R. C. 0. Matthews, The Economics of
Professional Ethics: Should the Professions be More Like Business? [La Economia de ttica
profesional: eDeberian las Profesiones ser mds bien Negocio?], 101 THE ECON. J. 737 (1991); Richard
A. Epstein, The Legal Regulation of Lawyers' Conflicts of Interest [La Regulaci6n Legal de los
Conflictos de inters de los Abogados], 60 FORDHAM L. REV. 579 (1992); Ronald J. Gilson y Robert H.
Mnookin, Disputing Through Agents: Cooperation and Conflict Between Lawyers in Litigation
[Disputa Por Agentes: Cooperaci6n y Conflicto Entre Abogados en Pleito], 94 COLUM. L. REV. 509
(1994); Jonathan R. Macey y Geoffrey P. Miller, Reflections on Professional Responsibility in a
Regulatory State [Reflexiones sabre Responsabilidad Profesional en un Estado Regulador], 63 GEO.
WASH. L. REV. 1105 (1995); Jonathan R. Macey y Geoffrey P. Miller, An Economic Analysis of Conflict
of Interest Regulation [Un Andlisis Econ6mico de Regulaci6n de Conflicto de interds], 82 IOWA L. REV.
965 (1997); Donald C. Langevoort y Robert K. Rasmussen, Skewing the Results: The Role of Lawyers
in Transmitting Legal Rules [Sesgar los Resultados: El Papel de Abogados en Transmisi6n de Normas
juridicas], 5 S. CAL. INTERDISC. L. J. 375 (1997); Larry E. Ribstein, Ethical Rules, Agency Costs, and
Law Firm Structure [Reglas tticas, Gastos de Agencia, y Estructura de Firma de Derecho], 84 VA. L.
REV. 1707 (1998).
Ver tambidn los siguientes Informes de imbito intemacional sobre profesiones y competencia:
INFORME SOBRE REFORMA REGULADORA DEL OCDE, supra nota 10; COMPETENCIA EN SERVICIOS
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corregir los riesgos de que se produzcan market failures (fallos del
mercado) que reduzcan la calidad de los servicios profesionales. Estos
fallos pueden agruparse, esencialmente, en dos categorias: la existencia de
asimetrias informativas y la generaci6n de externalidades.
a. Asimetrias de la informaci6n
Las asimetrias informativas tienen su origen en el conflicto de
intereses que surge en las relaciones entre el profesional y el cliente. En la
terminologia de la teoria econ6mica, estas relaciones constituyen una tipica
relaci6n de agencia, en la que el cliente (principal) encarga al profesional
(agente) la gesti6n de sus intereses. En este tipo de relaciones se generan
unos costes de transacci6n denominados costes de agencia, que son aquellos
en los que el principal debe incurrir para evitar las conductas oportunistas
de los agentes al actuar en interns propio y en detrimento del principal. En
este contexto, las relaciones entre profesional y cliente se caracterizan por
generar unos elevados costes de agencia como consecuencia de las
asimetrias informativas que surgen en esta relaci6n. Ciertamente, estas
asimetrias no son privativas del sector de los servicios profesionales, pero
en este sector se manifiestan de una forma particularmente intensa.
En efecto, en la relaci6n profesional el cliente tiene en general una
enorme dificultad para evaluar la calidad de los servicios profesionales que
le ofrecen, en ocasiones incluso despuds de haberlos adquirido. Los
servicios profesionales consisten en la aplicaci6n de unos determinados
conocimientos a un caso concreto siendo muy dificil medir el resultado
teniendo en cuenta la individualidad del profesional y la especificidad del
supuesto concreto, lo que imposibilita una valoraci6n estandarizada de
resultados. Dicho de otro modo, la relaci6n existente entre la actividad
desarrollada por el profesional y el resultado obtenido por el mismo a
menudo no viene predeterminada. Asi, por ejemplo, a pesar de esforzarse
al mdximo, ni los mejores medicos pueden curar a todos los pacientes, ni
los mejores abogados pueden ganar todos los litigios. En principio, la Anica
manera de calibrar tales servicios seria someterlos a la evaluaci6n de otro
profesional solicitando una segunda opini6n, pero es obvio que este
mecanismo incrementaria enormemente el coste de los servicios. Por este
PROFESIONALES, supra nota 10; LECG LTD., supra nota 93; OFT, supra nota 101; AGCM
INVESTIGACI6N COGNOSCITIVA No 5400, supra nota 110.
Entre nosotros, CANDIDO PAZ-ARES, EL SISTEMA NOTARIAL: UNA APROXIMACI6N ECON(MICA
67 et seq. (Colegios Notariales de Espafia 1995); CAMPINS VARGAS, supra nota 1, en 148-65; Francisco
Marcos, La Lucha Contra las Restricciones a la Libre Competencia en el Mercado de Servicios
Profesionales, GJ, mayo-junio 2002, No 219, en 22-35, passim.
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motivo, los servicios profesionales suelen incluirse dentro de la categorfa de
los denominados credence goods (bienes de confianza o de crddito).
Esta disparidad informativa sitia al cliente en una posici6n de
debilidad y de dependencia respecto del profesional, lo que puede acabar
provocando fallos del mercado consistentes en una reducci6n de la calidad
de los servicios profesionales. En primer lugar, la dificultad de los clientes
para evaluar la calidad de los servicios conduce a que la elecci6n del
profesional se realice, no en funci6n de la calidad, sino del precio, pues este
filtimo se convierte en el finico elemento que resulta sencillo de valorar para
el cliente. Esta circunstancia desincentiva a los profesionales para
diferenciarse de los demds en funci6n de la calidad y les ileva a centrarse
finicamente en el precio como factor competitivo, obligindoles a rebajar la
calidad para mantenerles en el mercado, lo que acaba conduciendo a una
situaci6n de reducci6n de la calidad media de los servicios profesionales,
llegdndose a lo que se denomina "mercado de los limones", esto es, una
situaci6n de competencia destructiva consistente en una reducci6n de los
precios que genera una reducci6n de la calidad de los servicios. En segundo
lugar, la incapacidad del cliente de medir la calidad de los servicios puede
incentivar al profesional a suministrar mds servicios de los que son
efectivamente necesarios con la (nica finalidad de incrementar sus ingresos.
Por iltimo, todo lo anterior lleva a los consumidores a reducir el consumo
de servicios profesionales.
b. Externalidades
Por otra parte, la segunda categoria de fallos del mercado que pueden
surgir en el sector de los servicios profesionales lo constituyen las
externalidades, es decir, los efectos que la prestaci6n de estos servicios
puede generar sobre terceros que no estAn directamente involucrados en la
relaci6n entre profesional y cliente. Este riesgo se fundamenta en que la
relaci6n profesional de cardicter bilateral suele ser, en realidad, mds
compleja y conflictiva, porque despliega sus efectos sobre terceros, lo que
puede convertirla en multilateral.
Estas externalidades surgen especialmente cuando la prestaci6n de
servicios profesionales no s6lo constituye una actividad privada, sino que
ademds o bien constituye al mismo tiempo una actividad total o
parcialmente pfiblica, o bien posee una gran trascendencia pfiblica.
El primer caso es el de los que mAs arriba se denominaban ejercientes
privados de funci6n pfiblica o funcionarios de arancel y, esencialmente, los
notarios y registradores. El segundo caso lo constituyen todas aquellas
profesiones estrechamente vinculadas a valores pfiblicos tan esenciales
como la justicia o la salud y, particularmente, abogados y mddicos.
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Un significativo ejemplo de esta segunda categoria de actividad
profesional es la prestaci6n de servicios de auditoria: la empresa auditada
puede verse tentada a reducir costes solicitando del auditor un servicio de
baja calidad, lo cual puede tener un impacto negativo sobre los acreedores o
los inversores de dicha empresa, los cuales carecerin de una informaci6n
fidedigna sobre la situaci6n econ6mica de la empresa.
2. Mecanismos correctores de los fallos del mercado
a. Mecanismos regulatorios
Segdin se ha avanzado, la regulaci6n de las profesiones cumple la
funci6n de evitar el riesgo de que se produzcan los mencionados fallos del
mercado en forma de asimetrias informativas o de externalidades,
garantizando de este modo un nivel minimo de calidad de los servicios
profesionales. Asi, en primer lugar, la exigencia de una titulaci6n garantiza
que el profesional posee los conocimientos y las aptitudes necesarios para
desarrollar la actividad profesional. En segundo lugar, la delegaci6n en los
Colegios Profesionales de facultades de control, concretamente facultades
normativas y disciplinarias, constituyen ulteriores mecanismos de garantia
de la calidad de los servicios profesionales. De este modo, los Colegios
tienen entre sus funciones, por un lado, la de ordenar la profesi6n
estableciendo sistemas de acceso a la misma y aprobando c6digos
deontol6gicos de conducta y, de otro, la de sancionar eventuales
incumplimientos de las especificas normas de ordenaci6n, sanciones que
pueden consistir incluso en la expulsi6n temporal o definitiva del mercado.
La facultad de ordenaci6n de la profesi6n permite imponer a los
profesionales unos estAndares minimos de calidad en defensa de los
clientes; mientras que la facultad disciplinaria permite sancionar a los que
incumplan con tales estAndares.
En este punto debe recordarse que el modelo de regulaci6n adoptado
podia basarse en una f6rmula parcialmente alternativa consistente en la
asunci6n por parte de la propia Administraci6n de las mencionadas
facultades normativas y disciplinarias asumidas actualmente por los
Colegios. La f6rmula de los Colegios Profesionales, frente a la de la
Administraci6n, presenta como ventajas la mayor sensibilidad de los
profesionales ante las peculiaridades de cada sector especifico y el menor
coste del control, que es asumido por los propios profesionales. Sin
embargo, los inconvenientes de esta f6rmula se concentran en el riesgo de
que una actitud corporativista pueda convertir la protecci6n del interns
general en pretexto suficiente para permitir la defensa de los intereses
particulares de los profesionales.
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b. Mecanismos no regulatorios
La regulaci6n de las profesiones no constituye el finico mecanismo con
el que puede afrontarse el riesgo de que se produzcan fallos en el mercado
de servicios profesionales. Asi, cabe pensar tambidn en mecanismos no
regulatorios, entre los que destacan la adquisici6n o mantenimiento de una
buena reputaci6n en el mercado de los servicios, la interposici6n por parte
del cliente de una acci6n de responsabilidad civil por dafios causados por el
profesional, la prestaci6n de garantias por parte de los profesionales, la
divulgaci6n piblica de informaci6n sobre la calidad de los servicios
profesionales mediante publicaciones de consumidores de estos servicios y
la distribuci6n de los encargos entre diversos profesionales a fin de
contrastar la calidad de los mismos.
Sin embargo, estos mecanismos presentan ciertos inconvenientes que
los hacen menos eficaces que el m6todo regulatorio, inconvenientes que son
especialmente graves en los casos de servicios profesionales complejos,
cuya calidad resulta dificil o imposible de evaluar antes de su adquisici6n, y
con respecto a consumidores que carecen de informaci6n y no poseen
recursos para controlar la calidad de la prestaci6n.
Asi, en primer lugar, es verdad que la reputaci6n supone para los
profesionales un enorme incentivo para prestar servicios de calidad, porque
de no hacerlo asi la consecuencia con la que se enfrentan no se limita a la
pdrdida del cliente concreto de que se trate, sino los eventuales futuros
clientes que dejarin de liegar atraidos por la reputaci6n. Sin embargo, este
mecanismo no garantiza de forma efectiva que los profesionales siempre
presten sus servicios de acuerdo con el estdndar de calidad marcado por su
reputaci6n, lo que puede causar dafios irreparables a los clientes que sufren
esta circunstancia.
En segundo lugar, aunque la acci6n de responsabilidad civil
ciertamente ofrece una compensaci6n a los clientes que sufren dafios a
causa de la prestaci6n de servicios de baja calidad, este mecanismo presenta
diversas limitaciones. Por un lado, opera a posteriori (posteriormente), por
lo que en principio s6lo proyecta sus efectos sobre los supuestos en que
efectivamente se produce un daflo. Y, por otro lado, posee un elevado
coste, lo que desincentiva su utilizaci6n en los casos, ciertamente
numerosos, en los que los daflos generados son inferiores a dicho coste. En
definitiva, la acci6n de responsabilidad, basada en una compensaci6n que
opera a posteriori, resulta menos efectiva a la hora de incentivar
adecuadamente a los profesionales para mantener la calidad de sus servicios
que la regulaci6n de las profesiones, basada esencialmente en la utilizaci6n
de mecanismos preventivos que actfian a priori (anteriormente).
En tercer lugar, tanto la prestaci6n de garantias por parte de los
profesionales, como la divulgaci6n pfiblica de informaci6n sobre la calidad
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de los servicios profesionales tambidn presentan algunas limitaciones y, en
particular, la antes mencionada dificultad de valorar los servicios
profesionales a la vista de que generalmente no constituyen servicios que se
presten de forma estandarizada o uniforme, sino que dependerdn de las
circunstancias concretas de cada caso. Ademis, estos mecanismos pueden
representar un coste extraordinariamente elevado para los profesionales de
pequefias dimensiones.
Finalmente, la distribuci6n de los encargos entre diversos
profesionales a fin de contrastar la calidad de los mismos se muestra como
un mecanismo eficaz solamente para aquellos clientes que, como las
empresas, son consumidores habituales de servicios profesionales y
disponen de recursos y experiencia suficiente para evaluar la calidad de
dichos servicios. En cambio, este m~todo no resulta fitil para los
consumidores individuales, que por lo general no se encuentran en
condiciones de efectuar dicha valoraci6n.
B. Criterios de revisi6n de las restricciones a la competencia
1. Principio pro libertate (para liberta)
La regulaci6n de las profesiones debe inspirarse en el principio pro
libertate. Tal y como se ha apuntado mis arriba, este principio encuentra su
fundamenta en la regulaci6n constitucional de las profesiones y, en
concreto, en una interpretaci6n conjunta de los preceptos que contemplan la
libertad de profesi6n (articulo 35 Constituci6n Espafiola, CE), la libertad de
empresa (articulo 38 CE), asi como los Colegios Profesionales y el ejercicio
de las profesiones tituladas (articulo 36 CE). 32 El principio pro libertate
viene reforzado, ademis, por el reconocimiento constitucional de la libertad
como valor supremo del ordenamiento (articulos 1 CE).1 33
La principal consecuencia de la vigencia del principio pro libertate en
la actividad profesional reside en que la libertad, como principio rector de
dicha actividad, constituye la regla general y, por tanto, debe ser objeto de
una interpretaci6n amplia; mientras que las limitaciones a la libertad
constituyen excepciones a dicha regla general y, en consecuencia, deben
someterse a una interpretaci6n estricta. En concreto, en materia de
restricciones a la competencia en el ejercicio de las profesiones, el principio
pro libertate implica que, en general, la actividad profesional debe
desarrollarse en regimen de amplia y plena libertad de competencia, y que
cualquier restricci6n a la misma debe considerarse como una excepci6n
sujeta a una interpretaci6n estricta.
132. En este sentido, ver Olavarria y Viciano, supra nota 16, en 208-16.
133. CONSTITUCI6N [C.E.] [Constituci6n] arts. I (Espafia).
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Segfin ha reconocido expresamente la jurisprudencia constitucional,
las excepciones al principio de libertad contenidas en la regulaci6n de las
profesiones y, en especial, las restricciones a la libre competencia en el
ejercicio de las mismas, se hallan sujetas esencialmente a dos limites que se
analizan a continuaci6n: un limite formal, la reserva de ley, y otro material,
la satisfacci6n del inter6s pfiblico.
2. Limites de las excepciones al principio pro libertate
a. Limite formal: reserva de ley
Segfin se ha dicho mis arriba, los preceptos constitucionales que se
ocupan de las profesiones exigen de forma expresa que su regulaci6n venga
contenida en normas con rango de Ley (articulos 35, 36 y 38 CE, en
conexi6n con articulo 53.1 CE). 34 Tal y como ha reconocido el propio
Tribunal Constitucional de Espafia, esta reserva de ley no excluye que el
legislador se remita a normas reglamentarias, aunque si impide que tal
remisi6n haga posible "una regulaci6n independiente, y no claramente
subordinada a la ley". 135 Por este motivo, las remisiones o habilitaciones
legales a la potestad reglamentaria deben limitar el ejercicio de esta
potestad a un mero "complemento de la regulaci6n legal."'
136
La proyecci6n de estas ideas sobre las restricciones a la competencia
en el ejercicio de las profesiones conduce ineludiblemente a concluir que
estas restricciones deben venir recogidas, o bien en una norma legal, o bien
en una norma reglamentaria (por ejemplo, colegial), que posea lo que la
jurisprudencia constitucional denomina "habilitaci6n legal suficiente".
En este sentido, el hecho de que el legislador atribuya explicitamente a
los Colegios Profesionales la funci6n de ordenaci6n de la profesi6n
(articulo 3 LCP) no legitima el establecimiento de restricciones a la
competencia por parte de estas organizaciones, porque se trata de una
habilitaci6n legal de car-cter gendrico, que en modo alguno puede
entenderse suficiente, en virtud de la antes mencionada interpretaci6n
estricta a la que deben someterse las excepciones al principio de libertad en
materia de regulaci6n de las profesiones. 137 De este modo, los Colegios
Profesionales deben poseer una habilitaci6n legal de caricter especifico
para poder limitar legitimamente la libertad de competencia en el ejercicio
134. C.E. arts. 35, 36 y 38, en conexi6n con C.E. art. 53.1 (Espafha).
135. STC, 24 dejulio 24 de 1984 (B.O.E., No 83/1984), sec. 1I, prrafo 4 (Espafia).
136. Id.
137. Art. 3 de la Ley sobre Colegios Profesionales [LCP] 2/1974, de 13 de febrero (Jefatura),
(B.O.E. 1974, 40) (Espafla).
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de las profesiones. En virtud tambidn de la mencionada interpretaci6n
estricta, en caso de duda sobre si una especifica restricci6n se halla o no
amparada por una habilitaci6n legal suficiente, debe optarse por considerar
que tal habilitaci6n no existe.
Esta interpretaci6n estricta ha sido expresamente acogida por el TDC
en el enjuiciamiento de las restricciones contenidas en normas colegiales, al
negar la existencia de habilitaci6n legal suficiente cuando tales restricciones
no venian amparadas en una norma legal. Yendo todavia mds all,
recientemente el propio legislador ha ilevado esta interpretaci6n al mdximo
rigor. En efecto, la reforma de 1999 de la Ley sobre Colegios Profesionales
(LDC) ha restringido el dmbito de conductas restrictivas de la competencia
exentas de prohibici6n inicamente a los supuestos en que asi resulte "de la
aplicaci6n de una Ley," eliminando el inciso que permitia considerar
exentas las conductas restrictivas realizadas en virtud de "disposiciones
reglamentarias que se dicten en aplicaci6n de una Ley" (articulo 2.1
LDC). 1
38
b. Limite material: intergs pziblico
Segfin ha establecido la jurisprudencia constitucional, la regulaci6n de
las profesiones, tanto si se halla contenida en una norma legal como
reglamentaria, debe basarse en criterios de interds pfiblico. Sin embargo, ni
el Tribunal Constitucional, ni los 6rganos jurisdiccionales han delimitado
con precisi6n el contenido de este limite material gen6ricamente referido al
interds pfiblico.
En relaci6n con las restricciones a la competencia contenidas en la
regulaci6n de las profesiones, y como expresamente ha reconocido el TDC
en su Informe de 1992, el mencionado interds piblico se manifiesta
esencialmente en la idea de garantizar la calidad de los servicios
profesionales, con el fin de proteger a los consumidores de dichos servicios
frente a los riesgos de que se produzcan los fallos de mercado antes
comentados. 139 Sin embargo, determinar si una especifica restricci6n a la
competencia se halla o no justificada por dicho interds pfiblico requiere de
una compleja valoraci6n que podria denominarse test de calidad y que se
describe en los siguientes apartados.
Antes, sin embargo, conviene mencionar que la exigencia de un interds
pfiblico excluye de plano la regulaci6n de las profesiones dirigida a
introducir restricciones a la competencia con la finalidad de proteger el
interds privado de los profesionales y, en particular, el consistente en limitar
la competencia con el objetivo de conceder a los profesionales un privilegio
138. LDC de 17 dejulio.
139. INFORME SOBRE EL LIBRE EJERCICIO DE LAS PROFESIONES, supra nota 121.
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en forma de monopolio que les permita apropiarse de los beneficios
derivados de la explotaci6n de este privilegio, las denominadas rentas
monopolisticas, transfiriendo de este modo la riqueza de los consumidores a
los profesionales. A pesar de que las organizaciones colegiales estin
legitimadas para defender los intereses privados de sus miembros, esta
circunstancia no les autoriza a utilizar su potestad normativa para restringir
la competencia en beneficio de los profesionales y en perjuicio de los
consumidores.
V. CONCLUSIONES
La sujeci6n de ]a actividad profesional a la normativa de la
competencia es hoy un fen6meno irreversible. Este fen6meno ha
provocado que la fuerte regulaci6n a la que tradicionalmente se halla
sometida dicha actividad estd siendo objeto de un proceso de liberalizaci6n,
dirigido a eliminar las restricciones a la competencia que no poseen una
justificaci6n fundamentada en criterios de interns pfiblico.
Sin embargo, este proceso de liberalizaci6n estd encontrando serios
obstdculos a causa de la radical oposici6n de algunas organizaciones
colegiales, que pretenden mantener las limitaciones a la competencia en el
ejercicio de las profesiones. En buena parte de los casos, estas limitaciones
tienen como finica justificaci6n la salvaguarda de intereses privados
consistentes en la conservaci6n de los tradicionales privilegios, sin que en
realidad existan razones de interds pfiblico que permitan fundamentar su
mantenimiento.
La experiencia internacional demuestra precisamente la enorme
evoluci6n que ha experimentado esta materia, sobre todo en esta 6ltima
ddcada, y, al mismo tiempo, los numerosos avances que todavia quedan por
realizar. La prueba mis palpable de esta situaci6n lo constituye el hecho de
que, incluso en los paises mds avanzados en esta materia, en los que el
proceso de liberalizaci6n lleva mis de treinta afios de vigencia, todavia
siguen existiendo numerosas restricciones a la libre competencia que
carecen de toda justificaci6n.
En consecuencia, la tensi6n entre la tradici6n reguladora y la tendencia
liberalizadora hacen de esta materia una cuesti6n compleja y pol6mica, en
la que todavia queda mucho camino por recorrer.
En Espafia, la tendencia liberalizadora es muy reciente. Aunque, en
principio, el marco normativo favorecia dicha tendencia, 6sta s6lo ha ido
imponiendo paulatinamente, impulsada en gran medida por la interpretaci6n
progresista acogida por la mayoria de las jurisdicciones competentes,
comenzando por el Tribunal Constitucional, y siguiendo por los tribunales
de la jurisdicci6n civil y contencioso-administrativa.
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En este punto, merece la pena destacar la importancia del TDC, que en
todo momento ha desarrollado una politica militante en favor de la
liberalizaci6n de la actividad profesional. El simbolo de esta politica es, sin
duda, el Informe sobre esta materia elaborado en 1992 por Tribunal. A raiz
de este Informe, el TDC, de un lado, impuls6 la reforma que finalmente
desemboc6 en la promulgaci6n de la Ley 7/1997, de liberalizaci6n de los
Colegios Profesionales; y, de otro, modific6 radicalmente su doctrina,
acogiendo una interpretaci6n amplia que le ha permitido supervisar con la
mdxima energia el cumplimiento de la normativa de la competencia en el
sector profesional.
Sin embargo, la liberalizaci6n impulsada por el TDC posee limites
significativos. Por una parte, las ambiciosas propuestas de reforma
formuladas por este Tribunal fueron acogidas por el legislador, pero
solamente despuds de someterlas a un proceso de diluci6n de su contenido
liberalizador, a instancias de algunas de las organizaciones profesionales.
Por otra parte, la supervisi6n del TDC se encuentra poderosamente limitada
por el amparo legal que todavia conservan algunas de las restricciones a la
competencia mds significativas.
En este contexto, el presente estudio propone efectuar una revisi6n
critica de la regulacirn de las profesiones, con la finalidad de eliminar todas
aquellas restricciones a la competencia en el sector profesional que no se
hallen fundamentadas en el interrs pfiblico. Esta revisi6n critica se
estructura, esencialmente, en torno a un criterio general de valoracirn que
se denomina test de calidad. En virtud de este criterio, las restricciones a la
competencia constituyen excepciones al principio general de la libre
competencia y, como tales, finicamente pueden admitirse si poseen una
justificaci6n, cuya necesidad y proporcionalidad debe evaluarse en trrminos
estrictos y argumentarse sobre la base de un anilisis casuistico y empirico.
En particular, las razones que permiten justificar las restricciones a la
competencia consisten, fundamentalmente, en la necesidad de garantizar la
calidad de los servicios profesionales en beneficio de los consumidores y de
la sociedad en general, corrigiendo de este modo los fallos que se producen
en el mercado de estos servicios a causa de las peculiaridades de los
mismos.
Esta propuesta de revisi6n critica tiene como principales destinatarios
a los reguladores de la actividad profesional, sean 6stos poderes pfiblicos u
organizaciones colegiales, aunque muy especialmente a estas i1timas, pues
tienen en sus manos la responsabilidad de ejercer sus funciones de acuerdo
con criterios de interds piblico. La puesta en prictica de esta revisi6n
permitiria llevar a cabo una segunda generaci6n de reformas que conduciria
a desactivar numerosas restricciones a la competencia que hoy todavia se
mantienen vigentes, a pesar de carecer de toda justificaci6n.
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Esta propuesta de revisi6n se fundamenta en una constataci6n
irrefutable: en los paises en los que la regulaci6n de la actividad profesional
se ha caracterizado por su mayor flexibilidad el crecimiento de esta
actividad ha sido muy superior al de aqu6llos caracterizados por una mayor
rigidez. Esta circunstancia ha convertido a los paises con una regulaci6n
flexible en exportadores de servicios profesionales y a aquellos con una
regulaci6n rigurosa en importadores de dichos servicios.
El ejemplo mis elocuente de esta constataci6n nos lo proporciona el
enorme 6xito de los despachos de abogados anglosajones en el mercado
internacional. La mayor flexibilidad de la regulaci6n de las sociedades
profesionales en Estados Unidos y el Reino Unido ha favorecido la creaci6n
de grandes despachos de abogados caracterizados por su mayor
competitividad, lo que a su vez ha sido uno de los principales factores que
explican que estos dos paises sean los mayores exportadores de servicios
juridicos. En cambio, la mayor rigidez de la normativa de los paises de la
Europa continental ha dificultado enormemente la creaci6n de grandes
despachos de abogados y, por tanto, ha favorecido el desembarco de
despachos norteamericanos y britinicos.
En definitiva, el tiempo ha demostrado que son las politicas
liberalizadoras, y no las proteccionistas, las que realmente favorecen la
competitividad del sector profesional, permitiendo con ello que este sector
crezca e incremente la calidad de sus servicios, todo ello en beneficio de los
consumidores, de los propios profesionales y, por tanto, de la sociedad en
general.
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I. INTRODUCCION
Etiquetas del consumidor son bastante comunes en la industria de ropa,
textiles y calzado. Las etiquetas mis comunes son prescripciones para
lavar, informaci6n general del producto, y reclamos de calidad (p. ej., the
wool mark (la marca de lana)). Etiquetas sobre condiciones sociales en la
manufactura tambi6n tienen una historia larga, originando en los Estados
Unidos en el siglo diecinueve.' Las iniciativas nacieron de sindicatos
laborales (p. ej., la United Garment Workers of America (Obreros Unidos
de la Industria de Ropa de Amgrica)) y de organizaciones de consumidores,
tal como la National Consumers League (Liga Nacional de Consumidores)
que emiti6 la White Label (Etiqueta Blanca) en 1899 para la ropa interior de
mujer no confeccionada en condiciones similares a las de fibricas donde
explotan al obrero, y sin obreros menores de diecis6is aflos.2 Actualmente,
* Economista superior, Instituto para Estudios Medioambientales, Vrije Universiteit
[Universidad Vrije], Amsterdam, los Paises Bajos.
I. DRUSILLA BROWN, CAN CONSUMER PRODUCT LABELS DETER FOREIGN CHILD LABOR
EXPLOITATION? [4PUEDEN LAS ETIQUETAS DE PRODUCTO PARA EL CONSUMIDOR DISUADIR LA
EXPLOTACI6N EXTRANJERA DEL EMPLEO DE MENORES?] (Tufts Univ. Dep't of Econ. [Departamento de
Economia de la Universidad de Tufts], Papel de Discusi6n 99-19, julio 1999), en
http://ase.tufts.edu/econ/papers/9919.pdf (examinando la pregunta de la eficacia de etiquetas de 'ningin
niflo' con el apoyo de un modelo simple de equilibrio general; concluyendo que es improbable que
etiquetas de 'ningfin niflo' pueden realmente mejorar el destino de los nifios empleados en la industria
extranjera apuntada y que si la etiqueta seria eficaz, seria ineficiente en el sentido que habria
instrumentos menos caros para alcanzar el mismo objetivo - bisicamente una transferencia directa del
dinero a un fondo educativo para los niflos).
2. JANET HILOwrTz, INTERNATIONAL PROGRAMME ON THE ELIMINATION OF CHILD LABOR
[IPEC] [PROGRAMA INTERNACIONAL SOBRE LA ELIMINACI6N DEL EMPLEO DE MENORES], LABELING
CHILD LABOR PRODUCTS: A PRELIMINARY STUDY [EL ETIQUETAJE DE PRODUCTOS DE TRABAJO DE
MENORES: UN ESTUDIO PRELMINAR], parte I (Int'l Labor Office [Oficina de Trabajo Intemacional]
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hay un renacer de etiquetas sociales, por ejemplo enfocando sobre el trabajo
de menores en paises en vias de desarrollo dentro de las industrias de ropa
deportiva y de alfombra. Mientras que estas etiquetas surgieron en los
mercados Occidentales de consumidores, algunos paises en via de
desarrollo han comenzado a crear sus propias etiquetas de sin niho.4
Etiquetas sobre el medio-ambiente surgieron en el siglo pasado, ya sea
enfocando en las sustancias nocivas de los productos mismos o enfocando
en la serie entera de impactos ambientales durante su producci6n, uso y
deshecho.5  Recientemente, algunas etiquetas comenzaron a combinar
ambas preocupaciones sociales y ambientales. Este estudio intenta
proporcionar perspicacias dentro del funcionamiento y la relevancia de los
esquemas de etiquetaje y certificaci6n dentro del sector de textiles, ropa y
calzado, con un 6nfasis especial sobre blue jeans.
Blue Jeans son algo de un icono cultural de nuestros tiempos y hay una
diversidad de problemas sociales y ambientales conectados a su producci6n.
Estos problemas abarcan desde condiciones de trabajo en fibricas donde
explotan al obrero en paises industrializados, a generalmente est~ndares de
trabajo deplorables en los paises en via de desarrollo, incluyendo el trabajo
de menores, ha problemas ambientales en el cultivo de algod6n (pesticidas,
insecticidas, el uso de agua) y en el procesamiento de los jeans,
especialmente en el tefiir y deslavo. Un numero de iniciativas se han
emprendido o estdn en proceso de emprenderse dirigidas a estos temas. En
el negocio del Comercio Justo, la organizaci6n Solidaridad recientemente
introdujo jeans Kuyichi como una alternativa social y ambiental a los jeans
predominantes. 6 Armani introdujo hace unos afios los bio-jeans con la
etiqueta Ecotex.7 No obstante iniciativas como estas, blue jeans no parecen
figurar prominentemente en los esquemas de eco-etiquetaje y de etiquetas
sociales (sin-nifios). Esto da ascenso a una situaci6n algo parad6jica. Blue
1997), disponible en http://www-ilo-
mirror.comell.edu/public/english/standardstipec/publ/policy/papers/labelling/partl .htm (ultima
modificaci6n el 18 de octubre de 2000).
3. Ver id.
4. Ver id.
5. VEENA JHA ET AL., CONFERENCIA DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE COMERCIO Y
DESARROLLO [UNCTAD], ECO-LABELLING AND INTERNATIONAL TRADE [Eco-ETIQUETAJE Y
COMERCIO INTERNACIONAL] en 1, ONU Doc. UNCTAD/OSG/DP/70, GE. 93-53875 (1993).
6. Para una cuenta de adentro, ver Nico ROOZEN Y FRANs VAN DER HOFF, FAIR TRADE:
HETVERHAAL ACHTER MAX HAVELAAR-KOFFIE, OKE BANANEN EN KUYICHI JEANS [COMERCIO JUSTO:
EL CUENTO DETRAS DE CAFt-HAVELAAR MAXIMO, PLATANOS OKE Y JEANS KuYICHil (Van Gennip,
2001).
7. Logan Bentley Lessona, Needles and Pins Part 1 [Agujas y Alfileres parte 1], ITALIAN
FASHION NEWSL. [FOLLETO ITALIANO DE MODAl (Made in Italy On Line [Hecho en Italia En Linea]),
junio, 1999, en http://www.made-in-italy.com/fashion/newsletters/news9/un99pnl .htm.
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jeans son un producto de consumo sumamente visible, especialmente
popular entre los consumidores j6venes, progresivos y (supuestamente)
conscientes de la ecologia. Los problemas sociales y ambientales que
provienen de la producci6n de blue jeans son bien conocidos y capaces de
despertar indignaci6n popular cuando son expuestos por los medios de
comunicaci6n. Pero, sorprendentemente, reclamos dticos en forma de
etiquetas no parecen jugar un rollo prominente en su marketing. LPor qu6
es esto asi y cudles son las barreras particulares que parecen prevenir la
introducci6n de iniciativas de etiquetaje en esta categoria de producto?
II. ESTRUCTURA DE LA INDUSTRIA Y SUS DEPOSITARIOS PRINCIPALES
La estructura de la industria de blue jeans es bastante compleja. Hay
cadenas de suministro largas, m6viles con capas miltiples de propietarios y
cambios constantes en la localizaci6n de fabricas. La estructura incluye
vendedores, comerciantes, fabricantes, intermediarios, contratistas y
subcontratistas en cadenas dindmicas, globales que pueden estrecharse de
continente a continente incluyendo a cientos, sino miles, de individuos.
8
En la cima de la cadena est~n los vendedores de paises desarrollados,
comerciantes, y fabricantes de marca. 9 Por una variedad de razones, pero
principalmente por consideraciones de costo, estos agentes han dependido
cada vez mas durante las tres filtimas ddcadas sobre el mercadeo extranjero
de su producto y han concentrado sus actividades sobre investigaci6n,
diseflo, ventas, marketing y servicios financieros de alto valor.'0
El siguiente eslab6n de la cadena esti ocupado por los intermediarios:
oficinas de compra, casas de compra, importadores, agentes y comerciantes,
entre los cuales hay una diferencia muy vaga. "1 Estos intermediarios son el
enlace entre los compradores, que a menudo estin basados en Europa o los
Estados Unidos, y los fabricantes, que tienden a estar en Asia, Europa
8. Gary Gereffi, International Trade and Industrial Upgrading in the Apparel Commodity
Chain [Comercio Internacional y Mejoria Industrial en la Cadena de Mercancia de Ropa], 48 J. OF
INT'L ECON. 37 (1999) [en 1o sucesivo Gereffi, Cadena de Mercancia de Ropa]; Gary Gereffi, The
Organization Of Buyer-Driven Global Commodity Chains: How US. Retailers Shape Overseas
Production Networks [La Organizaci6n de Cadenas Globales de Mercancia Conducidas por
Consumidores: Como Vendedores Estadounidenses Dirigen Redes de Producci6n en el Extranjero], en
COMMODITY CHAINS AND GLOBAL CAPITALISM [CADENAS DE MERCANCIA Y CAPITALISMO GLOBAL]
95, 108-9 (Gary Gereffi y Miguel Korzeniewicz editores, Praeger Paperback 1993) [en to sucesivo
Gereffi, Cadenas Globales de Mercancia Conducidas por Consumidores].
9. Gereffi, Cadenas Globales de Mercancia Conducidas por Consumidores, supra nota 8, en
108.
10. Id. en 44-9.
11. Id. en 108-9.
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Oriental y Africa. 12 Todos estos intermediarios estdn preocupados con las
mismas obligaciones bdsicas. 13 Estos deberes son varios, y comienzan con
el manejo de la comunicaci6n entre el comprador y la fibrica, resolviendo
cualquier disputes o problemas que surgen entre los dos.' 4 Ellos tambirn
manejan el establecimiento de nuevas fibricas y talleres que puedan
producir el producto deseado al costo mds bajo para el comprador. 15
Control de calidad es adin otro de sus deberes, e involucra probaci6n y
conducci6n a series de inspecciones para asegurar que el producto satisface
especificaciones antes de ser enviado.' 6  A veces se espera que los
intermediarios procuren las materias primas para el proceso de producci6n,
pero mds a menudo, esa responsabilidad es dejada a las f6bricas. 17
Los fabricantes organizan la obtenci6n de materiales, y ponen 6rdenes
para el recorte, costura y acabado del trabajo con contratistas. 18  El
contratista ubica las fdbricas que hardn el recorte, costura y acabado para
una cantidad especifica de producto.' 9 Si el contratista no piensa que el
objetivo serd alcanzado, entonces parte del proceso de producci6n puede ser
subcontratado a otra f~brica a un precio inferior, y la subcontrataci6n puede
seguir en una cadena hasta Ilegar a pequefias fibricas y trabajadores
caseros.
20
Las cadenas de contratos y subcontratos pueden cruzar fronteras
nacionales entrando a paises diferentes, y la empresa de jeans que coloc6 el
pedido original hasta podria no conocer quien en realidad esta fabricando su
producto, y bajo que condiciones. 2 1  Representantes de la industria y
Organizaciones No Gubernamentales (ONG) acuerdan que esta cadena
compleja de suministro hace muy dificil para que empresas supervisen
cadenas de suministro.
Globalizaci6n en la industria de ropa es un fen6meno muy dinimico.
22
A finales de los afios 1950 y a principios de los afios 1960, fabricas en los
12. Id en 109.
13. Verid en 108-9.
14. Gereffi, Cadenas Globales de Mercancia Conducidas por Consumidores, supra nota 8, en
109-10.
15. Id en 110.
16. Id. en 110.
17. Id en 111.
18. Id. en 109.
19. Gereffi, Cadenas Globales de Mercancia Conducidas por Consumidores, supra nota 8.
20. Id.
21. Arnt Meyer, What's in it for the Customers? Successfully Marketing Green Clothes [,En
que se Benefician los Consumidores? Marketing Ropa Verde Exitosamente], 10 Bus. STRATEGY & THE
ENV'T 317, 318 (2001).
22. Gereffi, Cadena de Mercancia de Ropa, supra nota 8, en 49.
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Estados Unidos y Europa comenzaron a cerrar y la producci6n se traslado a
Jap6n, despuds seguida por localidades con salarios bajos tal como Corea
del Sur, Taiwdn, Tfinez, y Hong Kong.23 En los 1980, la manufactura se
traslado otra vez a un conjunto nuevo de paises incluyendo a China, Sri
Lanka, India, Bangladesh, Tailandia, y las Filipinas.24 Los lugares nuevos
mas en demanda para la manufactura incluyen Camboya, Laos, Birmania,
Vietnam, Europa Oriental y Centroamdrica (Mdxico) y la regi6n del
Caribe.25  Los motivos para los cambios geogrdficos sucesivos en la
producci6n incluyen la tasa de cambio y politicas de comercio
(especialmente el Arreglo de Multifibra (MFA por sus siglas en ingl6s) que
impone restricciones cuantitativas de importaci6n especificas por pais sobre
exportaciones de ropa y textiles a mercados industrializados), el proceso de
mejoramiento industrial por el cual paises encargados de la manufactura se
especializan en actividades de valor-alto en la cadena y trasladan
producci6n b~sica al extranjero, e, indudablemente, por el deseo de seguir
buscando lugares con costos de producci6n mds bajos. 26
Debido a la estructura sumamente complicada del proceso de
producci6n, muchas empresas no tienen conocimiento de adonde
exactamente su producto esti siendo producido. La preocupaci6n principal
parece ser que la calidad del producto sea buena, y los costos de producci6n
sean bajos. Es fdicil trasladar alrededor la producci6n debido a que la
industria de ropa y textiles no necesita mucha inversi6n de capital, y
tecnologia de comunicaci6n avanzada tambi~n lo ha hecho mds fdcil.
2 7
Segdin ONGs, empresas ahora siempre estdn al acecho de lugares que tienen
salarios mis bajos, mejor infraestructura, mas beneficios fiscales, mejores
condiciones de importaci6n-exportaci6n, sin sindicatos, y con estAndares
relajados de trabajo y de medio-ambiente.2 8
En principio, consumidores tienen mucho poder sobre el
comportamiento de las empresas a travds de sus hdbitos en la compra de
productos, y empresas realmente toman en cuenta estos votos para
determinar cuales productos tienen 6xito y cuales terminan en fracaso. El
problema radica en conseguir que consumidores efectivamente hagan la
conexi6n entre sus hdbitos de consumo y los temas sociales y medio-
23. Id. en 49.
24. Id.
25. Id.
26. Id. en 51.
27. Para una cuenta de los males sociales y ambientales en la industria de blue jeans, ver, p.
ej., CLEAN CLOTHES CAMPAIGN [CCC] [CAMPAIqA DE ROPA LIMPIA], MEAN JEANS [JEANS
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ambientales, y conseguir cambiar sus hdbitos para el beneficio del ambiente
y por otros motivos 6ticos.
Productos beneficiosos para el medio-ambiente aparecieron en el
mercado de consumidores en masa a principios de los afios 1990, y muchas
empresas estaban ansiosas de servir este mercado.29 Algunas encuestas
habian mostrado que aproximadamente ochenta por ciento de los
consumidores dijeron que estarian dispuestos a comprar productos
beneficiosos para el medio-ambiente en vez de sus productos mds
convencionales que contaminan el ambiente. 30 El asombro vino mis tarde
cuando los productos ecol6gicos no se vendieron tan bien como se
esperaba.31 Varias empresas pioneras abandonaron al mercado.32 Algunos
de los motivos que dieron los consumidores eran que la calidad de los
productos no era tan buena, los productos verdes costaban mis, las marcas
no eran reconocibles a los consumidores, y las personas tenian que cambiar
sus hdbitos para conseguir los productos ecol6gicos.33 Algunas encuestas
sugieren que los consumidores estarian mas dispuestos a pagar un precio
mas alto por los productos que beneficien al medio-ambiente cuando
puedan ver el enlace directo entre lo que estAn comprando y un problema
del medio-ambiente especifico, o un beneficio a la salud, tal como con
alimentos orginicos y ropa.34 Sin embargo, para la mayoria de los
consumidores los atributos de ropa parecen estar subordinados a
caracteristicas como el aspecto, la funci6n y el precio. 35 Ademis, en el
sector de ropa muchos consumidores parecen asociar la ropa verde con un
alto precio y una carencia de forma y color.36
La globalizaci6n de la industria de jeans tiene implicaciones para
trabajadores y sindicatos.37 Bair y Gereffi realizaron un estudio del caso




33. JOEL MAKOWER, RAND CORP. [CORPORACI6N RAND], CONSUMER POWER [PODER DEL
CONSUMIDOR], en http://www.rand.org/scitech/stpi/ourfuture/Consumer/sec6_consumption.html (6ltima
modificaci6n el 22 de diciembre de 2003).
34. Wesley Nimon y John Beghin, Are eco-labels valuable? Evidence from the apparel
industry [ISon valiosas las eco-etiquelas? Prueba de la industria de ropa], 81 AM. J. OF AGRIC. ECON.
801 (1999).
35. Meyer, supra nota 21, en 320.
36. Id. en 320-21.
37. Jennifer Bair y Gary Gereffi, Local Clusters in Global Chains: The Causes and
Consequences of Export Dynamism in Torreon's Blue Jeans Industry [Grupos Locales en Cadenas
Globales: Las Causas y Consecuencias del Dinamismo de Exportaci6n en la Industria de Blue Jeans de
Torre6n], 29 WORLD DEV. 1885, 1886 (2001).
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detallado sobre los efectos de la apertura de la industria de blue jeans en
Torre6n, Mexico, en respuesta al Tratado de Libre Comercio de America
del Norte (TLCAN).38 La industria ha tenido un auge en tamafio, y tambidn
han habido cambios cualitativos.39 Mientras que las empresas de ropa en
Torre6n solian especializarse en coser partes de cortes para fabricantes
estadounidenses, ellos ahora han incrementado la diversificaci6n de sus
operaciones para incluir la compra de textiles, recorte, montadura, lavado,
envasado y distribuci6n.40  Asi, este caso particular de globalizaci6n
condujo a la mejora industrial.4' Bair y Gereffi reportan, sin embargo, que
el efecto sobre sindicatos ha sido desastroso, mientras que los efectos sobre
el trabajo son mezclados.42 Condiciones de trabajo han mejorado, en parte
debido a la presencia de grandes compradores estadounidenses como The
Gap y JC Penney que han implementado C6digos de Conducta sobre
condiciones de trabajo que empresas deben respetar para poder atender a
estos compradores.43 Los salarios han incrementado debido a la alta
demanda por trabajos.44 Sin embargo, Bair y Gereffi tambi6n notan que
representaci6n eficaz y la negociaci6n colectiva prdcticamente han
desaparecido. 45  La experiencia en Torre6n, Mexico, parece captar el
proceso de globalizaci6n en una cdscara de nuez. Por un lado, la
globalizaci6n ofrece oportunidades a empresas y trabajadores, y por otro
lado, instituciones protectoras viejas, como los sindicatos, se desploman
bajo su fuerza.46
Gobiernos tienen muchos sombreros, por ejemplo, muchos intereses y
responsabilidades con respecto a la industria de ropa, textil y calzado. La
preocupaci6n primaria de muchos gobiemos con respecto a ropa, textil y
calzado parece ser con relaci6n a la oportunidad de empleos de este sector
en sus paises respectivos. Por otro lado, los gobiernos tambidn tienen
responsabilidades con respecto al consumidor, medio-ambiente, temas
relacionados al comercio como es acordado bajo la Organizaci6n Mundial
del Comercio (OMC), y con todas las otras restricciones legales impuestas
por leyes de caricter nacional, regional (p. ej., la Uni6n Europea) o derecho
internacional. La mayoria de gobiernos parecen tomar un papel algo pasivo
38. Id. en 1885.
39. Id.
40. Id. en 1894.
41. Id.
42. Bair y Gereffi, supra nota 37, en 1896-97.
43. Id. en 1897.




ILSA Journal of Int'l & Comparative Law
en cuestiones relacionadas con el etiquetaje y certificaci6n, pero siguen
muy de cerca los acontecimientos que ocurren en el sector privado.47
En afios recientes, la influencia de ONG sobre politicas corporativas ha
aumentado.48 Las ONG son grupos no gubernamentales, sin fin de lucro
que abogan por cambios relacionados con ciertos temas, y existen "desde
grupos pequefios en escalas pequefias . . hasta . . instituciones
internacionales manejadas profesionalmente como Amnistia Internacional y
el Fondo Mundial Para la Fauna. 'A9 Cada vez mis, su estrategia incluye el
apuntamiento de empresas, especialmente empresas multinacionales, con el
fin de persuadirlas a seguir las causas que ellos (las ONG) persiguen. 50 Las
ONG pueden emplear muchas tdcticas con este fin: "campafias dedicadas a
escribir cartas (cautivar a los medios de comunicaci6n), formar piquetes,
resoluciones de accionistas, [llamando al consumidor], boicoteos," etcdtera,
etcdtera. 5' Empresas en el sector de ropa, textil y calzado han sido
apuntadas frecuentemente, predominadamente como medio para mejorar
las condiciones de trabajo y derechos humanos en las fdbricas de sus
52proveedores en el extranjero. Un ejemplo tipico fue la campafia contra la
empresa de ropa deportiva Nike que fue y todavia esta siendo acusada de
permitir trabajo de menores y condiciones de trabajo deplorables en las
instalaciones de sus contratistas en el extranjero. 5
Spar y la Mure examinaron las respuestas de empresas a la presi6n de
las ONG.54 Bdsicamente, empresas pueden tratar de resistir esta presi6n o
conceder, y ellos tambidn pueden adelantarse a la presi6n de las ONG. 55
47. Ver, p. ej., las discusiones sobre esquemas de eco-etiquetaje voluntario dentro del Comiti
sobre Comercio y el Medio-ambiente de la Organizaci6n de Comercio Mundial (OMC) en
http://www.wto.org/english/tratope/envir-e/bull-e.htm (filtima visita el 10 de mayo de 2005).
48. Debora Spar y Lane La Mure, The Power of Activism: Assessing the Impact of NGOs on
Global Business [El Poder de Activismo: Evaluando el Impacto de ONGs sobre el Negocio Global], 45
CAL. MGMT. REV. 78 (2003).
49. Id. en 79.
50. Id.
51. Id. en81.
52. Vet generalmente id. en 79-81.
53. La historia de Nike esta particulannente bien documentada. Ver, p. ej., Spar y La Mure,
supra nota 48; RONNIE LIPSCHUTZ, REGULATION FOR THE REST OF Us? GLOBAL SOCIAL ACTIVISM,
CORPORATE CITIZENSHIP, AND THE DISAPPEARANCE OF THE POLITICAL [LREGULACI6N PARA EL RESTO
DE NosoTRos? ACTIVISMO SOCIAL GLOBAL, CIUDADANiA CORPORATIVA, Y LA DESAPARICI6N DE LO
POLITICO] (Ctr. for Global, Int'l & Reg'l Stud. [CGIRS] [Centro para Estudios Globales, Intemacionales
y Regionales], Papel CGIRS-2003-1, 30 de agosto 2003), disponible en
http://repositories.cdlib.org/cgirs/CGIRS-2003-1; Richard Wokutch, Nike and Its Critics: Beginning a
Dialogue [Nike y Sus Criticos: Comenzando un Dialogo], 14 ORG. & ENV'T 207 (200 1).
54. Spar y La Mure, supra nota 48, en 78-9.
55. Id. en 83.
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Spar y la Mure afirman que su respuesta a cierto grado se basa en un
cdlculo franco de costo y beneficios.56 El costo de conceder es el costo de
cambiar operaciones - costos cambiantes - por ejemplo a consecuencia de
trasladar operaciones a otro pais.57 Los beneficios de concesi6n son las
pdrdidas renunciadas de reputaci6n y otros dafios financieros potencialesi8
Algunas empresas pueden utilizar responsabilidad social como un modo
para distinguirse de otras empresas y asi mejorando su posici6n
competitiva. 59 Este puede ser un motivo positivo para adelantarse a la
presi6n de ONG.6°
Este cdlculo permitiria explicar, en cierta medida, las variaciones entre
sectores en respuesta a presiones de ONG.61 Los costos de concesi6n serian
menos como cuando costos cambiantes serian menos y los beneficios de
concesi6n serian mayores cuando el dafio potencial a la reputaci6n seria
mayor.62 Las empresas de marca en la industria de ropa, textil, y calzado,
con redes de producci6n flexibles y reputaciones sumamente valoradas en el
mercado de consumidores serian entonces vulnerables en particular a las
presiones de ONG y probablemente cederian a esta presi6n.63  Por el
contraste, empresas de exploraci6n de petr6leo y de gas con costos
cambiantes potencialmente altos y servicios de baja reputaci6n serian
menos probables de conceder y asi tambidn serian objetivos menos
prometedores para las ONG. 64 En una encuesta reciente, el profesor
Lipschutz cont6 no menos de treinta y cuatro ONG que apuntaban a la
industria americana de ropa.65 Esto ha llevado a respuestas en la industria
de ropa donde las empresas, solas o en asociaci6n con ONG, han
establecido C6digos de Conducta y han implementado otras formas de
comportamiento corporativo responsable. En algunas instancias-pero no
siempre--empresas que adoptaron tales politicas han puesto una etiqueta a
sus productos con un reclamo de buena conducta o ellos han dejado que sus
productos sean certificados por una organizaci6n mds o menos




59. Spar y La Mure, supra nota 48, en 83.
60. Id.
61. Id. en 94.
62. Id. en 95.
63. Id.
64. Spar y La Mure, supra nota 48, en 81.
65. LIPSCHUTZ, supra nota 53.
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de la organizaci6n que esta certificando.66 El que estas respuestas
corporativas realmente han mejorado las condiciones de los trabajadores y
los derechos humanos en las empresas contratistas en el extranjero es un
punto de cierta controversia. El que las empresas realmente tengan el poder
de realizar cambios sustanciales respecto a estos temas en paises extranjeros
es otro punto de debate.67
III. EL VALOR DE ETIQUETAJE ETICO
El etiquetaje dtico se refiere a ciertas caracteristicas de productos que
son invisibles al consumidor, tanto antes como despu6s de la compra del
producto.68 Estas caracteristicas son llamadas a veces bienes a crddito:
como el consumidor no puede solo verificar el reclamo de la etiqueta, 61
tiene que confiar en la veracidad del reclamo literalmente. 69  Reclamos
6ticos pueden ser divididos en reclamos sociales y ambientales. 70 Ejemplos
de reclamos sociales para ropa, textiles y productos de calzado son
marcados con etiquetas de sin-niho, indicando que los productos no han
sido fabricados por nifios, etiquetas de sin lugar de trabajo donde se explota
excesivamente a los obreros, indicando que las condiciones para los
trabajadores que fabricaron el producto satisficieron ciertas normas, y
etiquetas de comercio justo, indicando buenas condiciones para los
trabajadores, y un preciojusto, es decir, por encima del precio del mercado
para los fabricantes (en paises en via de desarrollo). 7' Ejemplos de
reclamos ambientales incluyen reclamos de sustancias no t6xicas,
indicando que los articulos de ropa no contienen (residuos de) sustancias
nocivas quimicas (de, p. ej., pesticidas o tintes), y reclamos ambientales,
indicando que el producto es producido por m6todos de producci6n
66. Id. en 2.
67. Ver, p. ej., id. en 2; BROWN, supra nota 1.
68. Ver, p. ej., Robert J. Luibicic, Corporate Codes of Conduct and Product Labeling
Schemes: The Limits and Possibilities of Promoting International Labor Rights Through Private
Initiatives [C6digos de Conducta Corporativos y Esquemas de Etiquetaje de Producto: Los Limites y
Posibilidades de Promover Derechos de Trabajo Internacionales a traves de Iniciativas Privadas], 30
LAW & POL'Y INT'L BUs. 111 (1998); ver tambign Ethical Consumerism: France sets the Standard
[Etica del consumidor: Francia establece el Esteindar], BIOPHILE, 4 de mayo 2005, disponible en
http://biophile.co.za/biofiles/ethical-consumerism-france-sets-the-standard.
69. Stefanie Kirchhoff, Green Business and Blue Angel [Negocio Verde y Angel Azul], 15
ENVTL. & RES. ECON. 403,404 (2000).
70. Id. at 404.
71. Nicolien van der Grijp y Luke Brander, Multi-sector and sector-specific schemes
[Esquemas de Multi-sector y sector especifico], en SUSTAINABILITY LABELING AND CERTIFICATION
[ETIQUETAJE Y CERTIFICACION DE SOSTENIMIENTO] 75-91 (Mar Campins Eritja editora, Marcial Pons
2004).
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ecol6gicamente superiores.72 Un reclamo ambiental especifico es el
reclamo org6nico, indicando que el producto es hecho de fibras cultivadas
biol6gicamente.73
Una pregunta importante concierne el valor de mercado de estos
reclamos, por ejemplo, ,qu6 estin dispuestos a pagar los consumidores por
estos atributos 6ticos? Estudios del mercado han mostrado que
consumidores no son sensibles igualmente reclamos ambientales 6ticos, por
ejemplo.7 4  En marketing verde, los consumidores estdn divididos en
categorias como verdes profundos, verdes, brotes, y marr6n, basado en su
buena voluntad de dejar consideraciones ambientales influir en su
comportamiento adquisitivo.75  Sin embargo, el consumidor verde o
socialmente consciente tipico es todavia algo evasivo. Aunque haya
muchas revisiones que muestran que consumidores verdes y/o socialmente
conscientes estin dispuestos en principio a pagar una prima para bienes
ecol6gicamente o socialmente superiores, es muy dificil de predecir su
comportamiento de compra en caso de productos etiquetados actualmente.76
En el sector de ropa, textil y calzado se ha hecho bastante claro que
decisiones actuales de compra son bastante complejas, y que el consumidor
siempre juzga un articulo sobre criterios mfiltiples, incluyendo el aspecto (la
moda), la funcionalidad, y el precio, y que el funcionamiento ambiental y/o
social es, al miximo, s6lo uno de estos criterios. 7
La mayor parte de la investigaci6n de la buena voluntad de pagar por
productos ecol6gicamente o socialmente superiores estd basada en
revisiones que miden intenciones, en vez que sobre la medida del
comportamiento actual. Para el sector de ropa, una excepci6n notable es el
estudio por Nimon y Beghin sobre los reclamos del valor orgdnico, de
tintes ambientales benignos, y de sin tinte sobre articulos de ropa en el
mercado estadounidense. 8 Nimon y Beghin usaron datos sobre el precio y
caracteristicas de producto de catAlogos estadounidenses de pedido de venta




75. Ver, p. ej., Meyer, supra nota 21; JACQUELYN A. OTTMAN, GREEN MARKETING:
OPPORTUNITIES FOR INNOVATION [MARKETING VERDE: OPORTUNIDADES PARA INNOVACION] 19-23
(NTC-McGraw-Hili la edici6n 1998).
76. OTrMAN, supra nota 75, en 23.
77. Ver Meyer, supra nota 21; Marsha Dickson, Utility of No Sweat Labels for Apparel
Consumers: Profiling Label Users and Predicting their Purchases [Utilidad de Etiquetas de No Sudor
para Consumidores de Ropa: Perfilando Usuarios de Etiqueta y Prediciendo sus Compras], 35 J. OF
CONSUMER AFF. 96 (2001).
78. Nimon y Beghin, supra nota 34.
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orgcnicos, tintes ambientales benignos y sin tintes.79  Sus conclusiones
principales fueron que orgdnico vendido en una prima de aproximadamente
un tercio del precio para articulos convencionales de ropa, que es mas o
menos igual a la diferencia en gastos de producci6n. 80  Los sin tintes
vendidos en un descuento de aproximadamente 15 por ciento, comparable
para los ahorros de coste alcanzados por los articulos de ropa no tefiidas.81
Finalmente, los datos no mostraron ninguna prima para los tintes
ambientales benignos.82 Deberia ser notado que la prima para orgdnico
s6lo refleja la buena voluntad adicional para pagar de aquellos
consumidores que en realidad compran articulos de vestir orgdnicos
(todavia una minoria).83 La conclusi6n de esta investigaci6n es que el
mercado para la ropa ecol6gicamente superior es bastante competitivo y que
primas de precios (si existen) siguen estrechamente a diferencias en costos
de producci6n. Esta conclusi6n tambi6n sugiere que el mercado
estadounidense para ropa ecol6gicamente superior (en este caso: orgnico)
estd en el equilibrio. 85 Por lo tanto, la cuota de mercado para este tipo de
ropa s6lo puede ampliarse si preferencias de consumidor para la ropa
ecol6gicamente superior aumentan o caen los costos de producci6n. En
general, la cuota de mercado de productos orgdnicos en los paises mas
desarrollados ha sido estable durante ya algfin tiempo.86 Esto sugeriria que
el etiquetaje quizds deberia ser encajado en estrategias innovadoras de
marketing para cambiar el mercado.
IV. PERSPECTIVAS DE PAISES EN VIA DE DESARROLLO
Paises en via de desarrollo est~n escdpticos en general hacia programas
de certificaci6n y etiquetaje iniciados en el Norte. Paises en via de
desarrollo temen que tales esquemas puedan afectar negativamente a sus
exportaciones. Por ejemplo, un nimero de productos exportados por paises
en via de desarrollo (incluyendo textiles y articulos de vestuario), son
79. Una funci6n hed6nica de precio mide el valor de un atributo especifico de un producto al
consumidor. Considere a un consumidor que tiene la opci6n entre dos articulos de ropa, iddntica en todo
sentido pero precio y etiqueta 'orgdnica.' Si el precio del articulo con la etiqueta fuera mis alto que el
articulo sin la etiqueta y el consumidor escogeria el articulo etiquetado, entonces el valor de la etiqueta
para el consumidor seria al menos tan grande como la diferencia de precio entre los dos articulos.
80. Ver, p. ej., Nimon y Beghin, supra nota 34, en 803.
81. Id. en 807, tabla 1.
82. Id. en 807, tabla 1.
83. Id. en 807, tabla 1.
84. Id. en 807.
85. Nimon y Beghin, supra nota 34, en 809.
86. Id. en 810.
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producidos en el sector informal donde ]a terminaci6n de inspecci6n de
planta local es poco prictica.87 Ademds, la mayor parte de esquemas de
certificaci6n y etiquetaje han fallado en implicar a representantes de paises
en via de desarrollo en el proceso de escribir eco-criterios.88  Segundo,
muchos observadores del Sur dudan sobre la legitimidad ambiental de los
argumentos usados.89 Ellos argumentan que los esquemas son hechos con
el consumidor en mente, pero no toman en cuenta las opiniones y
posiciones de los tenedores de apuestas en los paises de exportaci6n. 90
Tercero, ellos argumentan que tales prdcticas son una nueva forma de
proteccionismo en que paises del Norte se satisfacen para proteger su
mercado de los productos mucho mis baratos del Sur.9' Finalmente, ellos
temen que los paises en via de desarrollo serin forzados a comprar
tecnologias modemas del Norte.92 Una de las industrias que son ganadores
seguros en el juego de la certificaci6n y el etiquetaje es, sin duda, la
industria de certificaci6n (del Norte) si misma.93
87. Ver por ejemplo la Revisi6n de Algod6n Orginico Estadounidense de 2004 de la
Asociaci6n de Comercio Orginico que encuentra que una disminuci6n de 67 por ciento del irea de
algod6n orginico plantado en los EEUU entre 1993 y 2003. El reporte concluye:
Producci6n de algod6n orghnico en los EEUU esta en declive y sin cambios
significativos de mercado, este declive probablemente seguir-i. Para sostener y
extender producci6n de esta cosecha orginica, los cultivadores necesitarin un
mercado mlls fuerte, Ins consistente. Oportunidades para crear tal mercado de
largo plazo para productores orginicos incluyen educando al consumidor y
desarrollando un aunento en dernanda para algod6n orgdnico cultivado en los
EEUU.
SALLY PICK, ORGANIC TRADE ASSOCIATION [OTA] [AsOCIACION DE COMERCIO ORGANICO],
2004 ORGANIC COrrON SURVEY: 2003 U.S. ORGANIC COTTON PRODUCTION & THE IMPACT OF THE
NATIONAL ORGANIC PROGRAM ON ORGANIC COTTON FARMING [REvISI6N DE ALGOD6N ORGANICO DE
2004: PRODUCCION DE ALGODON ORGANICO ESTADOUNIDENSE Y EL IMPACTO DEL PROGRAMA
NACIONAL ORGANICO SOBRE AGRICULTURA DE ALGOD6N ORGANICO], en
http://www.ota.com/2004_cotton-survey.html.
88. Vasantha Bharucha, The Impact of Environmental Standards and Regulations Set in
Foreign Markets on India's Exports [El Impacto de Normas Ambientales y Regulaciones Establecidas
en Mercados Extranjeros sabre las Exportaciones de la India], en TRADE, ENVIRONMENT AND
SUSTAINABLE DEVELOPMENT: A SOUTH ASIAN PERSPECTIVE [COMERCIO, AMBIENTE Y DESARROLLO
SOSTENIBLE: UN PERSPECTIVA SUR ASIATICA] 123, 126 (Veena Jha et al., St. Martin's Press [Prensa de
San Martin] 1997).
89. See id. at 136.
90. Kamal Nath, Declaraciones Seleccionadas sobre Desarrollo Ambiental y Sostenible
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Hay otro aspecto de certificaci6n y etiquetaje que merece la atenci6n
de una perspectiva de paises en vias de desarrollo. No es ninguna sorpresa
que las iniciativas de etiquetaje de sostenimiento en la industria de jeans
son tomadas predominantemente en el mercado de disehador o el segmento
superior. Hay dos motivos principales para esto.94 En primer lugar, hay
raz6n obvia que los alquileres que son ganados en este segmento superior
del mercado lo hacen relativamente fdcil para pagar por mejores
ambientales y sociales en la producci6n. En segundo lugar, y este es el mds
relevante al argumento que estamos desarrollando aqui, las cadenas de
producci6n del mercado en masa y jeans de disefiadores muestran
diferencias importantes en el nivel de integraci6n vertical y control. Para
empresas de alta-moda es de importancia extrema para responder rdpido a
tendencias de moda que cambian.9 s La cadena espafiola de ropa Zara, por
lo tanto ha abrazado un modelo de negocio totalmente verticalmente
integrado, donde los productos son desarrollados en un centro de disefio-y-
fabricaci6n en La Corufla, con la mayor parte de la costura realizada por
alrededor de cuatrocientos subcontratistas locales.9 6 Disefiadores est~n en
contacto constante con gerentes de tienda para averiguar las ftltimas
modas.97 A causa de la integraci6n de actividades, es posible para Zara
hacer una linea de ropa nueva de principio a fin en un periodo de tres
semanas, mientras el tiempo medio para la industria de ropa es nueve
meses.98 El concepto Kuyichi estA basado sobre la integraci6n vertical,
incluyendo el diseflo, la producci6n de algod6n y el procesamiento,
manufactura y marketing. 99
Si un marco bisico para la supervisi6n y el control no existe, como en
la confecci6n establecida, debe ser creado para hacerse elegible para la
certificaci6n y el etiquetaje. Si certificaci6n y etiquetaje de hecho se hacen
importantes en esta industria, es probable que empresas reorganizarin su
modelo de negocio para reducir al minimo costos de transacci6n. Esto,
ceteris paribus, conduciri a una concentraci6n geogrdfica de actividades
variadas de producci6n, un aumento en la parte de producci6n de fibrica
fdcil-de-supervisar, y una disminuci6n en la parte de producci6n informal
94. Ver, p. ej., ROOZEN Y VAN DER HOFF, supra nota 6; Bentley Lessona, supra nota 7.
95. WERNER STENGG, THE TEXTILE AND CLOTHING INDUSTRY IN THE EU: A SURVEY [LA
INDUSTRIA TEXTIL Y DE ROPA EN LA UNI6N EUROPEA: UNA REVISI6N] (Enter. Directorate-Gen. of the
European Comm'n [Direcci6n-General Empresaria de Ia Comisi6n Europea], Papeles Empresarios No
2-2001, junio 2001), disponible en http://europa.eu.int/comm/enterpriselibrary/enterprise-
papers/pdef/nterprisepaper 02 2001 .pdf.






casera y de campo dificil-de-supervisar, especialmente en aquellas Areas
con informaci6n e infraestructura de comunicaci6n inferiores. °00 En otras
palabras, aumentando la supervisi6n y el control necesario para la
certificaci6n y el etiquetaje podria conducir a una mayor marginalizaci6n de
la gente mis pobre (mujeres y nifios involucrados en la subcontrataci6n
informal) en los paises mis pobres (con la infraestructura mAs pobre a
permitir la supervisi6n y el control). Para la industria de ropa europea, esto
podria significar un retiro de mercados globales a un aumento de mercadeo
de, y actividad de procesamiento externo en, el Europa Central y Oriental y,
posiblemente, el Maghreb. Esta tendencia hacia concentraci6n regional
podria ser reforzada si y cuando la zona de Comercio Libre del pan-Euro-
MediterrAneo se haga una realidad.
V. COMERCIO JUSTO: KUYICHI °1
El Comercio Justo puede ofrecer una alternativa modesta a esta
tendencia. Kuyichi es un esquema privado que quiere mejorar el acceso de
productos del Sur a mercados de la Uni6n Europea. La idea para jeans
Kuyichi naci6 en una reuni6n entre agricultores y representantes de la
organizaci6n de desarrollo holandesa SOLIDARIDAD en la cooperativa de
caf6 de Comercio Justo, Uni6n de Comunidades Indigenas de la Regi6n del
Istmo (UCIRI) en Oaxaca, Mexico en 1998. Para estimular el empleo en la
regi6n fue decidido de tratar de comenzar una fAbrica de prendas en la
cooperativa, principalmente para las mujeres. Las mujeres e hijas de los
agricultores de caf6 de UCIRI son forzadas frecuentemente a encontrar
empleo en la industria de ropa en otra parte en Mexico, a menudo a una
distancia considerable de Oaxaca. Seria muy conveniente para ellas si una
fibrica de ropa cercana les permitiera combinar quehaceres dom~sticos y un
trabajo pagado. La producci6n dejeans fue considerada. Como el caf6 de
Comercio Justo en la cooperativa era cultivado biol6gicamente, fue
considerado importante que la fibrica s6lo empleara algod6n orgAnico
como una materia prima. Ademds, fue reconocido que seria examinado si
los blue jeans pudieran ser exportados a Europa, bajo condiciones de
comercio justo.
Dentro de la red de socios de SOLIDARIDAD, una fuente de algod6n
orginico fue encontrada en Per-i, en el Valle Cafiete, 150 kil6metros al sur
de Lima. La cultura de algod6n en ese valle lleva mis de un siglo y una
variedad de alta-calidad de algod6n es producida. A principios de los afios
100. ROOZEN Y VAN DER HOFF, supra nota 6.
101. Mucho del material en esta secci6n esta tomada de ROOZEN Y VAN DER HOFF, supra nota
6 (una cuenta de adentro de los esfuerzos de SOLIDARIDAD para desarrollar redes justas de comercio
para tres productos: caf6, plitanos y jeans).
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1990, agricultores de algod6n descubrieron que seria relativamente fdcil
cambiar a mdtodos de producci6n orgdnicos. En este momento, los
agricultores est~n cambiando a producci6n certificada orgdnica de algod6n
con la ayuda del servicio de extensi6n agricola Instituto Rural Valle
Grande. Algunos agricultores ya han recibido la etiqueta orgdinica de EKO
de la organizaci6n de certificaci6n SKAL. Los agricultores conjuntamente
han creado su propia empresa de exportaci6n: el Oro Blanco.
Mientras tanto, UCIRI cre6 una fibrica de ropa en Xhiifia Guidxi.
Para ensanchar la base de fabricaci6n, la cooperaci6n de CooperJeans y
CooperFinishing, dos cooperativas de trabajadores en la vecindad de Sao
Paulo, Brasil, fue buscada y establecida. Pronto fue descubierto que las
fibricas de ropa necesitarian la maestria trcnica adicional para producir
para el mercado de exportaci6n. Esta maestria trcnica fue encontrada
dentro de la investigaci6n espafiola y oficina de consulta Jeanologia, un
experto principal sobre la tecnologia de jeans. Un nirnero de expertos
trcnicos fueron enviados a la fibrica de ropa Xhiifia Guidxi para establecer
la producci6n.
SOLIDARIDAD tenia alguna experiencia en el marketing de nuevos
productos, como el caf6 de Max Havelaar y pldtanos Ok6, pero esto no tenia
ninguna experiencia previa en el marketing de prendas o blue jeans.
Expertos en la industria de blue jeans hacen muy claro que no hay ninguna
demanda para jeans socialmente responsables y ecol6gicamente sanos.
Consumidores realmente aprecian comportamiento socialmente y el
ecol6gicamente responsable por empresas, pero ellos no quieren usar patios
con una imagen social explicita. Sin embargo, de importancia crucial en la
industria de jeans es el valor afiadido de una marca. Consumidores estdn
dispuestos a pagar una prima considerable para una marca de moda.
Entonces, fue decidido de tratar de colocar los jeans una parte superior del
mercado en moda, con la marca Kuyichi. La imagen primaria de los jeans
es de moda; los aspectos sociales y ambientales de producci6n son
comunicados como un mensaje subordinado, secundario.
Adems de productos de dril, la colecci6n Kuyichi de 2003 incluyo
camisetas, camisas, y su~teres. Textiles de dril, producido casi
exclusivamente del algod6n Oro Blanco, fueron manufacturados en Mdxico
y Brasil, pero tambirn en Pern (Cimas Cahiete) y Tfinez (Marat6n
Faitements). Otro textil fue producido en India (TubeKnit y Topstich) y
Turquia. Algod6n Oro Blanco tambidn fue la materia prima para camisetas
Kuyichi.
Kuyichi emplea normas &ticas existentes. Para aspectos ambientales,
la empresa quiere alcanzar las normas SKAL para el algod6n orgdnico.
Para aspectos sociales, Kuyichi usa las normas SA8000 de Responsabilidad
Social Internacional. Tomado juntos, SKAL y SA8000 pueden ser
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considerados como un conjunto de normas de sostenimiento comprensivas,
profesionales, y actualizadas. Kuyichi se esfuerza para la certificaci6n de
todas las actividades segdn SKAL y SA8000. Los procedimientos de
certificaci6n han comenzado con productores de algod6n y fAbricas de ropa.
A su debido tiempo, el objetivo es de certificar a la cadena de producci6n
entera.
Agricultores de algod6n en Perfi han comenzado el proceso de
certificaci6n SKAL en el 2000. Se esperaba que un grupo primero de 80
agricultores conseguiria el certificado SKAL en el 2003. Los otros
agricultores en la cooperativa Oro Blanco deben obedecer dentro de unos
afios.
Todas las fbricas de ropa deben ser certificadas por SA8000. Los
socios TubeKnit y TopStich de la India ya recibieron este certificado en el
2001. Socios en Tfinez y Turquia comenzaron la certificaci6n SA8000 en
2004. En Per6, Cimas Cahiete se hizo un subsidiario de Oro Blanco en el
2003. De ser acertado, Oro Blanco y Cimas Cahiete serin, hacia el 2008,
desarrolladas en una empresa integrada verticalmente que puede manejar la
cadena de producci6n entera del algod6n hasta los jeans.
Kuyichi es un descendiente del movimiento de Comercio Justo en los
Paises Bajos. La organizaci6n ha reclutado a miembros de la red existente
de SOLIDARIDAD. Por sus esfuerzos para la certificaci6n segfin los
estdndares SKAL y SA8000, la empresa usa normas de sostenimiento
comprensivas y datos actualizados. Normas de sostenimiento son aplicadas
no s6lo a la fundaci6n de socios en America Latina, pero tambi~n a futuros
socios de mercado en Asia y Africa. Kuyichi parece haber sido capaz de
conseguir un equilibrio en el mercado competitivo dejeans.
Como un esquema privado en el movimiento de Comercio Justo,
Kuyichi paga mds que precios predominantes del mercado a productores de
algod6n y ropa. Ademdis, productores han sido hechos coduefios de la
Empresa Kuyichi. Kuyichi pone muchos esfuerzos en incrementar la
transparencia y responsabilidad. Si la etiqueta crecerd en el futuro, normas
de sostenimiento de hoy-dia deben aplicarse a todos los socios en la cadena
de producci6n.
Kuyichi pone mucho esfuerzo en incrementar la transparencia y
responsabilidad. Usando los esquemas SKAL y SA8000 bien establecidos,
seria posible garantizar normas de sostenimiento de producci6n. Como las
cooperativas latinoamericanas son coduefias de Kuyichi, ellos deberian ser
capaces de tener la influencia sobre la politica de negocio. Es la intenci6n
de tener contactos de largo-plazo con un n~imero limitado de productores
de algod6n y de ropa, en vez de contratos a corto-plazo que prevalecen en
la industria convencional de blue jeans.
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Habiendo dicho esto, hay que tener presente que Kuyichi es un jugador
de nicho con una historia previa. Los socios son todos de la red de
SOLIDARIDAD, el que significa que ellos tienen una actitud comtn
apuntada al Comercio Justo. En la organizaci6n de Kuyichi, los
subcontratistas y trabajadores de casa son ausentes. Esto hace el control de
cadena mucho mis fEcil. Finalmente, socios latinoamericanos estdn
comprometidos formalmente en propiedad y el manejo de la cadena. El
ntimero pequefio de duefios actualmente permite esto.
En los afios para venir, el algod6n orgdnico de Peril continuara siendo
la fundaci6n de productos de dril de Kuyichi. Socios antiguos en Asia y
Africa serdn evaluados segdn los mismos criterios que los compafieros de
fundaci6n en America Latina. Kuyichi se esfuerza para una cadena de
producci6n donde criterios SKAL y SA8000 son aplicados totalmente.
VI. CONCLUSIONES
Uno de los obsticulos principales al etiquetaje itico en la industria de
blue jeans que fueron identificados en este papel es formado por la
complejidad de la cadena de producto. La cadena puede incluir a
vendedores, intermediarios, fabricantes, contratistas y subcontratistas que
puede estirarse de continente a continente incluyendo a cientos, sino miles,
de individuos y empresas en ajustes mds formales o informales. En tales
circunstancias es sumamente dificil para cualquier empresa de establecer un
sistema de certificaci6n impermeable. Considerando la alta visibilidad de la
industria de blue jeans en paises de consumidores y la atenci6n frecuente de
medios de comunicaci6n para abusos en esta industria, parece necesario que
el sistema de certificaci6n que garantizaria los reclamos hechos por una
etiqueta seria muy confiable e indiscutible. Esto requiere un nivel de
descuido y control sobre la cadena entera que no estd presente en este
momento.
Otro obstAculo puede ser el hecho simple que la industria de blue jeans
es dominada por marcas grandes, y que la competencia esti basada en la
imagen de moda que estas marcas tratan de transmitir al consumidor.
Empresas invierten dinero pesadamente en marcas de marketing, y es
considerado improbable por la industria que cualquier etiqueta, no
relacionada a la marca, tendria cualquier valor adicional de marketing. De
verdad, es dudado por la industria si habria tras mucha demanda parajeans
con una imagen social o ambiental explicita.
Finalmente, hay cuestiones sociales y econ6micas distintas para tomar
en cuenta. La certificaci6n de procesos mfiltiples que desempefian un papel
en la cadena de producci6n de blue jeans podria conducir a cambios
significativos en la estructura de la industria. Estos cambios podrian
conducir a la relocalizaci6n de partes de la industria de paises menos
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avanzados a mis avanzados donde los procesos de producci6n pueden ser
supervisados mejor, y en general a un cambio del sector informal al formal,
donde los procesos y la gente pueden ser supervisados y manejados mejor.
Este cambio abandonaria a muchos trabajadores informales, muchos de
ellos mujeres y nifios, en el frio. Los esquemas de etiquetaje y certificaci6n
asi podrian dar lugar a barreras de comercio para los paises ms pobres
donde profesionalizaci6n de producci6n es menos desarrollado y podrian
conducir a mas marginalizaci6n de los grupos mds vulnerables, los
trabajadores en el sector informal.
Estas consideraciones, entre otras, condujeron a la ONG
SOLIDARIDAD a acercarse a la promoci6n de blue jeans socialmente y
ecol6gicamente s6lidos de un Angulo ligeramente diferente. En vez de
desarrollar un esquema de certificaci6n estricto, SOLIDARIDAD comenz6
produciendo y marketing su propia marca de blue jeans, liamados jeans
Kuyichi. Despuds de estudios extensos de marketing, ellos decidieron
fabricar y mercadearjeans que son en primer lugar de moda, mientras que
aspectos de producci6n sociales, ambientales, y de comercio justo son
comunicados solo como un mensaje subordinado, secundario. Los
esquemas de etiquetaje y certificaci6n son usados por Kuyichi para educar a
sus trabajadores y garantizar su reclamo de justicia social y ambiental a
consumidores, pero no como un instrumento de marketing primario.
Kuyichi afin es una marca joven, asi que es demasiado temprano para saber
si su 6xito durari. Sin embargo, si su acercamiento demuestra ser exitoso,
puede ser un ejemplo de un modo innovador de integrar aspectos de
sostenimiento en una industria que estA dominada por las marcas de moda.
El mensaje principal parece ser: isi usted no puede derrotar las marcas de
moda, higase una marca de moda usted mismo!
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I. INTRODUCCION
Este papel apunta para analizar "el Modelo de Consejo de
Administraci6n" por una comparaci6n del Consejo de Administraci6n
Forestal (FSC por sus siglas en ingles) y el Consejo de Administraci6n
* Profesor de Derecho(ley) Publico Internacional, Universidad de Barcelona. Los
acontecimientos sobre el FSC le son dedicados. Me gustaria agradecer a mi colega Jaume Saura por sus
comentarios y colaboraci6n en el bosquejar de final de este articulo.
** Economista Ambiental, Instituto para Estudios medioambientales, Vrie Universiteit,
Amsterdam. Los acontecimientos sobre MSC le son dedicados.
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Maritimo (MSC por sus siglas en ingles). En otras palabras, nuestro
objetivo es estudiar los rasgos principales y las capacidades de un modelo
de organizaci6n y operacional establecido sobre la base de un consejo de
administraci6n. Para hacer asi, enfocaremos en la comparaci6n entre las dos
organizaciones principales que funcionan en el campo de certificaci6n y el
etiquetaje sostenible, y acentuardn sus semejanzas y contrastes. Ellas son
dos organizaciones que comparten elementos comunes en su estructura, en
su procedimiento de toma de decisiones y en su funcionamiento, que no es
sorprendente ya que el MSC fue establecido despu6s del modelo del FSC.
La importancia del modelo de consejo de administraci6n se pone en el
hecho que, de una perspectiva operacional, esto proporciona mis
credibilidad y transparencia a aquellos el etiquetaje sostenible y procesos de
certificaci6n. De tal modo que esto constituye un modelo de organizaci6n y
operacional que, no obstante su cardcter reciente, ha demostrado ser un
6xito y estdi siendo ampliado a otros sectores como un ejemplo de direcci6n
responsible.'
En las siguientes pdginas separadamente trataremos con la creaci6n y
los objetivos del FSC Y EL MSC, su composici6n y estructura. Finalmente,
la Ciltima secci6n de este papel es dedicada al funcionamiento del FSC Y EL
MSC, en cuanto a a sus principios y criterios para la direcci6n sostenible,
los procedimientos para el acreditamiento de los cuerpos de certificaci6n, y
las normas nacionales y regionales.
II. ESTABLECIMIENTO Y OBJETIVOS DEL FSC Y MSC
Como ya hemos mencionado, FSC y MSC son dos organizaciones no
gubernamentales recientemente establecidas y cual modelo de organizaci6n
y operacional ha acentuado sus capacidades en el campo de etiquetaje
sostenible y certificaci6n. Adem~s, ambos son los cuerpos internacionales
de un alcance global que comparten objetivos similares orientados hacia el
logro de un desarrollo sostenible. En una mano, el FSC es una organizaci6n
independiente no lucrativa que fue creada con el objetivo principal de
promover la direcci6n sostenible de bosques por un programa de
certificaci6n de productos de silvicultura. El FSC apoya un ecol6gicamente
apropiado, la direcci6n socialmente beneficiosa y econ6micamente viable
I. Asi, por ejemplo, la Rainforest Alliance [Alianza de la Selva tropical] explora el desarrollo
y la puesta en pr-ictica de un Consejo de Administraci6n de Turismo Sostenible (ver RAINFOREST
ALLIANCE [ALIANZA DE LA SELVA TROPICAL], RAISING THE STANDARDS AND BENEFITS OF
SUSTAINABLE TOURISM AND ECO-TOURISM CERTIFICATION [LEVANTANDO LAS NORMAS Y LOS
BENEFICIOS DE TURISMO SOSTENIBLE Y CERTIFICACION DE EcO-TURISMO], FINAL REPORT MARCH
[REPORTE FINAL DE MARzO] 2003, VERSION 8.6 (2003)).
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de bosques en todo el mundo.2 En hacer asi, el FSC no hace ninguna
distinci6n entre bosques, ningin basada sobre el tipo de bosque (tropical,
templado o boreal), ni sobre la base del pais donde ellos son localizados o Ia
empresa que los explota.3 Los objetivos del FSC mds lejos son
desarrollados en su Estatuto.4 De otra parte, el objetivo del MSC es "para
trabajar para la industria pescadera sostenible maritima por promoviendo
responsable, ecol6gicamente asignar, prdcticas de industria pescadera
socialmente beneficiosas, y econ6micamente viables, manteniendo la
diversidad biol6gica, la productividad, y los procesos ecol6gicos del
ambiente maritimo. '' 5  Esto promueve el acceso igual a su programa de
certificaci6n independientemente del tamafio, la escala, la posici6n de tipo o
la intensidad del piscifactoria.6 En otras palabras, los objetivos de ambas
organizaciones comparten la misma orientaci6n hacia suficientemente el
equilibrio de las dimensiones ambientales, sociales y econ6micas para
contribuirse para garantizar una direcci6n sostenible, la conservaci6n y el
desarrollo de ambos bosques y la industria pescadera maritima.
El FSC fue fundado por un grupo diverso de representantes de
ambiental y grupos de conservaci6n, la industria de madera, la profesi6n de
silvicultura, grupos de silvicultura de comunidad y organizaciones de
2. En el contexto de la declaraci6n de misi6n del Consejo de Manejo Forestal (FSC por sus
siglas en ingles), direcci6n ecol6gicamente propia significa un tipo de direcci6n que mantiene diversidad
biol6gica, productividad y procesos de bosques ecol6gicos. CONSEJO DE MANEJO FORESTAL, QUE ES EL
FSC?, MISION, en http://www.fsc.org/esp/que-es-fsc/sobre el fsc/mision. Socialmente beneficioso
significa un tipo de direcci6n forestal que ayuda a ambos habitantes del lugar y la sociedad en general a
disfrutar de ventajas a largo plazo. Id. Finalmente, una direcci6n econ6micamente viable implica que
operaciones forestales estin estructuradas y manejadas para ser provechosas suficientemente, sin generar
ganancias financieras al costo del recurso forestal, del ecosistema, o comunidades afectadas. Id.
3. Sobre los objetivos del FSC, ver generalmente Kristen M. Kloven, Eco-labeling of
Sustainable Harvested Wood under the Forest Stewardship Council. Seeing the Forest for the Trees
[Eco-etiquetaje de Madera Cosechada Sostenible bajo el Consejo de Manejo Forestal: Viendo el
Bosquepor los ,4rboles], 1998 COLO. J. INT'L ENVTL. L. & POL'Y 48, 49.
4. Los Estatutos del FSC y los documentos principales de la organizaci6n estAn disponibles
en ingles y espafiol en su sitio de internet. CONSEJO DE MANEJO FORESTAL, ESTATUTOS FSC
(Reformados, agosto de 2000, noviembre de 2002), en
http://www.fsc.org/keepout/esp/content areas/77/83/files/Estatutos.pdf.
5. SARAH ANDERSON, ET AL., THE STATE OF VICTORIA, DEP'T OF NATURAL RESOURCES,
INCORPORATING BIODIVERSITY INTO ENVIRONMENTAL MANAGEMENT SYSTEMS FOR VICTORIAN
AGRICULTURE: A DISCUSSION PAPER ON DEVELOPING A METHODOLOGY FOR LINKING PERFORMANCE
STANDARDS AND MANAGEMENT SYSTEMS 31 (2001)[SARAH ANDERSON, ET AL., EL ESTADO DE
VICTORIA, DEPARTAMENTO DE RECURSOS NATURALES, INCORPORANDO BIODIVERSIDAD EN SISTEMAS DE
MANEJO AMBIENTALES PARA LA AGRICULTURA DE VICTORIA: UNA DISCUSION DE COMO DESARROLLAR
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certificaci6n de producto forestales de todo el mundo. Aunque la idea de
establecer una organizaci6n que evala, acredite y supervise la madera y los
certificadores de los productos de madera al principio fueron relacionados
con bosques tropicales (y primero propusieron por la Alianza de
Woodworkers para la Protecci6n de Selva tropical, el URDIMBRE), el
inter6s para este proceso de certificaci6n posteriormente a la extensi6n a
todos los tipos de bosques (con la creaci6n del FSC). El impulso inicial
vino del Reino Unido, donde un grupo de comerciantes de madera expres6
su buena voluntad de demostrar la credibilidad ambiental de sus productos
por usando una etiqueta.7 Este impulso fue reforzado por la acci6n
emprendida por el Fondo Mundial Salvaje de la Naturaleza (WWF), entre
otras instituciones.8 Los pasos claves del proceso de establecimiento de
FSC son lo siguiente:
1) 1990 habia una reuni6n en California donde fue hablado como
los participantes diferentes podrian combinar sus intereses en
mejorar la conservaci6n forestal y reducir la deforestaci6n;
2) 1993 Representantes de 25 paises9 vinieron juntos a Toronto
para sostener la Asamblea de Fundaci6n del Consejo de
Administraci6n Forestal;
3) 1994 un juego definitivo de Principios y Criterios, juntos con
los Estatutos para el Consejo fue reconocido y aprobado por los
votos de los Socios fundadores; y,
4) 1996 los primeros contratos de acreditamiento fue firmado
con cuatro cuerpos de certificaci6n.l0
De la misma manera, el Consejo de Administraci6n Maritimo (MSC)
fue lanzado en 1997 por Unilever y el Fondo Mundial de la Naturaleza
(WWF). El MSC se hizo independiente de sus fundadores en junio de 1998,
7. Sobre la creaci6n del FSC, ver NIGEL DUDLEY ET AL., BAD HARVEST? THE TIMBER
TRADE AND THE DEGRADATION OF THE WORLD'S FORESTS [LMAL COSECHA? EL COMERCIO DE
MADERA Y LA DEGRADAC16N DE LOS BOSQUES DEL MUNDO] 145-147 (Earthscan Publications Ltd.
[Publicaciones Limitadas Earthscan] 1995).
8. WWF jug6 un papel decisivo en la creaci6n del FSC. Ver PETER KANOWSKI ET AL.,
AGRICULTURE, FISHERIES AND FORESTRY-AUSTRALIA, INTERNATIONAL APPROACHES TO FOREST
MANAGEMENT CERTIFICATION AND LABELLING OF FOREST PRODUCTS: A REVIEW [ACCESOS
INTERNACIONALES A CERTIFICACION DE DIRECCION FORESTAL Y ETIQUETAJE DE PRODUCTOS
FORESTALES: UNA REVISI6N] 32 (1999).
9. Entre ellos, Argentina, Brasil, Colombia, Ghana, Honduras, Jap6n, Mdxico, Salomon
Islands, Suecia, Suiza, el Reino Unido y los Estados Unidos. Dudley et al., supra nota 7.
10. TASso AZEVEDO, ET AL., FOREST STEWARDSHIP COUNCIL, POLITICAL INSTRUMENT,
IMPLEMENTATION AND CONCRETE RESULTS FOR SUSTAINABILITY SINCE 1993 6 (2002). [ TASSO
AZEVEDO, ET AL., CONSEJO DE MANEJO FORESTAL, INSTRUMENTO POLITICO, IMPLEMENTACION Y
RESULTADOS CONCRETOS PARA MANTENIMIENTO DESDE 1993 6 (2002).
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y ahora recibe el financiar de un nfimero de confianzas caritativas,
patrocinadores corporativos, y agencias de desarrollo. El establecimiento de
la independencia de sus fundadores ha sido un paso importante para el MSC
en el adelantamiento de la aceptaci6n de los competidores de Unilever y de
las organizaciones de industria de pesca que estuvieron opuestas al WWF
siendo implicado en la direcci6n de industria pescadera. La Have interviene
el desarrollo del MSC es lo siguiente:
1) En 1995, Unilever y WWF comienzan discusiones sobre
la industria pescadera sostenible;
2) En 1996, declaraci6n de intenci6n de establecer el MSC;
3) En 1997, fundaci6n de MSC;
4) En 1998, el MSC se hacen una organizaci6n indepen-
diente no lucrativa;
5) En 1999, principio de de acreditamiento de cuerpos de
certificaci6n;
6) En 2000, primero MSC pescado certificado sobre el
mercado;
7) En 2001, la estructura de Gobernaci6n es establecido con
la participaci6n de tenedor de apuestas equilibrada;
8) En 2004, alrededor de 200 MSC productos de pescado
certificados sobre el mercado.Il
De un punto de vista legal, el FSC Y MSC son las organizaciones
independientes no gubemamentales de composici6n intemacional; ellas son
ambas entidades no para el beneficio. Tanto programas de certificaci6n
intemacionales usan un logo que asegura que el producto ha seguido
operaciones de direcci6n apropiadas como sostenibles. En el caso del FSC,
el logo asegura que el producto que lleva este sello viene de un drea forestal
(una unidad de direcci6n de silvicultura) donde operaciones de direcci6n
apropiadas y sostenibles son realizadas (o, al menos, este logo asegura que
los principios FSC y criterios son observados dentro de este drea forestal).
En este sentido, el sello de FSC es una seial absolutamente independiente,
internacional y creible certificada para productos de madera y de madera,
que obviamente constituye un incentivo de mercado para mejorar la
direcci6n forestal.1 2 En el campo de industria pescadera maritimo, empresas
11. MARINE STEWARDSHIP COUNCIL, HISTORY OF THE MSC, available at
http://www.msc.org/htmi/content_470.htm [CONSEJO DE MANEJO MARfTIMO, HISTORIAL DE MSC,
DISPONIBLE EN http://www.msc.org/html/content_470.htn. [a continuaci6n PAGINA DE WEB DE MSC]
12. Juntos con el FSC - probablemente el mts acertado - la existencia de otros esquemas de
certificaci6n de silvicultura deberia ser notada. Ver PETER WOOD, MINISTRY OF EMPLOYMENT &
INVESTMENT, PROVINCE OF BRITISH COLOMBIA, A COMPARATIVE ANALYSIS OF SELECTED
INTERNATIONAL FORESTRY CERTIFICATION SCHEMES [UN ANALISIS COMPARATIVO DE ESQUEMAS DE
2005]
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satisfactoriamente que alcanzan la certificaci6n tienen el derecho de
solicitar una licencia para usar el logo MSC sobre sus productos. 3 Este
logo ayuda a consumidores a reconocer aquella industria pescadera que con
responsabilidad es manejada. 14  El empleo del logo MSC y la leyenda
necesita el permiso expreso de MSCI (el Consejo de Administraci6n
Maritimo Ltd Internacional., el brazo comercial del MSC EL MSC aprueba
que publicar(emitir) licencias para el empleo del logo de su parte). 15 En este
sentido, el MSC ha establecido un amplio juego de principios y criterios
para la certificaci6n de industria pescadera sostenible, que fueron
desarrollados por un proceso de consulta intemacional y estin basados en el
C6digo de conducta FAO para la Industria pescadera Responsible. 16 Los
tres principios MSC reflejan la definici6n del MSC de industria pescadera
sostenible maritima y forman la base para los criterios detallados que son
usados para evaluar si un piscifactoria puede ser certificado. Los principios
MSC y criterios se relacionan s6lo con la etapa primaria de producci6n y no
al tratamiento, la distribuci6n, y la venta de productos de industria
pescadera. Los tres principios son:
1) Un piscifactoria debe ser conducido en una manera que no
conduce a la sobrepesca o el agotamiento de las poblaciones
explotadas y, para aquellas poblaciones que son agotadas; el
piscifactoria debe ser conducido en una manera que de forma
demostrable conduce a su recuperaci6n;
2) Operaciones de pesca deberian tener el mantenimiento en
cuenta de la estructura, la productividad, la funcirn, y la
diversidad del ecosistema (incluyendo el hAbitat y asociaron al
dependiente y ecol6gicamente relacionaron la especie) sobre cual
el piscifactoria depends; and,
3) El piscifactoria es sujeto a un sistema de direcci6n eficaz que
respeta leyes locales, nacionales, e intemacionales y normas, e
incorpora los marcos institucionales y operacionales que
CERTIFIcACI6N DE SILVICULTURA SELECCIONADOS INTERNACIONALES] 15 (2000), at
http://for.gov.bc.ca/het/certification/woodreportoci00.pdf.
13. MSC WEBPAGE, supra note 11, at USING THE LOGO,




16. Ver Report of the Conference of FAO [Reporte de la Conferencia de FAQ], FOOD AND
AGRICULTURE ORGANIZATION OF THE UNITED NATIONS [ORGANIZACION DE ALIMENTO Y
AGRICULTURA DE ORGANIZACION DE LAS NACIONES UNIDAS], Sesion Veintima-Octava, Code of




requieren el empleo del recurso de ser responsables y
sostenibles. 17
Una diferencia importante deberia ser notada en el sentido que el FSC
tiene los mis amplios socios bajos mientras el MSC, que se hizo
independiente de sus organizaciones de fundaci6n y tiene el apoyo de mAs
de 100 organizaciones en mis de veinte paises, tiene una estructura mds
centralizada y, en cualquier caso, esto mantiene, como nosotros veremos, un
amplio Consejo de Tenedor de apuestas. En efecto, el FSC es una
asociaci6n voluntaria arreglada de individuos y organizaciones, que
deberian designar a un representante. La mayor parte de los miembros son
organizaciones e instituciones de cardcter diverso, como el Fondo Mundial
Salvaje de la Naturaleza, la Asociaci6n de Fauna Nacional, el Greenpeace,
los Amigos de Tierra, o los minoristas de productos de silvicultura. Todos
ellos tienen derechos votadores y participan en el cuerpo mis alto de la
Organizaci6n (la Asamblea general de asociados). Es obviamente esencial
que los miembros se adhieran completamente a los objetivos FSC y apoyen
los principios y los objetivos de esta organizaci6n.
Cada miembro debe pagar los honorarios anuales, que son calculados
en una base gradual que considera los gastos de operaci6n de cada Socio.
Estos honorarios deberian cubrir los gastos de servicio de afiliaci6n de la
Asociaci6n, sin cualquier discriminaci6n que podria afectar al Asociado de
paises del Sur. En este sentido, la Junta directivo FSC estudia un sistema de
subsidio para el objetivo de aseguraci6n que estos honorarios no
constituyen ningin tipo de la barrera financiera a los miembros asociados
de paises en via de desarrollo. Ademds, la Junta directivo FSC
recientemente aprob6 el establecimiento del Fondo FSC Global con la vista
de atraer donaciones de corporaciones y otros donantes en absoluto. 8
Alrededor del 85 % del financiar de International FSC viene de fundaciones
privadas y contribuciones sustanciales a FSC tambi~n vienen de
organizaciones no gubemamentales de conservaci6n grandes como WWF.
17. MARINE STEWARDSHIP COUNCIL, MSC PRINCIPLES AND CRITERIA FOR SUSTAINABLE
FISHING, at www.msc.org/assets/docs/fishery_certification/MSCPrinciples&Criteria.doc; see also On
the impact of this Code of Conduct over labelling schemes, see Luke Brander, Capture Fisheries, in
SUSTAINABILITY LABELLING AND CERTIFICATION 271 (Mar Campins Eritja & Marcial Pons, eds.,
2004). [CONSEJO DE MANEJO MARITIMO, PRINCIPIOS Y CRITERIOOS DE MSC PARA UNA PESCA
SOSTENIBLE, en www.msc.org/assets/docs/fisherycertification/MSCPrinciples&Criteria.doc. [a
continuaci6n PRINCIPIOS Y CRITERIOS DE MSC]; ver tambien Sobre el impacto de este C6digo de
Conducta sobre esquemas de etiquetado, ver LUKE BRANDER, CAPTURE FISHERIES, ETIQUETADO Y
CERTIFICACION SOSTENIBLE (MAR CAMPINS ERITJA & MARCIAL PONS, EDS., 2004).
18. Decision adopted by the Board of Directors (22nd Session, 24-26 May 2001). CONSEJO
DE MANEJO FORESTAL, REPORTE ANUAL 2001, en
http://www.fsc.org/keepout/en/contentareas/88/l/files/AR2001 .pdf
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De un modo similar, los fondos del funcionamiento del MSC sobre todo
vienen de organizaciones no gubemamentales diferentes, confianzas y
fundaciones, asi como agencias de desarrollo y corporaciones diferentes
industriales.
III. LA ESTRUCTURA DEL FSC Y EL MSC
En relaci6n con la estructura tanto de organizaciones es tambi~n
conveniente acentuar las semejanzas como diferencias. Como hemos
mencionado acerca de sus socios, el FSC aparece tener los mds amplios
socios bajos y tiene un proceso de ajuste de estindar menos centralizado
que el MSC. Pero ambas organizaciones, aunque con estructuras diferentes,
son constantes, en t~rminos de gobemaci6n, con la participaci6n mds
amplia de tenedores de apuestas. Ellos ambos establecen, en este sentido,
una sociedad especial entre la conservaci6n y el negocio.
FSC tiene una estructura de gobemaci6n finica que es construida sobre
los principios de participaci6n, democracia y equidad.' 9  El FSC
bisicamente es estructurado en una Asamblea general de asociados, una
Junta directivo, una Secretaria dirigida por un Director ejecutivo, y los
Comit6s que la Junta directivo puede establecer. 20 El 6rgano mds alto del
FSC es la Asamblea general, que consiste en miembros individuales o los
delegados debidamente designados de organizaciones de miembro. La
particularidad principal de tal Asamblea es que esto estd compuesto de tres
Cdmaras. El objetivo de la estructura de cdmara es de mantener el equilibrio
de poder votador entre intereses diferentes sin necesidad limitar el n(imero
de miembros. De la perspectiva del concepto subyacente del FSC, este
equilibrio entre intereses econ6micos, sociales y ambientales puede tener un
impacto positivo en la direcci6n forestal. En un sentido similar, el
procedimiento de toma de decisiones del FSC tiene este equilibrio necesario
en cuenta, y cada cimara sostiene un porcentaje equitativo de los votos
totales.
La primera cimara (la Cdmara Social) esti compuesto de
organizaciones sociales e indigenas, asi como de personas individuales
asignadas a ello. Como declarado por el Estatuto FSC, estos son
organizaciones sociales e indigenas y personas individuales que
19. FOREST STEWARDSHIP COUNCIL, FSC A.C. BY-LAWS (RATIFIED, SEPTEMBER 1994;
EDITORIAL REVISION, OCTOBER 1996; REVISED FEBRUARY 1999, AUGUST 2000, NOVEMBER 2000), at
http://www.fscus.org/images/documents/FSCIntemationalBylaws.pdf. [CONSEJO DE MANEJO
FORESTAL, FSC A.C. ESTATUTOS (RATIFICADO, SEPTIEMBRE 1994, REVISIN EDITORIAL, OCTUBRE 1996;
REVISADA FEBRERO 1999, AGOSTO 2000, NOVIEMBRE 2000) en





activamente promueven un ecol6gicamente apropiado, la direcci6n
socialmente beneficiosa y econ6micamente viable forestal.2' La segunda
cdmara (la Cimara Ambiental) estd compuesto de organizaciones sin fines
de lucro no gubernamentales e individuos asignados con un compromiso
demostrado de ecol6gicamente asignar, la direcci6n socialmente beneficiosa
y econ6micamente viable forestal.22
Los individuos y organizaciones con intereses econ6micos acerca del
comercio de productos de silvicultura participan en la tercera cimara (la
Cdmara de Intereses Econ6mica). Mds expresamente, la referencia a estas
organizaciones e individuos incluye a empleados, consultores o
representantes de empresas de producto forestales, Cuerpos de
Certificaci6n, industria Asociaciones (si para el beneficio o sin fines de
lucro), ventas al por mayor, minoristas, comerciantes, usuarios finales, y
empresas consultoras. En cualquier caso, estos individuos y organizaciones
deben haberse manifestado y el compromiso activo en cuanto a ]a puesta en
prdctica de los Principios del FSC y Criterios en el marco de sus actividades
comerciales o industriales. En el sentido filtimo, para un uso acertado, estos
miembros son solicitados para proporcionar la informaci6n sobre el camino
del cual su compromiso con los objetivos, principios y criterios con eficacia
se ha materializado. Tan, espera que los Cuerpos de Certificaci6n estar en el
proceso de acreditaci6n por FSC, que los comerciantes han hecho un
compromiso de tener un porcentaje significativo de sus ventas en la madera
certificada, y esto productores tienen una parte significativa de sus bosques
de producci6n certificados por un FSC el cuerpo de certificaci6n acreditado
o ser certificado dentro de un plazo de tiempo razonable.
Con la excepci6n de la tercera cdmara,23 las cimaras de la Asamblea
general tienen los socios bdisicamente permutables, que introducen los
ciertos elementos de confusi6n en un cuerpo que con precisi6n tiene la
intenci6n de equilibrar una diversidad de intereses.24 Esta estructura
especifica equilibrada ha permitido el FSC que desarrolla en un foro de




24. Para correctamente entender tal declaraci6n, tiene que ser tenido presente que la Asamblea
general al principio fie arreglada de dos cfimaras, la cmara de interns econ6mica (con el 25 % del
poder votador) y la primera cfimara (intereses indigenas, anbientales y sociales) con el 75 % del poder
votador. DUDLEY ET AL., supra nota 7, en 147. Esta primera cdmara (mica fue dividida en las dos
cfimaras existentes en la primera Asamblea general ordinaria (el junio de 1996). Id.
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(incluyendo los aspectos sociales).25 Ademis, se puede decir que esta
estructura equilibrada, asi como la participaci6n amplia y diversa, se
contribuye para reforzar la credibilidad intemacional del FSC. De otra
parte, descansa con la Junta directivo para asignar a la cimara apropiada al
acad~mico y organizaciones de investigaci6n, asociaciones legales u otras
entidades de silvicultura, conforme a la naturaleza de sus actividades.
Ademds del equilibrio de intereses y perspectivas que esta estructura
implica, cada cdmara es estructurada de un modo particular para el objetivo
de equilibrar los intereses de paises en via de desarrollo y desarrollados.26
En este sentido, dentro de cada ctmara, organizaciones del Norte y del Sur
e individuos tendrdn el 50 % del poder votador. 7  En efecto, habri
subcdmaras "del Norte" "y del Sur" dentro de cada una de las tres
28
cimaras. El total que vota el peso de todos los asociados individuales en
cada subcdmara serd limitado con el 10 % del peso total votador de la
subcdmara.29  Conforme a la Cldusula Transitoria del Estatuto FSC,
derechos de votar dentro de cada cdmara seri distribuido de un modo
equitativo. 30 Esto tambi~n significa que se reduciri proporcionalmente el
porcentaje o el valor de los votos de los miembros existentes cuando los
nuevos miembros se incorporan en las cimaras.
En breve la estructura de la Asamblea general claramente es asociada
con la voluntad para mantener el equilibrio entre los intereses diferentes
inherentes al FSC. El mismo principio equilibrado tambi6n inspira el
sistema de toma de decisiones complejo dentro de la Asamblea general.
Aunque esto no sea un sistema doble o triple de mayoria, este
procedimiento tiene la existencia en cuenta de las tres cimaras y la
composici6n de la paridad de cada cdmara (miembros y delegados tanto de
paises del Norte como de del Sur).3' Tan, cada cdmara tiene el 33.3 % del
poder votador en la Asamblea general. Como hemos mencionado antes, el
50 % de este el 33.3 % es conferido a paises del Norte y del Sur
respectivamente. Tan, el valor del voto de cada miembro dependerA de la
cimara especifica a la cual esto se ha unido, con tal de que todos los socios
tienen el derecho de votar en Asambleas ordinarias y extraordinarias y la
votaci6n postal. Como para su validez, las decisiones de la Asamblea
25. Estos aspectos por lo general son desatendidos en este campo. Ver Saskia Ozinga, The
limits of forest certification [Los limites de certificaci6n forestall, FERN (2000), en
http://www.fem.org/pubs/articles/limits.htm.





31. FSC ESTATUTOS, supra nota 19.
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general requieren el voto afirmativo de al menos el 66.6 % del poder
votador de la asamblea.32 Las abstenciones no son consideradas como
votos de molde. Para un qu6rum para existir en cualquier reuni6n Ordinaria
o Extraordinaria un qu6rum de al menos requieren el 66.6 % de los
miembros de cada una de las cimaras (no del total que vota el poder, pero
de cada cdmara).33
De otra parte, la Junta directivo es la direcci6n mis alta, el ejecutivo y
el cuerpo de representaci6n del FSC. Es responsable a los miembros FSC, y
a las autoridades pfiblicas en el pais en el cual FSC es con la sede. La Junta
directivo esti compuesto de nueve miembros, o individuos o los delegados
acreditados de las organizaciones de miembro, elegidas durante un periodo
de tres aflos.34 Ellos no pueden permanecer en su poste en periodos
consecutivos. 35 -Para asegurar la continuidad, tres Directores se retirarin al
final de cada afto civil.36 Ellos serin substituidos por la votaci6n postal o
por el voto de Asamblea general-si la elecci6n coincide con una reuni6n
de la Asamblea general de Asociados.37
Dos miembros del Bordo (un del Norte y un de Sur) vendrdn de y
representardn intereses econ6micos, pero debidamente no serAn designados
los delegados de Cuerpos de Certificaci6n. Los siete miembros de Bordo
restantes vendrin de miembros ambientales y sociales.38 La Junta directivo
puede encontrarse en cualquier lugar y siempre que sea considerado
necesario por el presidente o la mayoria de los Directores.
En el tercer lugar, el Director ejecutivo es el presidente de FSC. El o
ella son designados por la Junta directivo, a la cual es responsable de la
puesta en prictica eficaz de la politica de F SC. 39 El Bordo supervisa las
actividades del director ejecutivo, asi como define las condiciones en las
cuales la s/6l realiza sus funciones (incluyendo el tdrmino de oficina).4 °
Todas estas condiciones son expresadas en el contrato pertinente. El
Director ejecutivo deberia asistir las reuniones de la Pasarela (aunque la s/el
no tenga derechos votadores).41 El Director ejecutivo designa a los










41. FSC ESTATUTOS, supra nota 19.
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la Junta directivo y la aseguraci6n de la representaci6n geogrdfica ms
amplia.42 El Director ejecutivo someterd para la aprobaci6n del Bordo las
cuentas debidamente revisadas por un interventor externo designado por la
Junta directivo, juntos con un informe sobre las actividades de la
Asociaci6n en el afio anterior.4
finalmente, el Estatuto FSC preve la posibilidad de establecer los
comnit6s necesarios para apoyar el operacional y las actividades de direcci6n
de la organizaci6n, como un Comitd T6cnico para revisar y hacer
recomendaciones en cuanto a los Principios FSC y Criterios, y las normas
nacionales o regionales, entre otros aspectos.44 El Comit6 que la Junta
directivo a la fuerza deberia establecer es la Resoluci6n de Discusi6n y el
Comit6 de Peticiones de Acreditamiento, que tratard con discusiones y
agravios de miembros y repasard decisiones de acreditamiento.45  Este
Comit6, liamado por la Tabla(el Bordo), estd compuesto de seis
representantes, a condici6n de que tal comit6 sea formado por un miembro
de la subcdmara del Norte y un de la subcdmara del Sur de cada una de las
C~imaras Sociales, Ambientales y Econ6micas. Adems, al menos uno de
los miembros del comitd serd de Norteam~rica, Amdrica Central y America
del Sur y el caribeflo, Europa, Australia y Oceania, Asia y Africa.46
acerca de la estructura orgdnica del MSC, es importante acentuar que,
una vez que se hizo independiente de sus organizaciones de fundaci6n, en
1998, una nueva estructura de gobernaci6n ha sido construida, formada de
una Tabla(un Bordo) de Fideicomisarios, un Consejo de Tenedor de
apuestas, y una Tabla(un Bordo) Tdcnica Consultiva
La Tabla(El Bordo) de Fideicomisarios tiene los socios diversos,
incluyendo a representantes de la industria de pesca, procesadores de
pescado, minoristas, grupos de conservaci6n, la industria pescadera la
comunidad cientifica, y antiguos funcionarios del gobierno. 4  La Tabla(el
Bordo) comprende a 14 miembros, que son denominados por un t6rmino de
tres aflos y son tambidn automdticamente los fideicomisarios de la caridad.49
Las responsabilidades especificas de la Tabla(del Bordo) incluyen:
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47. MSC WEBPAGE, supra note 11, at GOVERNANCE,






designando a los miembros principales de la Tabla(del Bordo), Silla,
Comitd, Tabla(Bordo) T6cnica Consultiva, el Comitd de Acreditamiento, y
el Ejecutivo(Directivo); representar el MSC en pfiblico; y
aprobaci6n(endoso) del acreditamiento de certificadores.5°
El Consejo de Tenedor de apuestas tiene la tarea de proporcionar el
consejo de politica al MSC y actiia como el cuerpo de enlace y un
representante. 51 Las reuniones anuales del Consejo de Tenedor de apuestas
son combinadas con una conferencia abierta, que proporciona una
plataforma para la Silla de la Tabla (del Bordo) de Fideicomisarios y el
Presidente para hacer pfiblico presentaciones sobre la estrategia del MSC y
actividades El Consejo de Tenedor de apuestas consiste en representantes
de todos los distritos electorales de tenedor de apuestas relevantes pfiblicos
y comerciales.53 Estos distritos electorales incluyen intereses scientificos,
acad6micos y de direcci6n de recursos; organizaciones no gubernamentales
de conservaci6n generales; organizaciones no gubemamentales de
conservaci6n maritimas; grupos de consumidor y organizaciones
intergubemamentales (por ejemplo. FAO, OCDE, Uni6n Europea); coja
intereses de sector; intereses de cadena de fuente y de procesos; intereses de
venta por menor, de abastecimiento y de distribuci6n; y los intereses de
naciones en desarrollo e intereses de comunidades de pesca.54 Los socios
del Consejo de Tenedor de apuestas son estructurados de manera
siguiente. Permiten a cada distrito electoral hasta cinco asientos en el
Consejo.5 6 La mitad de los miembros del Consejo son seleccionados por el
Bordo de la Junta de Fiduciarios y otra ritad es seleccionada por miembros
corrientes. Cada distrito electoral es responsable por sus propios
nombramientos y citas.58 El Bordo de Fideicomisarios sostiene el poder de
designar a miembros al Consejo de Tenedor de apuestas en situaciones
donde los miembros corrientes no pueden estar de acuerdo. 9 Las dos sillas
50. Id.
51. MSC WEBPAGE, supra note 11, at STAKEHOLDER COUNCIL,
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conjuntas del Consejo de Tenedor de apuestas tambi6n tienen asientos sobre
la Junta de Fiduciarios para asegurar que el Consejo es representado e
implicado en todas las decisiones de la Junta.60
La Junta Tdcnica Consultiva (la ETIQUETA) proporciona el consejo a
la Junta de Fiduciarios sobre asuntos cientificos, t6cnicos y legales
relacionados con el Estndar MSC.6' Esto consiste en 11 miembros, pero es
capaz de visitar a expertos adicionales o subcomit6s de forma para enfocar
cuestiones particulares t6cnicas.62 Los miembros de la ETIQUETA son
designados por el Bordo de Fideicomisarios, pero son capaces de
seleccionar su propia Silla. Corrientemente, la Silla de la ETIQUETA es
tambi6n un miembro del Bordo de Fideicomisarios. Las recomendaciones
formuladas por la ETIQUETA pueden ser sacadas para la consulta del
Consejo de Tenedor de apuestas u otros partidos interesados antes de que
ellos sean enviados a la Junta de Fiduciarios. No obligan a la Junta de
Fiduciarios a seguir el consejo de la ETIQUETA, pero debe proporcionar
motivos para no ser asi en situaciones donde sus decisiones no se
conforman a la direcci6n de ETIQUETA.63
Ademis de los tres cuerpos principales que comprenden la estructura
de gobemaci6n MSC perfilada encima, el Comit6 de Acreditaci6n MSC
(anteriormente se llam6 el Comit6 de Aprobaciones) tiene la funci6n de
ratificar decisiones de acreditaci6n de certificaci6n hechas por el MSC.
64
Como declarado en la advertencia de las Reglas de Comitd de Acreditaci6n
y las Condiciones de la Referencia, "el Comit6 de Acreditaci6n actda como
la comprobaci6n independiente a la funci6n de acreditaci6n del MSC... el
Comit& de Acreditaci6n del MSC tambi6n supervisa la integridad total del
programa de acreditaci6n de cuerpo de certificaci6n del MSC. ''65 Los
miembros del Comitd de Acreditaci6n, del cual hay entre 3 y 5, son
60. Id.
61. MSC WEBPAGE, supra note 11, at TECHNICAL ADVISORY BOARD,




64. MSC WEBPAGE, supra note 11, at ACCREDITATION COMMITTEE,
http://www.msc.org/html/content_476.htm. [PAGINA DE WEB DE MSC, supra nota 13, en COMITE DE
ACREDITACION, http://www.msc.org/htn/content_476.htm.]
65. MARINE STEWARDSHIP COUNCIL [CONSEJO DE MANEJO MARINERO], MSC
ACCREDITATION COMMITTEE RULES AND TERMS OF REFERENCE [NORMAS Y TERMINOS DE




elegidos por la Junta de Fiduciarios de Fideicomisarios por tdrminos fijos
de 3 afios.66
IV. FUNCIONAMIENTO DEL FSC Y EL MSC.
Juntos con las especificidades de la estructura tanto del FSC como del
MSC, con una participaci6n amplia y diversa de tenedores de apuestas, el
modelo de consejo de administraci6n destaca una actividad operacional que
tiene, tanto en el FSC como en el MSC, una dimensi6n triple o el foco. Por
un lado, el establecimiento de principios y de criterios por lo que se refiere
a la silvicultura o a las actividades de las industrias pesqueras; por el otro
lado, los procedimientos para la acreditaci6n de las entidades que actuarin
como certificadores en ambos sectores; finalmente la dimensi6n local,
nacional o regional de la puesta en prdctica de los principios y de los
criterios antedichos. Para objetivos explicativos, dirigiremos separadamente
el anilisis del funcionamiento del FSC Y el MSC.
A. Elementos principales sobre elfuncionamiento del FSC
Como hemos mencionado anteriormente, el objetivo del FSC es
promover una direcci6n viable y sostenible de recursos de silvicultura
atravez del programa de acreditaci6n voluntario para los certificadores de la
gerencia forestal. Por lo tanto, el objetivo principal del FSC es acreditar
cuerpos de certificaci6n independientes con el objetivo de asegurar la
autenticidad y la credibilidad de sus certificaciones. Esta operaci6n tiene
una dimensi6n doble:
1) El ajuste de principios para la gerencia forestal en la escala
Mundial, extensamente aprobada y respetado, que sean
compatibles con normas nacionales o regionales;
2) Establecer los procedimientos y las condiciones para la
acreditaci6n de los cuerpos de la certificaci6n.
1. Principios y criterios para Direcci6n Forestal.
El FSC ha elaborado sus propios principios y criterios, cuales
constituyen el punto de partida de sus actividades, ya que ellos son
incorporados en los sistemas de ]a evaluaci6n y en las normas de todos los
cuerpos de certificaci6n que buscan la acreditaci6n del FSC. Esto es un
sistema de diez principios y 56 criterios que se aplican a cualquier tipo de
66. MSC WEBPAGE, supra note 11, at ACCREDITATION COMMITTEE,
http://www.msc.org/html/content_476.htm. [PAGINA DE WEB DE MSC, supra nota 11, en COMITt DE
ACREDITACI6N, http://www.msc.org/html/content_476.htm.]
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bosques, si tropical, templado o boreal. 67 En el mismo sentido, muchos de
estos principios se aplican a plantaciones y bosques parcialmente
replantados.68 En este sentido, es importante indicar que en el nivel
internacional no ha habido avances en las ofertas para la elaboraci6n de un
instrumento legalmente obligatorio intemacional sobre bosques, y que hay
s6lo algunos procesos regionales de establecimiento de criterios e
indicadores, asi como el conjunto de las ofertas y las medidas de acci6n
adoptadas en el marco del diflogo internacional sobre bosques sostenidos
por las Naciones Unidas. Este proceso ha sido desarrollado
institucionalmente con el Panel Intergubernamental sobre Bosques (IPF) y
su sucesor, el Foro Intergubernamental sobre Bosques (IFF) y, finalmente,
desde 2000, con las Naciones Unidas el Foro sobre Bosques (el INY SIG).69
Mientras la ISO 14001 s6lo especifica como el sistema de direcci6n de
una empresa debe ser organizado para dirigir aspectos ambientales e
impactos de sus operaciones, los Principios del FSC y los Criterios cubren
tanto producto como procesa normas, especificando normas diferentes para
los aspectos diversos de direcci6n forestal (incluyendo los aspectos
sociales).70 En este punto vale la pena subrayar la presencia "de equidad" y
otros valores 6ticos acerca de las actividades de las empresas dentro de los
principios y criterios del FSC.7'
Con el objetivo de obtener la sefial certificada, todos los Principios
deberian ser cumplidos, siempre y cuando que estos principios constituyen
un juego completo de los principios que deben ser considerados en total.
Sin embargo, ni el FSC ni los cuerpos de certificaci6n requieren un
67. FOREST STEWARDSHIP COUNCIL, FSC PRINCIPLES AND CRITERIA FOR FOREST STEWARDSHIP
(APRIL 2004), at http://www.fsc.org/plantations/docs/FSC-STD-01 -
001%20FSC%2OPrinciples%20and%2OCriteria%20for/o2OForest%20Stewardship%2004-04/pdf.
(Document available in Spanish: FSC Doc. No. 1.2 (Revised Feb. 2000)), at
http://www.fsc.org/keepout/esp/content-areas/77n 1/files/Principios-y-Criterios -FSC.pdf) [CONSEJO DE
MANEJO FORESTAL, FSC PRINCIPIOS Y CRITERIAS PARA MANEJO FORESTAL (ABRIL 2004), en
http://www.fsc.org/plantations/docs/FSC-STD-01-
001%20FSC%20Principles%20and%20Criteria%20for/o20Forest%20Stewardship%2004-04/pdf.
(Documento disponible en Espafiol: FSC Doc. NO. 1.2 (Revisado Feb. 2000), en
http://wwwfsc.orgfkeepout/esp/content-areas/77/71/files/Principios-yCriterios-FSC.pdf) [a
continuaci6n PRINCIPIOS Y CRITERIOS DE FSC]
68. Id.
69. Sobre el establecimiento de un nuevo marco intemacional en el campo de las Naciones
Unidas, y la tarea de estos 6rganos, ver XAVIER PONS RAFOLS, EL REGIMEN FORESTAL INTERNACIONAL
91-131 (INIA 2004); ver tambien J. Saura EstapA et al., The Un Context for Sustainability Labelling and
Certification [El Contexto Un para Etiquetaje de Mantenimiento y Certificaci6n], en SUSTAINABILrrY
LABELLING AND CERTIFICATION [], supra nota 17, en 97-8.




cumplimiento absoluto con cada uno de los Principio y Criterios. En este
sentido, la necesidad se ha acentuado que el FSC se cabri con cierto
margen de flexibilidad al aplicar sus principios y criterios, cu~l permite la
adaptaci6n a las condiciones locales especificas. En este respeto, diferencias
y dificultades acerca su interpretaci6n sedan consideradas de la perspectiva
de las normas nacionales, regionales y locales. Por lo tanto, los Principios y
Criterios del FSC directamente no son intentados para ser usado como una
base para la certificaci6n de campafia, pero para definir el marco dentro del
cual los est~ndares nacionales, regionales y locales de gerencia forestales
serin desarrollados y puestos en prdctica.
El proceso se inicia cuando el duefto o la persona que explota el
bosque solicitan los servicios de un cuerpo de certificaci6n (obviamente, en
una base voluntaria), y no los servicios del FSC directamente. El FSC,
como mencionado, se trata de la acreditaci6n de los cuerpos de certificaci6n
para asegurar la autenticidad y la credibilidad de las certificaciones que
ellos conceden. El proceso de certificaci6n forestal implica una supervisi6n
rigurosa de inspecci6n y peri6dica de la observancia de las exigencias de
gerencia forestal, asi como la supervisi6n de la cadena de custodia.
Estos diez principios, que tienen una dimensi6n doble-cuantitativa y
cualitativa-, al principio fueron aprobados en junio de 1994,72 entonces
completado en primer lugar en 199673 y finalmente revisado y completado
otra vez en 1999.74 La lista de estos principios sigue (los 56 criterios que los
desarrollan no son reproducidos en esta lista):
Principio 1: Cumplimiento con Derechos y Principios del FSC.
La direcci6n forestal respetard todas las leyes aplicables del
donde ocurren, y tratados intemacionales y acuerdos a los cuales
el pais es un signatario, y cumplir con todos los Principios y
Criterios del FSC.
Principio 2: Tenencia y Derechos de Empleo y
Responsabilidades. La tenencia a largo plazo y derechos de
empleo a la tierra y recursos forestales claramente serdn
definidos, documentados y legalmente establecidos.
Principio 3: Los Derechos de los Pueblos Indigenas. Los
derechos legales y acostumbrados de pueblos indigenas para
72. Id.; see also DUDLEY ET AL., supra note 7, at 147-148, discussing the complex procedure
for the adoption of these FSC PRINCIPLES AND CRITERIA.. [Id.; ver tambien DUDLEY ET AL., supra nota 7
en 147-148, discutiendo el procedimiento complejo para la adopci6n de estos PRINCIPIOS Y CRrrERIOS
DE FSC.]
73. Id. at 149 (introducing Principle Ten, concerning Plantations); see also FSC PRINCIPLES
AND CRITERIA, supra note 67. [Id en 149 (introduciendo Principio Diez, acerca de Plantaciones); ver
tambien PRINCIPIOS Y CRITERIAS DE FSC, supra nota 67.
74. Id.
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poseer, para usar y manejar sus tierras, territorios, y recursos
serin reconocidos y respetados.
Principio 4: Relaciones de Comunidad y los Derechos de los
Trabajadores. Operaciones de manejo forestales mantendrAn o
realzar~n el bienestar a largo plazo y econ6mico de trabajadores
forestales y comunidades locales.
Principio 5: Ventajas del Bosque. Operaciones de direcci6n
forestales animar~n el empleo eficiente de miltiples productos
del bosque y servicios a asegurar la viabilidad econ6mica y una
amplia gama de ventajas ambientales y sociales.
Principio 6: Impacto ambiental. La administraci6n forestal
conservarA la diversidad biol6gica y sus valores asociados,
recursos de agua, suelos, y ecosistemas finicos y frAgiles y
paisajes, y mantendrAi las funciones ecol6gicas y la integridad del
bosque.
Principio 7: Plan de Manejo. Un plan de manejo - apropiado a la
escala y la intensidad de las operaciones - serd escrito, puesto en
prictica, y mantenido. Los objetivos de largo plazo de manejo, y
el medio de alcanzar ellos, claramente serin declarados.
Principio 8: Supervisi6n y Evaluaci6n. La supervisi6n seri
conducida-apropiado a la escala y la intensidad de manejo
forestal-para evaluar la condici6n del bosque, las producciones
de productos forestales, cadena de custodia, actividades de
manejo y sus impactos ambientales y sociales.
Principio 9: Mantenimiento de Altos Bosques de Valor de
Conservaci6n. Las actividades de manejo en altos bosques de
valor de conservaci6n mantendrAn o realzarin los atributos que
definen tales bosques. Las decisiones en cuanto a altos bosques
de valor de conservaci6n siempre serin consideradas en el
contexto de un acercamiento preventivo.
Principio 10: Plantaciones. Las plantaciones serin planeadas y
manejadas en conforme a los Principios y Criterios 1-9, y el
Principio 10 y sus Criterios. Mientras las plantaciones pueden
proporcionar una serie de ventajas sociales y econ6micas, y
pueden contribuir a la satisfacci6n de las necesidades del mundo
de productos forestales, ellos deberian complementar la direcci6n
de, reducir presiones sobre, y promover la restauraci6n y la
conservaci6n de bosques naturales.
75
Es evidente que los Principios y Criterios del FSC tienen
consideraciones ambientales, sociales y econ6micas en cuenta. De la
perspectiva de concepto subyacente del FSC, esta consideraci6n miltiple -




valor afiadido que confiere al FSC una credibilidad mis alta. En este
sentido, y de una perspectiva social, vale la pena subrayar las referencias
hechas a la tenencia y derechos de empleo y a las comunidades locales,
trabajadores y los derechos indigenas de la gente. De otra parte, normas de
manejos forestales tambidn tienen cuestiones bastante importantes
ambientales en cuenta, como la protecci6n de bosques de altos valores (p.
ej. con raro o la especie en via a la extinci6n). Ademis, estos aspectos
abarcan en una direcci6n viable econ6mica que hace la explotaci6n de los
bosques bajo estos criterios atractivos por los sectores industriales y
comerciales. Sin embargo, el FSC no estA en una posici6n fuerte y su acci6n
estA siendo minada por ciertos sectores industriales que promueven otros
76
normas de certificaci6n menos estrictas.
2. Procedimientos para acreditaci6n FSC de cuerpos de certificaci6n
Ya que el FSC es una asociaci6n que acredita los 6rganos que luego
conceden certificaciones sobre la base de los Principios y Criterios del FSC,
y aprueban el empleo de la marca registrada FSC, uno de los aspectos ms
importantes de las actividades del FSC con precisi6n consiste en la
acreditaci6n de estos cuerpos de certificaci6n. Esto es tambidn, uno de los
aspectos mIs criticados del FSC.77 El acreditaci6n asi se revela como el
proceso clave en el papel de un consejo de administraci6n, desde lo que esto
debe asegurar es la capacidad y la correcci6n de la tarea que la entidad de
certificaci6n lleva hacia fuera.
Los cuerpos de certificaci6n, antes de ser acreditados por el FSC,
realizan las evaluaciones de bosques. Estos cuerpos son restringidos por
ciertos procedimientos de evaluaci6n acerca de su capacidad y credibilidad.
En este sentido, el FSC ha desarrollado procedimientos rigurosos para
evaluar si las organizaciones (cuerpos de certificaci6n) pueden proporcionar
un servicio independiente y competente de evaluaci6n (la certificaci6n)
forestal. El punto de partida es la aceptaci6n de los Principios FSC y
Criterios para la Administraci6n Forestal. Entonces, todos los cuerpos de
certificaci6n acreditados podrdn funcionar internacionalmente y podrin
realizar evaluaciones en cualquier tipo de bosque. Como hemos explicado,
con el fin de conceder el logotipo de FSC a un producto de bosque de un
bosque certificado, es necesario tambidn de comprobar la cadena de la
custodia (p. ej. el rastreo de la madera del bosque a la tienda).
76. Ver DUDLEY ET AL., supra nota 7, en 152; Kloven, supra nota 3, en 5-6.
77. Ver FERN, BEHIND THE LOGO. AN ENVIRONMENTAL AND SOCIAL ASSESSMENT OF FOREST
CERTIFICATION SCHEMES [DETRAS DEL LOGO: UNA EVALUACION AMBIENTAL Y SOCIAL DE ESQUEMAS
DE CERTIFiCACI6N FORESTALES] (2000), en http://www.fem.org/pubs/reports/behind/btirep.pdf.
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Aunque se espera que 6rganos acreditados de certificaci6n existirdn en
el futuro en los paises de producci6n mds importantes, en realidad, hay
6rganos de certificaci6n acreditados actualmente que funcionan en ocho
paises (ademds, paises sumamente desarrollados): Alemania, Sudfi-ica,
Canadd, EE. UU, Italia, Paises Bajos, el Reino Unido y Suiza.78 En estos
paises, los 6rganos de certificaci6n acreditados pueden certificar las
empresas de direcci6n forestales que encuentran los Principios y Criterios
del FSC. Esto permite conceder licencias y permisos para usar el insignia
certificada del FSC para productos de silvicultura certificados. Como para
el alcance del acreditaci6n, vale la pena notar que en algunos casos el
acreditaci6n cubre la supervisi6n de la cadena de custodia, mientras en otros
casos esto cubre las operaciones de manejo forestales tambidn. En el mismo
sentido, el alcance geogrAfico del acreditaci6n puede ser estrechado a un
rea especifica geogrdfica, o extendido a todo el mundo y todos los tipos de
bosques.
La reciente suspensi6n de la acreditaci6n que fue anteriormente
concedido a un cuerpo de certificaci6n claramente muestra el riguroso
control que el FSC lleva hacia fuera sobre ellos. De hecho, el FSC dio el
aviso recientemente de la suspensi6n de la autorizaci6n de conceder
certificaciones antes concedidas a SKAL 7 9 (Paises Bajos), con tal de que la
revisi6n de cuentas anuales demostraran que las operacionales prdcticas de
este cuerpo no cumplieron totalmente con los procedimientos del FSC.80 A
pesar de estas exigencias rigurosas, el problema principal del FSC es su
inhabilidad, o desgana, de correctamente controlar a sus interventores
acreditados o certificadores, de registrar empresas y asegurar que las
normas del FSC para la silvicultura en realidad son mantenidas. 8 Las
exigencias rigurosas para la acreditaci6n de los 6rganos de certificaci6n
incluyen los pardmetros siguientes: 82 Cumplimiento con, y adherencia a, los
Principios y Criterios del FSC; Independencia; Procedimientos de
evaluaci6n rigurosos; Transparencia; Reciprocidad; Informaci6n pfiblica;
Verificaci6n de la Cadena de Custodia; Cumplimiento con los Derechos
78. Como para caso, Alianza de Selva tropical y Sistemas de Certificaci6n Cientificos (EE.
UU), y Silvicultura SGS y Asociaci6n de Suelo (en el Reino Unido).
79. Press Release, Forest Stewardship Council (March 30, 2001), at FOREST STEWARDSHIP
COUNCIL, FSC NEWS: PRESS RELEASES, http://www.fsc.org/en/whatsnew/news/press-releases.
[Lanzamiento de Prensa, Consejo de Manejo Forestal (Marzo 30, 2001), en CONSEJO DE MANEJO
FORESTAL, en http://www.fsc.org/en/whats-new/news/press-releases.]
80. Id.
81. THE RAINFOREST FOUNDATION [LA FUNDACION DE SELVA TROPICAL], REFORM OF THE
FOREST STEWARDSHIP COUNCIL [REFORMA DEL CONSEJO DE MANEJO FORESTAL], en
http://www.rainforestfoundationuk.org.
82. Ver Kloven, supra nota 3, en 51.
[Vol. 11:819
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aplicables; Acceso equitativo; Cuidado de la documentaci6n adecuada;
Procedimientos de petici6n; e Integridad de reclamaciones y agravios. Entre
estos pardmetros, los mis importantes se relacionan con la adherencia a los
Principios y Criterios del FSC, la adherencia a las Directrices FSC para
Cuerpos de Certificaci6n, y la existencia de normas de direcci6n especificas
nacionales o regionales forestales aprobadas por el FSC.
83
Los datos existentes muestran figuras relevantes acerca del drea total
de bosques certificados en un nfimero grande de paises (y constantemente
aumentando). De hecho, aunque el porcentaje de bosques certificados
todavia constituye una pequefia parte de los bosques del Mundo, esto ha
cambiado mas durante los ultimos aflos, ya que la demanda de madera
certificadas del FSC y de productos de madera estan aumentando
(principalmente en paises desarrollados). 84 El FSC funciona en un gran
nfimero de paises, hay 6rganos de certificaci6n acreditados en ocho paises
como hemos mencionado, y los bosques certificados con el FSC la
extensi6n de sefial certificada mds allA de 60 paises y mds de 45 millones de
hectAreas. Sin embargo, como la Mesa 1 muestra, su distribuci6n regional
claramente indica que su 6xito, y en general el 6xito del etiquetaje
sostenible y procesos de certificaci6n, bisicamente ha sido enfocado en
paises desarrollados8 5




Am6rica Latina 5.993.697 iajd!
Asias-Oc6ano-Pacifico 1.709.294 iajd!
Norteamerica 9.369.794
Magnifico Total 45.936.001 iajA!
83. Ver DUDLEY ET AL., supra nota 7, en 150.
84. Principalmente en el Reino Unido, Suecia, EE. UU o Paises Bajos.
85. Sobre la discusi6n y la evaluaci6n de los procesos de certificaci6n de silvicultura, en
tdrminos de desarrollo y paises desarrolados, ver Xavier Pons Rafols y V. Sdnchez Sinchez,
Sustainability Labeling Certification Schemes on Forest Management [Mantenimiento que Etiqueta
Esquemas de Certificaci6n sobre Direcci6n Forestall, en SUSTAINABILITY LABELLING AND
CERTIFICATION EEL ETIQUETAJE DE MANTENIMIENTO Y LA CERTIFICACI6N], supra nota 17, en 330-31.
86. FSC REGIONAL TOTALS, INFORMATION ON CERTIFIED FOREST SITES ENDORSED BY FOREST
STEWARDSHIP COUNCIL, at http://www.certified-forests.org/region.htm. [TOTALES REGIONALES DE FSC,
INFORMACION SOBRE SITIOS FORESTALES CERTIFICADOS APOYADOS POR EL CONSEJO DE MANEJO
FORESTALES, en http://www.certified-forests.org/region.htm.]
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3. Normas locales, nacionales y regionales para poner en prictica los
Principios y Criterios del FSC
Como se ha sido indicado antes, el FSC apoya el desarrollo de normas
de este nivel para el objetivo de poner en prdctica sus Principios y Criterios.
Estas normas son desarrolladas por grupos de funcionamientos nacionales y
regionales 87 para alcanzar un acuerdo amplio entre los participantes y
organizaciones complicadas en la conservaci6n y gerencia de bosques en
todo el mundo.88 Como se a dicho antes, estos Grupos de Funcionamiento
reflejan la acci6n descentralizada del FSC y constituyen una iniciativa
nacional o regional en este respeto.
Para ayudar la acci6n de estos Grupos de Funcionamiento, el FSC ha
elaborado ciertas Directrices para el desarrollo de normas de certificaci6n
regionales. Estas normas simultineamente deben considerar las circun-
stancias particulares ambientales, sociales y econ6micas, y los Principios y
Criterios del FSC para la Direcci6n Forestal. 89  El objetivo es que las
inspecciones para evaluar las operaciones de direcci6n forestales tengan una
credibilidad mis alta, y constituyan un procedimiento mds justo,
transparente y equitativo, por estar basadas sobre normas regionales.90 En
este sentido, la importancia de estas normas no puede ser subestimada, ya
que los Principios y Criterios del FSC principalmente no son queridos para
ser usado en" la certificaci6n de campafia.
' 91
La aprobaci6n de tales est~ndares tambi6n requiere la conducci6n de
un proceso de consulta expresamente definido.92  El Grupo de
Funcionamiento juega un papel bastante importante dentro de este proceso,
ya que esto no s6lo apoyard el desarrollo de las normas, pero tambi6n les
recomendarA al FSC para la aprobaci6n. Como hemos dicho antes, estas
normas deben abarcar los Principios y Criterios del FSC, y las condiciones
locales ambientales, sociales y econ6micas. Incluso aunque ambas
exigencias sean verificadas por el FSC para reconocer las normas, el en
segundo lugar mencionado s6lo serin reconocidas por lo que las normas
87. En muchos casos en asociaci6n con otra organizaci6n no gubemnamental, un poco de cual
puede ser los miembros del FSC tambi~n. Por ejemplo, la iniciativa espaflola nacional es realizada de
WWF-ESPAN4A.
88. ESTATUTOS DE FSC, supra nota 19.
89. See generally FOREST STEWARDSHIP COUNCIL, FSC PROCESS GUIDELINES FOR DEVELOPING
REGIONAL CERTIFICATION STANDARDS, at http://www.fsc.org/en. [Ver en general CONSE1O DE MANEJO







extensamente son apoyadas y aprobadas por los agentes regionales
interesados en aquella certificaci6n de apoyo.93 Es decir, Grupos de
Funcionamiento deben asegurar que las normas reflejen el acuerdo general
de una amplia gama de grupos interesados.94 Entre ellos, el FSC insiste en la
necesidad de emprender esfuerzos suplementarios dirigidos a la integraci6n
de ciertos grupos interesados que con frecuencia son excluidos de los
procesos de hacer decisiones, como grupos de minorias sociales y 6tnicos,
mujeres, comunidades rurales, o personas cuyo medio de vida depende de
silvicultura.
Los cuerpos de certificaci6n obviamente son incluidos en el titulo "de
personas interesadas." En este respecto tiene que ser precisado que, aunque
sus motivaciones para participar en el procedimiento de estdndar-
fabricaci6n estin bastante claras, algunas salvaguardias particulares se
deben adoptar, ja que en el futuro algunas conflictos de intereses se pueden
presentarse. Es necesario asegurar que el proceso de consulta no es bajo el
control de estas entidades, para garantizar una adopci6n independiente.
Brevemente, el apoyo amplio de los partidos nacionales y regionales
interesados no debe implicar que cualquier grupo con intereses particulares
controle su disefto e implementaci6n, pero mds bien un equilibrio adecuado
de intereses, incluyendo intereses ambientales, sociales y econ6micos. Esto
bisicamente significa una participaci6n democrdtica en la elaboraci6n de
tales normas, y la voluntad para alcanzar el acuerdo general sobre su
contenido al mayor grado posible. En cualquier caso, el proceso consultivo
tambidn debe incluir un mecanismo de resoluci6n de discusi6n, aunque la
Resoluci6n de Discusi6n de FSC y el Comit6 de Peticiones de Acreditaci6n
pueden jugar esta funci6n en ausencia de cualquier provisi6n sobre esta
materia.
En un contexto diferente vale la pena notar que el FSC promueve la
descentralizaci6n de sus actividades y la participaci6n mds alta en la escala
local (de modo similar a lo que pasa con el desarrollo de normas de
certificaci6n regionales, nacionales y locales). En cuanto a esto, el FSC
reconoce y anima las iniciativas nacionales y regionales que siguen los
procedimientos, directrices y procesos establecidos por el FSC. Estas
iniciativas son desarrolladas por un acuerdo formal concluido con la
Secretaria FSC. 95 El reconocimiento de tales iniciativas tiene una
93. Id.
94. Estos grupos de intereses incluyen organizaciones ambientales, los grupos de comunidad
de los bosques, la industria forestal, el acadimico e instituciones de investigaci6n, grupos para la
defensa de derechos humanos y sociales, comunidades indigenas, organizaciones para el desarrollo,
asociaciones de comerciantes de madera y asociaciones de comerciantes de madera, y representantes
gubemamentales.
95. ESTATUTOS DE FSC, supra nota 19.
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distribuci6n en cuenta de las actividades del FSC y una direcci6n
descentralizada, aunque ninguna clase de interpretaci6n local de los
documentos formales del FSC sea admitida. Esto descentraliz6 la
estructura nacional o regional, que debe caber al modelo y los equilibrios
del FSC, puede ser establecida en cualquiera de las formas siguientes: Una
persona de contacto (que puede ser un miembro individual o un delegado de
una organizaci6n asociada al FSC), UN FSC el grupo trabajador (que
constituye un camino conveniente para elaborar normas nacionales o
regionales), un Consejo FSC Consultivo, o una oficina nacional o regional
FSC.
B. Elementos principales sobre elfuncionamiento de MSC.
Como hemos mencionado susodicho, el objetivo del MSC debe
'trabajar para la industria pescadera sostenible maritima por promoviendo
responsable, ecol6gicamente asignar, prdcticas de industria pescadera
socialmente beneficiosas, y econ6micamente viables, manteniendo la
diversidad biol6gica, la productividad, y los procesos ecol6gicos del
ambiente maritimo.' 96 La etiqueta de MSC proporciona la oportunidad para
la demanda de consumo para los pescados producidos sostenibles para
influir en pricticas de pesca.
1. Principios y criterios para direcci6n de industria pescadera.
Los Principios MSC y Criterios para la Pesca Sostenible estdn
basados-como hemos mencionado susodicho - sobre el C6digo de
conducta FAO para la Industria pescadera Responsable, que mis lejos fue
desarrollada por un proceso de consulta intemacional con tenedores de
apuestas de en el mundo entero durante ocho talleres y dos sesiones de
bosquejar de experto.97 Los elementos claves de los Principios del MSC y
Criterios son:98
1) El mantenimiento y reestablecimiento de las poblaciones
sanas de especie apuntada;
2) El mantenimiento de la integridad de ecosistemas;
3) El desarrollo y mantenimiento de sistemas de direcci6n de
industria pescadera eficaces, teniendo en cuenta todos los
96. INCORPORATING BIODIVERSITY, supra note 5. [INCORPORANDO BIODIVERSIDAD, supra
nota 5]





aspectos relevantes biol6gicos, tecnol6gicos, econ6micos,
sociales, ambientales y comerciales;
4) Cumplimiento con leyes relevantes locales y nacionales
locales y normas y acuerdos intemacionales y acuerdos.
99
Los principios y los criterios del MSC se relacionan s6lamente con
actividades de industria pescadera maritimas hasta el punto en el cual el
pescado es conseguido. El MSC realmente, sin embargo, reconoce otros
programas de certificaci6n complementarios (por ejemplo, la ISO 14000)
que puede proporcionar las evaluaciones de poste consiguiendo actividades
relacionadas con productos de industria pescadera certificados a normas
MSC. 0
0
Aunque el proceso de ajuste de estindar MSC realmente implicara una
gama de tenedores de apuestas, esto ha afrontado la critica sobre los grupos
de tenedor de apuestas dominantes complicados, y esto posteriormente ha
afectado la aceptabilidad extendida del esquema. El MSC es una iniciativa
puramente privada y los minoristas han tenido una influencia fuerte sobre el
MSC del principio. Hay una percepci6n de parte de algunos gerentes de
industria pescadera, el sector de industria pescadera, y organizaciones
ambientales (otra que WWF) que el MSC fue establecido sin un proceso de
consulta suficientemente abierto que implica a todos los tenedores de
apuestas relevantes.
2. Procedimientos para acreditamiento MSC de cuerpos de certificaci6n.
El juego del MSC de Principios y Criterios es usado como un estindar
para el tercero, certificaci6n independiente.' 0 Para obtener el acredita-
miento del MSC para evaluar la industria pescadera y conceder el
certificado MSC, los cuerpos de la certificaci6n deben resolver ciertos
requisitos como declarado en el Manual de Acreditamiento MSC. 102 Desde
1999 el MSC ha acreditado cinco cuerpos de certificaci6n para evaluar y
certificar la industria pescadera en el mundo entero.'13 S61o tres de ellos en
realidad han realizado un proceso de certificaci6n lleno hasta ahora.'04 Los




102. MSC WEBPAGE, supra note 11, at ACCREDITATION COMMITTEE,
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complejidad del piscifactoria siendo certificado.' 15  Los cilculos
aproximados de gastos de certificaci6n son 10,000 d6lares para un pequefto
piscifactoria simple, y 100,000 d6lares + para un piscifactoria grande
complejo. 10 6
En trrminos de 6xito de mercado, ya que la primera certificaci6n MSC
de industria pescadera ocurri6 en el afto 2000, casi 200 productos de
pescado diferentes certificados han sido presentados en 17 paises,
incluyendo los Estados Unidos, Jap6n, y la mayor parte de Europa. 0 7 En su
informe anual 2001/2002,108 el MSC insiste que 'estas regiones sean
seguramente lo mas abierto la idea de eco-etiquetaje, pero que esto seguird
manteniendo una perspectiva fuerte global." 0 9  El MSC actualmente
certifica la industria pescadera en las aguas de los Estados Unidos, el Reino
Unido, Australia, Nueva Zelanda, Suddfrica, Georgia del Sur y
Mdxico(Mrjico)." 0 La tabla 2 da una descripci6n de la especie objetivo
implicada, el pais, el afio de certificaci6n, y una indicaci6n de la producci6n
en toneladas. Esto claramente muestra que los volfimenes de producci6n se
diferencian enormemente de la muy pequefia escala a la industria pescadera
en gran escala. Ademds, hay actualmente 15 industria pescadera que sufre
la certificaci6n. De los diez tipos de pescado que estdn actualmente
disponibles, Nueva Zelanda hold, la merluza sudafricana y el salm6n de
Alaska tiene la penetraci6n mds alta de mercado. Otros siete tipos de MSC
el pescado certificado es vendido en mercados especificos y se ponen en en
forma sin procesar, asi no de una marca especifica. La langosta australiana
occidental de la roca se exporta principalmente a Asia suroriental, EE. UU y
Europa. La tres industria pescadera britdnica todos tienen un mercado




107. MSC WEBPAGE, supra note 11, at ACCREDITATION COMMITTEE,
http://www.msc.org/html/content_476.htm. [PAGINA DE WEB DE MSC, supra nota 11, en COMITE DE
ACREDITACION, http://www.msc.org/html/content_476.htm.]
108. MARINE STEWARDSHIP COUNCIL, ANNUAL REPORT 2001/2002, ar
http://www.msc.org/html/content_460.htm. [CONSEJO DE MANEJO MARINERO, REPORTE ANNUAL, en
http://www.msc.org/html/content_460.htm.]
109. Id.
110. MARINE STEWARDSHIP COUNCIL [CONSEJO DE MANEJO MARINERO], MARINE




Mesa 2. Industria pescadera certificada al estndar MSC (situaci6n el
16 de septiembre de 2004). 111
Nombre depiscifactoria Pais Aho de partida Indicaci6n
de certificaci6n de volumen
en
toneladas
Piscifactoria de langosta de roca Australia 2000 10,000
occidental australiano
Arenque de Tdmesis driftnet El Reino Unido 2000 121
piscifactoria
Salm6n de Alaska EE. UU 2000 Fluctfia
Burry piscifactoria de berberecho El Reino Unido 2001 7,135
De admision
Nueva Zelanda hoki Comercial Nueva Zelanda 2001 200,000
Piscifactoria
Caballa de Oeste del Sur handline El Reino Unido 2001 1,750
piscifactoria
Piscifactoria de cesta de Loch Unido 2003 125
Torridon Nephrops Kingdonm
Merluza Sudafricana Suddfrica 2004 166,000
Mexicano Baja California Langosta Mdxico(M~jico) 2004 1,300
de Roca Roja
Georgia del Sur Toothfish Georgia del Sur 2004 4,420
3. Normas locales, nacionales y regionales para la puesta en prictica de
los Principios MSC y Criterios
Ademis de la necesidad de la amplia inclusi6n de tenedor de apuestas
en principios que se ponen y criterios, hay tambidn una necesidad de mds
flexibilidad en el uso de normas de certificaci6n a la industria pescadera de
escalas diferente y en ajustes diferentes. Hay un caso para ajustar criterios
MSC para reflejar las caracteristicas de la industria pescadera a la cual ellos
son aplicados, y reducir la carga de exigencias de la informaci6n para la
industria pescadera en pequefia escala. El MSC apunta para promover el
acceso igual a su programa de certificaci6n independientemente de la escala
y la posici6n del piscifactoria. Considerando la preocupaci6n de parte de la
industria pescadera de pais en vias de desarrollo que el etiquetaje de
esquemas para productos de industria pescadera tiene en la parte sido
desarrollado con la intenci6n de proteger el pais desarrollado industrias
dom6sticas y restringe el acceso de mercado para aquellos menos capaz de
encontrar el etiquetaje extranjero y normas de certificaci6n, es en particular
importante que la certificaci6n MSC sea relevante y accesible a paises en
via de desarrollo. Con respecto a esto, el MSC ha intentado ponerse en
I 11. MSC WEBPAGE, supra note 11, at CERTIFIED FISHERIES,
http://www.msc.org/html/content_476.htn. [PAGINA DE WEB DE MSC, supra nota !1, en PESCA
CERTIFICADA http://www.msc.org/html/content_476.htm.]
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contacto e informar a tenedores de apuestas en la industria pescadera de
pais en vias de desarrollo por su Programa de Industria pescadera de Mundo
en desarrollo. Para facilitar la participaci6n de tenedores de apuestas de
pais en vias de desarrollo, el MSC intenta desarrollarse a un regionalmente
estructurado exceden el proceso.
V. COMENTARIOS FINALES
La acci6n acertada (en t~rminos relativos) del FSC parcialmente podria
ser entendida por considerando el amplio apoyo dado a su acci6n por las
organizaciones no gubernamentales ambientales y algunas empresas
importantes que se han unido a los grupos diferentes de comerciantes que
apoyan la marca registrada FSC. Incluso ciertos gobiernos (por ejemplo.
Austria) claramente ha apoyado y ha dado la ayuda financiera al FSC. Este
amplio apoyo no s6lo es capturado por los socios FSC y su estructura de
camara, pero tambidn por la amplia participaci6n que ocurre en el proceso
de la elaboraci6n de las normas nacionales y locales. Puede ser dicho sin
ninguna reservaci6n que la participaci6n constituye uno de los aspectos m~s
fuertes y ms relevantes del FSC.
El Consejo de Administraci6n Maritimo es el segundo consejo de
multitenedor de apuestas, si mismo que ser basado en el FSC, y ha sido
postulado que hay un modelo que surge para la certificaci6n ambiental y
social supervisada por consejos comprendidos de miltiples tenedores de
apuestas. 112 Mientras que el establecimiento del FSC era un proceso inferior
encima de conducido por miembros, el MSC ha sido un proceso superior
abajo conducido por 'expertos', y esta diferencia ha significado que el MSC
ha afrontado ms preguntas sobre su legitimidad, sobre todo de
organizaciones no gubernamentales del Sur. El MSC en gran parte ha
remediado esta critica por haciendo independiente de sus dos
organizaciones de fundaci6n de original (Unilever y WWF) y la adopci6n
los mucho ms amplios socios y la estructura de gobernaci6n transparente y
abierta.
Esto es nuestro entendimiento que el establecimiento, la estructura y el
desarrollo del FSC y el MSC, sobre todo acerca del modelo de consejo de
administraci6n, ha causado una credibilidad mis grande y la transparencia
del proceso de certificaci6n antes de la industria, gobiernos, organizaciones
no gubernamentales y consumidores. De otra parte, en t~rminos del
112. Penny Fowler y Simon Heap, Bridging troubled waters: the Marine Stewardship Council
[Acortamiento de aguas revueltas: el Consejo de Administracirn Maritimo], en TERMS FOR
ENDEARMENT BUSINESS, NGOs AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT [TRMNOS(CONDICIONES) PARA




contenido del MSC y normas FSC y el camino del cual cuestiones sociales
han sido minimizadas en sus principios respectivos y criterios para la
certificaci6n, puede ser argumentado que, actualmente, puede ser mis fdcil
traducir cuestiones ambientales en un caso de negocio/financiero para un
esquema de etiquetaje que ello debe traducir los aspectos sociales de
desarrollo sostenible.
el FSC extensamente ha sido reconocido y sus procesos de
acreditamiento se han extendido a un nfimero considerable de paises. Se
puede decir que el FSC ha tenido 6xito en el disefio y la extensi6n de un
esquema de certificaci6n vdlido y eficaz forestal. En este sentido, la
responsabilidad de aseguraci6n de aquellos productos de madera y de
madera viene de restos sostenibles manejados forestales con la industria
forestal. Esto es porque si la industria no hace caso "del mantenimiento" en
cuanto a las materias primas (con un riesgo de sobreexplotaci6n), estaria en
una posici6n vulnerable. Ademds, la industria tiene que afrontar una
demanda creciente de los productos de impactos ambientales reducidos.
En cualquier caso, aunque ambos casos sean mecanismos voluntarios
que la industria acepta como una oportunidad buena de negocio y como una
posibilidad de levantar su cuota de mercado, esto tiene impactos obvios
positivos en el bosque sostenible y la direcci6n de industria pescadera. Ellos
constituyen un ejemplo innovador de un nuevo acercamiento a cuestiones
de conservaci6n que se dirigen por un multitenedor de apuestas inter-
nacional el proceso consultivo. Ademds, por lo que ellos no son impuestos
por ningfin gobiemo, los esquemas no interfieren con la regulaci6n
multinacional de comercio, y no constituyen una barrera al comercio
intemacional. Este acercamiento a base de mercado por lo tanto puede ser
considerado como una perspectiva adecuada para mejorar el bosque
sostenible y la direcci6n de industria pescadera.
Finalmente, las caracteristicas comunes de FSC y MSC muestran su
especificidad. A nuestra mente, los elementos mis relevantes son, en primer
lugar, su composici6n, sobre todo en el caso del FSC y, en general, su
estructura, en el sentido que ellos permiten la participaci6n mds amplia de
tenedores de apuestas relevantes (organizaciones no gubernamentales,
corporaciones industriales, consumidores) y que ellos establecen procesos
de toma de decisiones consultivos que tratan de ser bien equilibrados. En
segundo lugar, se debe subrayar que estas entidades adoptan sus propios
principios y criterios, de la perspectiva social y ambiental, asi desarrollando
lo que en el nivel internacional constituye s6lo los mecanismos de ley
suave, como las ofertas y medidas de acci6n adoptadas en el marco del
diAlogo internacional sobre bosques y el proceso emprendido por el Panel
Intergubernamental sobre Bosques (IPF) y su sucesor, el Foro
Intergubernamental sobre Bosques (IFF) o, de otra parte, el C6digo de
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conducta FAO para la Industria pescadera Responsable. Entendemos,
finalmente, que es relevante indicar que estos cuerpos no actfian como
entidades de certificaci6n y s6lo endosan, por un sistema de acreditamiento,
otras organizaciones que actdian por separado como entidades de
certificaci6n. La importancia de este aspecto operacional se pone en el
hecho que la verificaci6n independiente de los procesos solia proveer los
servicios de certificaci6n pueden aumentar su credibilidad y, al mismo
tiempo, mantener una promoci6n constante de niveles mds altos o normas
de mantenimiento.
